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M. Bore, sup&rieur giniral (suite).

La province d'Aquitaine.

L'Aquitaine est d'abord cette r4gion qui s'ktend
au sud-ouest de la France, entre la Garonne, les Py-

ren6es et i'ocean Atlantique. Expos6e aux chauds
rayons du soleil m~ridional, elle est balaybe par les
souffles humides de I'ocean qui rendent pile son ciel
bleu.
Sous Auguste, avant Jesus-Christ, elle s'tend de
la Loire aux Pyrendes. II n'y a qu'une grande Aquitaine. Plus tard il y ea a trois : la premiere Aquitaine, capitale Bourges, dont I'archevkque s'appellera
primat d'Aquitaine et quelquefois pape ; la seconde
Aquitaine, capitale Bordeaux ; la troisiime Aquitaine ou Novempopulanie, capitale Eauze.
La seconde Aquitaine devient le royaume wisigoth.
Sous la fdodaliti, I'Aquitaine est le plus vaste des
grands fiefs de France. Plus tard elle passe sous la
domination des Anglais.
Le nom Aquitaine disparait alors ; on lui substitue
le nom de Guyenne qui est une corruption d'Aquitaine. (L'Aquitaine, la Guyenne)
La province lazaristique d'Aquitaine comprend au
d•but les maisons de Notre-Dame de la Rose, Cahors,

Agen, Montauban.
Elle apparat officiellement A VlAssemble de 1661
avec- M. Cuissot comnme visiteur ; A I'assembloe de
1679, les deputis apportent les postulata suivants de

35641

-- 4 -I'Assembl&e provinciale : i° qu'on n'accepte de fondations qu'h proportion des sujets. - Nous nous servirons de cet avis, repond M. Jolly ; 2 Qu'on n'accepte pas trop de petites maisons. - M. le Superieur
g6ntral rtpond qu'on y rend beaucoup de services et
qu'on y est aussi regulier que dans les grandes.
30 Qu'on garde les clercs deux ans au Seminaire. Cela se fait ordinairement, repond M. Jolly, except6
ceux qui font la classe au Petit s6minaire SaintCharles et celui qui est A la sacristie des -Bons-Enjants, comme on a fait de tout temps. Pour ce qui est
des prktres du Seminaire, continue le Superieur gneral, il y en a qui s'y ennuient fort et qui sont incapables de s'y. former davantage et qui cependant
font du bien dans les maisons.
La province s'accroit des maisons de Bordeaux,
1682 ; Sarlat et Pau, 1683. L'assemblee provinciale
de 1711 est un peu revolutionnaire ; -elle reproche A
M. Bonnet de ne pas toujours prendre un assistant
quand il voyage ; M. le Superieur gn&eral r&pond : c Nous avons pris un assistant quand cela
a t6 possible ; quand cela n'a pas et& possible nous
avons pris notre secretaire. ) M. Bonnet ajoute :
a J'avertis paternellement I'assembl6e provinciale que
les libertes perpar ce postulatum, elle a depasst
mises. » Nous ne connaissons pas le second postulatum, mais M. Bonnet lui reproche de manquer de

modestie et de reverence. -

L'assembl&e provinciale

d'Aquitaine demande par le troisieme postulatum
qu'on mette au seminaire de renovation quelques confr6res qui auraient besoin de se corriger ; M. Bonnet
r6pond que ce seminaire n'est pas pour se corriger
mais pour progresser dans la voie de la perfection.
Les autres postulata de l'assemblee ont moins d'inVtrkt, except6 le septieme et dernier qui demande qu'il

-5y ait des officiers sp6cialement affectis au service du
visiteur. M. Bonnet ne rejette pas ce postulatum en
principe, il repond seulement que cela ne parait pas
opportun actuellement, vu I'etat present de la province d'Aquitaine.
La province s'accrott, en 1715, du s6minaire de Pamiers ; en 1723, de la maison de Villefranche-de-

Rouergue.
Nous arrivons en 1730 ; I'assembl6e .d'Aquitaine
demande a M. le Superieur general un professeur de
theologie morale pour nos scholastiques de Cahors
et s'engage a donner pour son entretien 250 livres
de monnaie franqaise. M. Bonnet accepte. La meme
assemblte demande que la fete du bienheureux Vincent soit plac6e, non pas le 27 septembre qui tombait'
pendant ies vacances, mais a une autre date pendant
I'ann6e scolaire. M. le Supdrieur general s'engage
a faire cette demande au Souverain Pontife ; si nous
ne r6ussissons pas, ajoute-t-il, les sup6rieurs locaux
et les visiteurs devront s'arranger avec tes 6vyques,
le mieux qu'ils pourront.
En 1736, la province s'accroit de Figeac (s6minaire et paroisse). La maison de Cahors vit piniblement ; la province est obligte de venir a son aide ;
une taxe est imposee a toutes les maisons d'Aquitaine dans ce but. L'assemblde provinciale de 1759
demande qu'apres la premiere annee du S6minaire,
les jeunes gens soient appliques aux etudes pour que
la vigueur de leur esprit ne soit pas trop longtemps
4mouss~e ni paralysee, pour que leur caractere soit
mieux connu, que leur pi&t6 soit plus 4prouv6e et leur
capacitý mieux examinee. M. Debras r6pond que cela
est laiss- a la prudence du visiteur. Les memes d&put6s demandent que les 6tudes durent quatre ans ;
cela est tres desirable, r6pond le Superieur g4neral,

-6mais on ne peut pas prescrire une regle universelle
& ce sujet. Les deputes demandent pour Cahors un vigilant prefet des etudes et un professeur de morale
qui soit uniquement appliqu ia former les jeunes
gens A la saine morale et aux fonctions de l'institut.
Excellente proposition, repond M, Debras ; on va
6tablir une taxe sur toutes les maisons pour realiser
ce projet.
En 175S. il y a une assembl&e provinciale dans la-

quelle les deputis se plaignent que les professeurs
de s6minaire sortent beaucoup pour prkcher et coniesser. M. Jacquier repond que cela ne devrait avoir
lieu que rarement, en cas de ncessith. Les mnmes d&
put6s se plaignent qu'en mission on invite quelyuefois

des externi-s a table, hors les cas prvus, M. Jacquier
n'est pas tendre dans sa riponse : ii faut enlever
l'office de directeur des missions B celui qui laisse
s'introduire pareils abus. Les deputes signalent d'aum
tres manquements, et M. Jacquier rappelle la regle
et les decrets. Une question ne r6unit pas la totalit6
des suffrages ; il s'agissait de I'usage de la perruque
que quelques-uns voulaient voir autorisee ; cependant
la majoritA de I'assemblie rejeta la proposition. et
M. le Superieur genaral liicita cette majorit6.
La province s'accrut en 1767 du sdminaire de Rodez et en 1774 de celui d'Albi. Cette mrme ann6e I'assemblee provinciale attire i'attention du Sq ierieur
g6nral sur le zele imprudent de quelques mission.
naires qui se livrent aux couvres de la Congregation
de fagon A nuire A leur sant6. M. Jacquier repond que
c'est aux suptrieurs A rodrer ce zele trop ardent.
II y a vers cette epoque une circulaire du Superieur
general A la province d'Aquitaine concernant certaines innovations dans le vetement et en 1778, une

lettre A quciques maisons de la province, relative Ai

-

7 -

quelques abus. Ces deux documents n'ont pas iti
imprim6s comme 6tant moins inimortants pour la
Compagnie entiere. Nous voici en 178o. L'assembkle
provinciale se plaint de ne pouvoir acquitter les fondations de missions, faute d'ouvriers. Les, suprieurs
ont la conscience trouble ; ils demandent des sujets ;
on n'ecoute pas leurs demandes. M. Jacquier r6pond
que c'est une grande faute de ne pas accomplir les
fondations ; il excite la province a travailler avec
plus d'ardeur encore. Prenet garde de ne pas dormir, dit-il. Envoyez-nous le relev4 exact de vos fone dedations. Nous y pourvoirons.. La m6me assablf
permettre
pas
ne
de
mande & M. le Superieur gn&ral
de porter des montres en or. M. Jacquier s'insurge
: t Supposer, dit-il, que nous
contre ce postiatlat
chose est un soupcon inpareille
permettre
pu
avons
nes n'auraient pas db
bien
jurieux que des enfants
avoir. »
La Revolution arrive. C'est un confrere de la province d'Aquitaine, M. Cayla, qui va prendre les renes
de la Compagnie en cette plrode trouble. II a 6t6
stu*rieur de Rodez, de Toulouse ; en 1788, il est tlu
Gin~ral. C'est un pasteur vigilant, it ne craint pas la
fatigue, il entreprend aussit6t la visite des maisons
de France. II revenait de visiter le Poitou quand eut
lieu le sac de Saint-Lazare, le 13 juillet 1789. A cette
6poque, la province d'Aquitaine 4tait la plus importante des provinces pour le nombre des maisons. Tan-,
dis que les autres ne comptaient que 13i, 1, 0, 9, 8
maisons, l'Aquitaine en comptait 16. Les void :
Cahaot, Stmiueive, 8 confrir.
Agin, Sdmniaair, 5 confrres.
Montauban, Simin., a confr.
Bordeaux, Simint., 3 confr&.

Sadtat, Smisair'f, a tonfrhres

oOnfrr&
Sdm3nire
Pau Smm,
r.
Toulouse, Sminaire.
Pamiers. Simin., 2 COml-•r.
ViUefranchdRouergue Sminairte

Figeac, Simin•fre.

-8Alby, SminMire, 5

tofrmres. Notre-Darne de la Rose, Mis

Rodez, Siminaire, 4 confr.

Notre-Dame de Buglose, Missions, Plerinage.

sions, Palerinage.

Montuzet, Missions.
Castres, Sminai"e.

Parmi les confreres de cette province, plusieurs
moururent martyrs. M. Bergeon Francois, n6 a Figeac, faisait partie de la maison de Cahors ; il fut
arr&td, la nuit du IQ mars 1794, alors qu'il portait
le saint Viatique a un malade ; il fut condamn6
a mort le 16 mai 1794, et, le lendemain, on le
conduisit a l'6chafaud ; ii r&citait a haute voix le
psaume Miserere. Ayant rencontr6 une femme digne
de sa confiance, ii 6ta ses chaussures, les lui remit
en disant : a Donnez-les a un pauvre ; Jesus-Christ
est all6 nu pieds au Calvaire, je veux agir de m&ne. n
II monta d'un pas ferme les degrks de la guillotine
et mourut en Mros de la foi, aig de 37 ans.
M. Bories Andre 6tait supbrieur du s6minaire d'Albi A la Revolution. II fut arret6 et condamn6 a mort
comme prttre refractaire, le 2 mai 1794.
M. Bories Jean etait stiperieur du s6minaire de
Sar!at ; il fut arretd a la fin de 1793, emprisonni plusieurs mois & Pirigueux, condamn a&mort et guillotin6, le 2 juillet x794.
Apr&s la Revolution, la province se reconstitue
elle parait a 1'assembl6e de 1829 qui 6lit M. Salhorgne, Superieur g6neral. Parmi les deputes de
cette province, nous remarquons M. Jacques Perboyre. Le visiteur 6tait alors M. Andrieux, supdrieur
de Montauban. A l'assemblke de 1843, qui l6it M.
Etienne, deux des d6put6s sont d6signes comme su~prieurs de Carcassonne.; ce sont MM. Joseph Boury
et Pierre Denis. On prend Dax en 1845 et M. Truquet son supbrieur, est d6putd de la province en 1849.
Le premier catalogue parait en 1857. A cette 6poque,

-9la province se compose des maisons d'Angouleme,
Cahors, Carcassonne, Dax, La Rochelle et Saintes.
Le catalogue de 1862 leur ajoute Vichy et Angers. En
1864, il n'y a plus de province d'Aquitaine ; I la
place ii y a les provinces de Cahors et de Carcas.
sonne. Au catalogue de 1870, la province d'Aquitaine
ressuscite. Nous voici arriv6s en 1874. A cette epoque
la province comprend Dax, La Rochelle, Saintes,
Saint Vincent de Paul, Notre-Dame-de-Lorette, P&
rigueux, Cadouin ; et en 1877, elle s'augmente de
ChAteau-l'Eveque. Le visiteur est M. Jean Fabre ; ii
aura un aide, en 1875, dans la personne de M. Sou.
chon qui deviendra visiteur en 1876. M. Fabre Atait
n6 dans le diocese de Rodez en 1804 ; it entra dans
la Congregation en 1828 ; ii fut successivement pro.
fesseur et superieur k Saint-Flour, visiteur de la pro.
vince de Lyon, superieur d'Angouleme et visiteur de
la province d'Aquitaine en 1856 ; A l'ipoque oft nous
sommes, ii est superieur a Dax et c'est 1a qu'il mourut en 1875. M. Chinchon a dit dans son Petit prh
Spirituel que M. Fabre, missionnaire de grande pieti et des plus capabes,. se prdparait habituellement
B la mort. On I'a surpris dans le jardin, quand il se
croyait seul, simulant sur son corps les onctions du
sacrement des mourants.
La premiere maison de la province d'Aquitaine sur
les catalogues 1874-r878 est la maison de Dax. Autrefois on disait Acqs, Aquas augustas Tarbellicas.
C'est une vieille ville qui remonte aux temps les plus
anciens. Ses eaux jaillissant du sol et possedant des
propriktds curatives ont toujours attir
un grand
nombre de malades. Dax fut le siege d'un vgch4 d&s
les premiers sikcles. Ce qui nous rend cette ville ch&re
entre beaucoup, c'est qu'elle a abritd dans ses murs
le jeune Vincent de Paul. A quelle 6poque vint-il

-
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tudier dans l'enceinte de la ville fortifiee ? II dit
dans la conference aux Sceurs sur l'esprit des villageoi es ayant domeur &ala campagne jusqu'i I'Age
de 15 ans I s'il est nd en 1581, cela ferait 1596 ; c'est
I'annae o6 it reo;ut les Ordres mineurs ; combien de
temps deneura-t~il A Dax ? Abelly dit neuf ans,
mais ii suppose qu'il y est venu plus t6t, plsPant
sa naissance en 1576. Monsieur Coste pense qu'il
n'y resta que deux ans, parce que un document
official declare en 1604 qu'il a fait sept annes d'ktudes thaologiques

A Toulouse ; donc,

d4s

1597.

Au fond, nous ne savons pas exactement le nonvbre d'annPes que ie jeune Vincent est rest$ 4 Dax.
Peu importe. Le principal est qu'il y a v6cu quelque
temps ; et Dax s'honorera et s'honore toujours
d'avoir possi~ dans ses murs le grand ap6tre de la
Charitk, Vincent a'est interess4 4 la ville oh it a v6cu ;
lersqu'il faisait partie du Conseil de coswien(c*, lui,
qui n'a jamais rien demandS, ni pour sa famille naturelle, ni pour sa famille religieuse, a demand& et
obtenu 4o.oo0 livres pour reb tir l'eglise Cathbdrale
de Dax. Aussi le chapitre des chanoines avait d6cide
qude mettre dans l'dglise un monument
4 cette ipoe
en I'hQoneur de M. Vincent pour servir d'6terOelle
reconnaissance. La f&te de la canonisation de saint
Vincent fut clerbr6e en cette 6glise avec un eclat
inoui ; on y distribua la communion jusqu't 3 heures
d4 soir et les hosties manqu6rent. Mgr d'Aulan fit
faire un autel 4 saint Vincent dans cette ,glise avec
fondation d'un sermon a perputuit6,
Tous ces souvenirs 6taient bien connus du P.
Etienne I aussi l'on comprend la grande joie qu'il
tprouva lorsque pen de temps aprbs son election, son
assistant et cher ami, M, Aladel, lui annon9a qu'une
persoine charitable de Dax mettajt sa propridt& la

-
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disposition do. la Congr4gation. Les s is allaient se
sanctifier et sanctifier ies autres, ii o6i ie P&e s'dtait
sanctifl. A proprement parler la propri&t offerte
n'talt pas & Dax, mais A Saint-Vincent.de-Xaintes ;
cette commune touchait Dax et devait plus tard ktre
englob6e dans la ville.
La bienfaitrice qui avait fait des ouvertures h M.
Aladel, pendant que celui-ci pr6chait la retraite des
soeurs & Mont-de-Marsan, s'appelait Charlotte Amanda de Borda, veuve de Monsieur de Lupl.

M. Aladel

&crivait de Mont-de-Marsan au Pkre Etienne en
1843 : , J'ai vu Madame de Lupe ; il serait difficile de trouver plus de zile pour 6tablir la Congrigation dans le diocese qui a vu naatre le saint fondateur. Elle m'a pri6 de visiter la maison. Je ne pease
pas que cette proprikt, puisse asufire ; mais elle espkre que les dons ne tarderont pas i y supplier.
Cette propridt6 comprenait une maison bourgeoise

pouvant loger 3 O~4 missionnaires. Au nord de cette
mnaison se trouve un chemin altant A l'Adour ; le
long de ce chemin : vigne et jardin-verger ; A t'ouest
de la maison : des chines, futaie, 6tang avec une
lie, parterre, jardin, fontaine ; an sud :parterre, tilleuls, pepinire, futaie, jardin-verger ; a I'est jardin, ch&taigneraie, platanes, vignes et une colline
urmontae de la tour Borda avec us jardin et «n
kiosque. Du haut de cette oiine, oa domine la viale
de Dax et les aleatoers et la vue embrasse un paysage magnifique, s'etendant jusqu'aux Pyritnes que
I'P apercoit sutout lorsqu'il va lpeuvoir, La tour
construite sur l'emineae I'avait 6 par un ancltre de
ia bienfaitrice, M. Charles de Borda, meibre de
I'Acadeami des sciesces, 'capitaine de vaiseam, t6
& Dax en 1733. II avail tudit ches les Barnabites de

Dax, ktait devenu on math6maticiea distigaý , 1U it

-
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plusieurs d&couvertes, entre autres celles du cercle a

reflexion et du cercle r6p6titeur. It mourut le ao'juin
1799. II se servait de sa tour pour faire des observations astronomiques et completer le? remarquables
travaux commenc6s dans ses nombreux voyages.
Cette tour avait etW tres utile dans la premiere moiti6
du XIX* sicle lorsqu'on avait executi les travaux
de triangulation dans le sud-ouest de la France.
Le P. Etienne, de l'avis de son conseil, se montra
dispose a 6tablir une maison A Dax. Le roi LouisPhilippe autorisa, le 17 mai 1845, le Superieur g&neral des Lazaristes & accepter la donation : i" d'une
*propritisise i

Saint-Vincent-de-Xaintes

(Landes)

et consistant en une maison d'habitation et dependances, jardin et terres, le tout contenant 5 hectares,
61 ares, 4o centiares et estimi 12.o60 francs ; .2
d'une bibliothique 6valude, non compris les oeuvres
manuscrites qu'elle renferme, A 3.975 francs : ladite
donation faite A cet 6tablissement par la dame Charlotte-Amanda de Borda, veuve du sieur AlphonseEugene-Marie de Lup6, suivant acte notari6 du 26
mars 1844.
L'installation des missionnaires et l'ouverture de
la maison eut lieu, le 21 novembre 1845, fete de la
Presentation de la Sainte Vierge. L'intention de M.
Aladel et du P. Etienne Otait de faire de cette mai.
soqn un lieu de pllerinage A Marie Immaculde qui
avait favoris6 la famille de saint Vincent des apparitions de la rue du Bac. C'ktait comme un temoignage de reconnaissance a Marie, pour faire connattre de plus en plus son privilege de l'ImmaculdeConception. Lourdes n'existait pas encore comme p&lerinage et le dogme n'avait pas &t6 difini. Le P.
Etienne mettait son gendralat sous la protection de
Marie Immaculee (Notre-bame du Pouy). Plus tard,

-
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le P. Fiat accentuera encore cette id(e en faisant lever en l'honneur de Notre-Dame de la MWdaille Mi-'
raculeuse la pieuse chapelle actuellenent existante.
La nuit meme de I'ouverture de la maison, le tonnerre tomba sur la tour Borda. Le P. Etienne fit
placer une croix au sommet de cette tour oi il n'y
avait eu jusqu'ici qu'une girouette.
On construisit une chapelle ou oratoire attenant A
la maison. Le roi Louis-Philippe avait autoris6 1'6tablissement de ce lieu de culte A condition qu'il fut
destin6 a l'usage exclusif des membres de la Congrlgation et des personnes attachees a la maison. La
pr6sente autorisation ne continuera d'avoir son effet
qu'autant que le service paroissial ne souffrira point
de celui de l'oratoire particulier.
Cette chapelle &tait petite ; elle suffit pendant de
longues annees a contenir les pretres, clercs et freres
et aussi les fidles du dehors, particulibrement des
Baignots, qui, malgr6 la d6fense de Louis-Philippe,
sont toujours venus s'ddifier des offices et des chants.
On peut regretter que cette chapelle, la premiere 6lev6e par la Congr6gation en reconnaissance des apparitions de 1830, n'ait pas .chappe6

. la pioche des

ouvriers ; il n'en reste plus que la partie du sanctuaire la plus proche de 1'autel. C'est lI que pendant
de longues annbes les differents superieurs : MM.
Truquet, Dequersin, Fabre, Dumay, Dienne, Valette,
VerniBre et Delanghe ont edifi6 des gen6rations de
jeunes gens par leurs vertus sacerdotales et par leur
grand esprit de religion.
Le premier superieur fut M. Truquet, franc picard,
v6ritable enfant de saint Vincent, grand missionnaire, fondateur de l'ceuvre du Berceau-de-SaintVincent. Nous le retrouverons quand nous parlerons
de cette maison. 11 mourut B Tarbes pendant qu'il
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* pr&chait la retraite des Smeurs. Sa mort fut un deuil
pour toute la contrde o0 il ~tait universetlement aaim
et estimn. Son corps repose dans le caveau de la chapelle du Berceau-de-Saint-Vincent-de-Paul.
La maison fut visitke quatre fois depuis sa fondation jusqu'A 1878, 6poque a laquelle nous arritoas
son histoire pour le moment.
Sous le genaralat du P. Bori de 1874 k 1878, le superieur de la maison fut M. Fabre jusqu'en 1875 et
ensuite M. Fl6ix Dumay. Pendant cette epoque, au
temoignage de M. Souchon visiteur, la maison dc

Dax remplissait bien le but pour lequel elle avait 4et
fondee. Les confreres travaillaient avec grand succis
aux missions de la campagne ; il n'y avait pas de
defauts saillants ; seul peut-&tre I'tat mat6riet de la

proprift6 etait un peu negligi,
mais les confreres
jouissaient d'une grande estime dans la vile et le diocese.
En 1874, A I'assemble gendrale, an vcu avait de6
prdsentd au P. Bori pour qu'il ouvrit un autre snminaire interne que celui de Paris. Ce voeu ne sera ra-

is6 que sous le P. Fiat et nous en parlerons alors.
Sous le gneralat du P. Bore la maison de Dax
resta done maison de Missionnaires missionnants. Le
supdrieur, M. Dumay Felix ftait nr en Belgique, en
1826, entrd dans la Congrtgation en 1847. It fut oblig6 de retourner chez fui, ea 1848, A cause de ia faiblesse de sa sant6 ; it revint ea i85o, fut plao6 a
Saint-Flour en Y854, devint supkrieur du Grand s6-

minaire de Carcassonne et plus tard sup&rieur de
Dax.
Les visiteurs le notent comme tRa confrere tris Ydgulier, qui remplit bien son office dans la maison et
aupris des Seurs dont ii est charge. Sa sant 6tait
toujours faible. Confrere tres attach & la Congv-
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gation, tres appr&ci des Filles de la Charitd, trs estime par les personnes du dehors, donnant 4 ses confreres le bon exemple d'etre chartreux & la maison et
ap6tre au dehors.
Parmi les confreres de la maison de Dax, il on
est deux qui miritent une mention sp6ciale. L'UR
6tait landais, c'tait M, Lacerenne de Coudures ;
I'autre 4tait bWarnais ; c'6tait M. Mignou, de Pau.
Ils furent longtemps compagnons de travaux et cependant ils 6taient de temperament et de caractere
tout diffdrents. Le premier plutbt sev6re ; le second
plut6t jovial. Le premier avait un caractere un peu
inquiet, le second etait d'cumeur gaie. M. Lacerenne
avait tres bonne sante ; M. Mignou avait tr6s mauvaise santh. M. Lacerenne r6ussiasait peu comme
II aa pen pres cchou6 dans ses prdprd4icateur,
dicatiops aupres des Soeurs, disait le visiteur ; mais
ii fait du bien cependant, car il 6difie les paroisses
par sa pi6t6 et par son xale pour entendre les confessions, a M. Mignou rbussissait parfaitement dans les

missions. Son genre familier le faisait goiter des
paysan", I1 out les choveux blanca ds)son jeune Age
et bien qu'il fit moins Ag6 de ao ans que M. Lacerenae, tout le monde eroyait qu'il etait plus vieux.
M. Mignow obtenait partout un succs reel par sa
maniere de prcher simple et fort intfressante dans
la langue dq pays.
La seconde maison de 14 province d'Aquitaine est
Celle
du Bercetu-de-Saint-Vincent-de-Paul.
Elle
mWrite que nous nous y arretions in peu, Elle a £t
fonde potr honorer le lieu de naissance du saint fondateur, On croyait autrefois que Saint Vincent y
Stait nd le 24 avril 1576 ; M. Coste a 6tabli que Saint
Vincent est 6-le 4 avril 1581 , 4 la suite d'un examen approfondi, des lettres et documents.
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On s'est done tromp6 en 1876 lorsque le P. Bore,
avec la permission du Saint-Siege qui autorisa la
messe de Saint Vincent, ce jour-li, c6lebra solennellement le troisibme centenaire de la naissance de
Saint Vincent. Mais la question de date dans la circonstance a peu d'importance. Que d'erreurs ont &t4
et sont encore commises a ce point de vue, m&me
pour les anniversaires les plus chers A la foi chr&
tienne, comme I'annee de la naissance de Notre-Seigneur, et beaucoup d'autres anniversaires. En ces
matieres, I'Eglise cherche surtout (et elle a raison)
beaucoup plus le souvenir de la chose que la date prcise ; car a ce compte-lh, il y a bien des anniversaires qu'on ne pourrait pas faire.
Si 1'on s'est tromp6 pour la date de la naissance,
il n'y a pas de doute possible au-sujet du lieu de sa
naissance. Saint Vincent est ne h Pouy, pros de Dax,
en Gascogne. Saint Vincent dit dans une confrence,
qu'il a fait un voyage A Pouy (c le lieu d'oi je suis 0;
:il supplie M. Lambert d'aider un pauvre gascon qu'il
est ; it crit a Sainte Louise qu'il est sujet de
*naissance de Madame de Ventadour, laquelle 6tait
marquise de Pouy, etc. etc. On a done bien fait d'ho.norer ces lieux, temoins de ce grand &evnemnentde la
naissance du Patron de toutes les (Euvres de charit4,
et de ses premirres annees ; c'est li que le jeune
Vincent a manifest6 les premiers germes de sa devotion pour Marie, et de sa charitd, en distribuant aux
pauvres des aum6nes plus ou moins abondantes,
quelquefois d'une facon h6roique. Tout saint Vincent est IA dans ces deux devotions qui constituent les
principaux lin6aments de sa figure morale : l'amour
de la Sainte-Vierge et des pauvres.
- Saint Vincent herita d'une paitie des biens de son
pere en 1598 ; il renohia aux avantages que lui fai-
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salt le testament et il rdpartit entre ses freres et soeurs
les biens dont son pere l'avantageait Saint Vincent
a bon cceur ; il aime sa famille, et en 16ro, il n'aura
d'autre aspiration qu'une honn6te retraite pres de sa
mbre, pour employer le reste de ses jours a la soigner.

1 reviendra a Pouy en 1623 ; il fera un peleri-

nage a l'6glise de son bapteme et au sanctuaire de
Buglose, et s'il dit en partant que lors meme qu'il
aurait des coffres d'argent il n'en donnerait rien a ses
parents, son coeur a domenti ses paroles ; il pleurera
plusieurs mois son absence loin des siens, ii leur
distribuera en penske tout ce qu'il peut avoir, et des
actes authentiques montrent qu'il en a distribu6 en
realitd, avec sagesse et discr6tion, quand il a connu
les malheurs de ses parents.
Le dernier souvenir emport6 par Saint Vincent fut
celui de sa chore .glise de Pouy, d6di6e & Saint
Pierre-aux-Liens, et oh il avait vu si souvent le retable antique qui representait d'une part Saint Pierre
agenouill aux pieds de Notre-Seigneur et recevant
les clefs, et de l'autre Saint Pierre s'enfoncant dans
les eaux, double sc6ne qui se grava fortement dans
pon esprit et qui lui inspirera d'une part la devotion
au Pape et d'autre part I'appr6hension qu'il eut toute
sa vie d'Stre entrainA par les flots de l'erreit et de
I'heresie.
II est interessant et consolant de noter qu'a Pouy
et dans les Landes, on a toujours honor6.le souvenir
de la naissance de saint Vincent. D'abord, on a conserve aussi fid6lement que possible la maison de Ranquine oii il est n6. Ranquine tirerait son origine d'un
mot landais qui veut dire boiteux et devait sa d6nomination, d'apres M. Serpette, au fait que le pere de
saint Vincent -tait boiteux. Quoiqu'il en soit de cette
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explication, la maison natale ayant iprouvI le sort
des choses d'ici-bas, ayant &td endommag6e par le
temps et les intempnries, on la rebltit tout a c&tOde
sa place primitive, et c'est la maison que nous venerons A 1'6gal d'un sanctuaire. Si elle n'est plus a la
place m6me, elle est tout A c6te. Combien de sanctuaires, meme en Palestine, qu'on vindre avec grande
d6votion et qui ont plus souffert encore au point de
vue deplacement. Combien de lieux dont on nous dit
que l'ev6nement s'est passe ici ou la, alors que tres
probablement ii s'est pass6 a 2 ou 3 metres en avant
ou en arriere, A gauche ou a droite. 1 n'y a que les
scrupuleux et les minutieux qui sent scandalis6s de
pareilles choses. De plus, comme le disdit M. Milon,
fin critique en son langage savoureux : a Les corps
sont constitu6s par la matire et la forme. Pour la
maison de Ranquine actuelle, la forme est la mnme
que ceile d'autrefois et la matiere vient en grande
partie de l'ancienne ; il ne faut pas connattre I'Ame
des paysans pour croire que devant rebAtir Ranquine
& c6 td, ils ne se sont pas servis de tous les mat6riaux encore bons de la premiere maison. ,
Quand cette maison commencait A se delabrer, le
curi de Pouy avait fait planter une croix sur l'emplacement. premier. Cependant on conserva plus longtemps la chambre natale ; le jour vint oi elle fit place
A un premier oratoire qui touchait la nouvelle maison
de Ranquine, On y voyait une image de la Vierge
et saint Vincent A genoux devant elle. Vraiment tous
ces d6tails recueiUlis par M. de Cas en I7o6, lors du
proces de beatification, sont bien touchants et nous
iffermissent dans la conviction qu'ii n'y a aulcune erreur historique A diac SIci fS4
Saint Vincnt 4d
Patu! commi on dit a Bethliem, A un endroit de la
grotte : Hic ijsus Chvristus natus est de Virgifne .a-
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ria, et a Nazareth, dans un coin du flanc de la montagne : Hic Verbum caro factum est.
Saint Vincent fut beatifi4 en 1729. On se prioccupa plus encore d'honorer son berceau. Nos confreres
etaient alors missionnaires a Buglose, charges du
pHlerinage de Notre-Dame et de la paroisse du Pouy.
M. Mauriol etait supirieur de Buglose et curA du
Pouy. II fit batir un oratoire plus grand que le precedent. Les murs etaient en moellons qui seront plus
tard utilis6s dans les fondations de 1'6glise actuelle.
La facade avait quatre ouvertures, une porte sutmontee d'une fenetre et flanquee de deux autres fen&tres. Au faite de la facade, se trouvait une cloche dont
le campanile etait domini par une croix de pierre.
Dans I'intdrieur, s'elevait un modeste autel, oi, de
temps & autre, le sacrifice Ade la Messe 6tait offert.
Cet autel, sur lequel reposait une petite statue de saint
Vincent, 4tait s6pard du reste de la chapelle par use
table de communion ou balustrade en fer. Sur le mur,
derri&re l'autel, un tableau reprsentait le jeune Vincent entourd de son troupeau et versant ses trente
sous dans les mains d'un pauvre mendiant, ce tableau
fut plus tard remplac6 par le portrait de saint Vincent. Cette chapelle construite sur les fondements de
la chambre ot etait n le bienheureux fut solennellement benite le 3o mai z730 par M. Mauriol, avec
grand concours de people.
A la Rvolution, la chapelle fut inventoriee par le
.commissaire du Gouvernement ; mais, le mobilier
etant pauvre, on n'y prit rien, et le lieu fut rachet6
par la famille Dufort, de Dax, dans le but de le sau-

ver de la profanation.
AprEs la tourmente, le mouvement de phlerinage
revint. Les autorits civiles, eccilsiastiques et lazaristiques s'empresesrent d'un commun accord a ho-
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norer le berceau du grand Landais. Des membres de
la famille royale y vinrept vn&rer saint Vincent. En
1828, sur ptition du Conseil municipal de Pouy, la
commune s'appela Saint.-Vincent-de-Paul, par ordonnance du roi Charles X. On commenca, d&s lors, a
parler d'un monument & ýlever, en l'honneur de saint
Vincent, au lieu de sa naissance.
En 1821, une souscription avait 6ti ouverte dans
ce but. Louis XVIII y contribua par une offrande
gindreuse. En 1823, la duchesse d'Angoullme vint
honorer ces lieux de sa presence. En 1824, I'6veque
d'Aire recommanda I'oeuvre du Berceau a son clerg6.
La commune de Pouy vota des fonds, des hectares
de landes, des ch6nes de l'Adour, pour le monument.
Jusqu'ici, la direction de l'oeuvre &tait entre les
mains de l'autorit- civile. A partir de 1832, elle fut
confide a 1'evtque d'Aire qui fit appel aux deux families de saint Vincent. En I85o, Mgr Lanneluc
envoie un appel a tous les Aveques du monde. On
6tablit une commission civile et ecclisiastique chargde de recueillir les dons. En 1851, on pose la premiere pierre de l'6glise actuelle, en presence du P.
Etienne et de 5.ooo personnes. M. Truquet, superieur
de Dax, prend en main cette affaire et grAce a son
zele, A son intelligence, ii la fit avancer A grands
pas. 11 obtint de Napoldon III la permission d'une
loterie d'un million. En 1864, sont achevks la chapelle et le batiment r6unissart toutes les oeuvres.
La chapelle est cans le style du XVI si&le qui
a vu naitre saint Vincent. Elle rappelle la forme
d'une croix latine ; elle se compose d'une nef sans
bas-c6tis, d'un transept formant les bras de la croix
et d'une abside circulaire. La facade principale se
-compose de quatre pilastres d'ordre dorique. La porte d'entrde est surmontie d'un bas-relief rappelant
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I'aum6ne des trente sous : Quis putas puer iste erit.
Au-dessus de I'entablement, il y a un autre bas-relief
representant la Foi, I'Espirance, la Charit&. Une
grande statue de saint Vincent domine la facade.
Chacune des facades laterales est surmontee d'un
campanile renfermant une cloche. Au centre de la
croix form6e par la chapelle s'6lve une grande coupole, surmontee d'une croix. La chapelle fut consacr-e le 23 avril 1864.
Le Monument des (Euvres est situ6 derriere 1'abside. Il se compose d'un corps central et de deux pavilions. II etait dispose pour recevoir des vieillards,
hommes et femmes, des orphelins et des orphelines ;
un des pavilions 6tait r6serve aux Filles de la Charitd. Ce Monument fut inaugur6 le 24 avril 1864, par
le cardinal Donnet ; treize 6veques, le P. Etienne,
avec des lgions de Missionnaires et de Filles de la
Charit6 ; les repr6sentants du ministre des Cultes et
du ministre des Affaires Etrangires ; les autorites
civiles et militaires, les hauts dignitaires du Dipartement. A cause du grand nombre de fid&jes, la
messe fut dite au dehors de la chapelle : I'autel 6tant
adoss a uni des bras de la Croix. Le P. Etienne
prononca un magnifique discours.
M. Lacour fut le premier supriieur du Berceau. U
6tait n6 dans les Basses-Pyrenees ; il entra au Petit
s6minaire de Laressore, oh il fut un 6leve pieux, r6gulier, sympathique a tout le monde; ii eut de grands
succ6s dans ses etudes. En 1847, il entra au Grand

seminaire de Bayonne, oh il fut pieux comme un
ange. En 1850, il fit un pelerinage a Buglose et" a
Saint-Vincent-de-Paul : il s'y. rencontra avec un s&minariste d'Aire, M. PWmartin et les deux entrerent
plus tard dans la Congregation et furent tous les
deux superieurs de l'(Euvre du Berceau. M. Lacour
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fut admis dans la Congregation en 1858. II quittait
une carriere honorable oi il avait eu de grands succes,
soit A Laressore, soit a Aire et oh la bienveillance de
I'eveque pouvait le conduire aux plus hautes charges.
Au s6minaire interne de Paris, M. Lacour souffrit
beaucoup. C'etait une nature ardente ; son activit6
n'avait pas d'exercice ; son zie demandait a se depenser ; il 4prouva de fortes tentations pendant quelques mois. 11 tint bon et sortit triomphant de l'4preuve. 11 fut successivement place a Loos et en Algerie.
Sa connaissance de 'espagnol lui permit de faire
beaucoup de bien dans la region d'Oran. Mais sa sant4 s'afiaiblissait; M. Etienne le rappela en France et
le plaaa a Amiens. 11 eut de grands succes en Picardie, par sa douceur, sa bont6, son affabilitd; c'&tait wn
aimable causeur en chaire ; il captivait son auditoire ; jamais il ne tonnait, jamais il ne se fachait. On
rapporte de lui de grands coups de filet, au cours de
ses missions. En mars 1864, M. Etienne I'appela &
Paris et lui annona qu'il le destinait B conmmence
I'(Euvre du Berceau. M. Lacour etait 1, e. 24 avril,
mais dans son lit, retenu par les rhumatismes. Quelques jours pres, il put se lever et il se mit avec
ardeur et intelligence A I'organisation de la eauvelle
ceuvre, o le bonheur de ma vie n, disait le P. Etienne.
Quand M. Lacour prit 'ceuvre en main, il y avait
an autre missionnaire, un frere, 4 Filles de la Chat'J, 8 orphelins, 8 orphelines, 8 vieillards et 8 vicilLfs. Le 21 octobre 1865, 1'oeuvre fut reconnue d'utilit6
publique, par Napolon III. Une commission administrative fut nomnee ea 1866 ; eile se composait de
6 laiques, 3 eccdsiastiques du diocese d'Aire, 3 lazaristest doat le P. Etienne, le procureur gen-ral et -M.
Lacour.
Les annees qui suivirent virent surgir plusieurs ba-
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timents ; qn 1866, le bAtiment des orphelins, qui sert
aussi pour les retraites de soeurs ; en 1872, du c6t6
oppos6, un bAtiment semblable pour les orphelines
avec des classes gratuites pour les filles du village.
Auparavant, en 1868, avait et6 achev4 le bftiment
qui sert actuellement pour l'cole Apostoliqu..
Le Berceau de Saint Vincent de Paul abrita successivement les confreres espagnols chass6s de leur
patrie par la revolution, et les seminaristes de SaintLazare,'obliges de quitter Paris en 1870. Une ambulance fut 6tablie au Berceau pendant la guerre de
1870. Apres la guerre, M. Lacour 4tablit au Berceau
une 6cole professionnelle avec ateliers de menuisiers,
tailleurs, cordonniers, jardiniers, ferme. Le Petit s6minaire continua A fonctionner, et au cours de 1876,
huit l&ves 4taient recus dans la Congregation. A cette
4poque, le P. Etienne, fondateur et grand bienfaiteur de l'ceuvre, etait mort et l'un de ses derniers
voeux avait 0t6 que ses successeurs eussent toujours un
amour effectif pour le Berceau. Son voeu fut exaucd,
car M. Bore hWrita de l'affection de M. Etienne, et
vint plusieurs fois au Berceau. En 1874, quand le P.
Bore fut 6lu Superieur general, le Berceau comptait
176 personnes ; a sa mort, en 1878, il abritait 200oo
personnes. Entre temps, M. Lacour prkchait des Car&mes, des missions, des retraites eccl6siastiques avec
grand succes. Le troisieme centenaire de la naissance de saint Vincent fut c6elbr6 avec grande solenniti
au Berceau. Nous en avons parl6 dans un chapitre
prdc6dent, A propos de la devotion de M. Bore pour
saint Vincent.
M. Lacour eut & coeur de conserver fiddlement les
souvenirs de saint Vincent-dans la localitY, II trans.
forma la maison de Ranquine en un petit sanctuaire.;
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elle mesure Ii metres sur 8 ; elle compte 5 appartements, entre lesquels it fit enlever les cloisons, ne
laissant que les montants. Le premier appartement a
droite en entrant est la cuisine, qui a 6 metres carres,
une grande chemin6e, et recoit le jour par 3 petites
tenktres de 75 sur 50 centimetres. 11 y avait autrefois
une ouverture communiquant avec I'6table des
bteufs ; on 1'a supprimbe. Derriere la chemin6e de
la cuisine, chambre des filles avec 2 croisees ; a c6te,
chambre des garcons avec une fenetre et une porte
exterieure et l'escalier du grenier ; a la suite se
trouvait une grange, de 2 m. 75 de profondeur. Visa-vis la cuisine, a gauche en entrant dais la maison,
on voyait d'abord la chambre reservie a l'aind de la
famille d&s le jour de son mariage, puis la chambre
des parents. II y avait des autels dans les diff6rents
appartements. Celui de la chambre des parents avait
deux tableaux, dont 1'un representait la mere de saint
Vincent dans son lit et a c6t6 le petit Vincent dans
son berceau
le second tableau representait saint
Vincent occupd a garder les moutons. Le buste du
saint ktait place sur 1'autel. Le P. Etienne donna a
Ranquine des reliques insignes : le crucifix qui 4tait
dans la chambre de saint Vincent a Saint-Lazare ;
une paire de souliers du saint ; une 6ponge ayant
servi & laver re corps de saint Vincent ; un linge
ayant servi & panser ses plaies ; une partie de sa
ceinture de crin et une 6tole lui avant servi a Folleville.
M. Lacour eut aussi grande d6votion pour conserver le vieux ch6ne dit de saint Vincent. Cet arbre a
au moins sept sicles d'existence, au dire d'hommes
comp6tents dans la mati&re. Du temps de saint Vincent, il etait d6ja creus6 par les ann6es et son flanc
entr'ouvert avait et6 chang4 en oratoire par le pieux
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enfant qui y avait dispos6 une image de la Vierge.
L'arbre souffrit beaucoup, lors de l'invasion des
Allits en 1814 ; plus tard, pour le debarrasser des
frelons qui causaient une grande inquietude aux passants, on avait mis le feu & quelques branches ; on
le crut mort ; au printemps suivant, il reverdit le
premier. Pour le soustraire a la d6votion des pllerins qui emportaient les feuilles et des morceaux de
son 6corce, on avait plac6 un vieux militaire en sentinelle. Plus tard, on 6leva une barridre en bois et ensuite un mur de moellons ; la commission administrative fit poser une forte grille en fer. C'est sous ce
chene que fut recue la duchesse d'Angouleme en
1823 ; en 1828, on offrit a la duchesse de Berry une

branche du vieux chene ; le duc d'Orlians y vint
prier, ainsi que Monseigneur Dupuch, premier 6veque
d'Alger.
En 1851, on y dressa un autel et Monseigneur Lanneluc y dit la messe, avant de poser la premiere pierre
de la chapelle. Ozanam reunit a l'ombre des branches
du chine un certain nombre de confreres des conf&rences de Saint-Vincent-de-Paul et il eut, pendant
son discours, un mouvement oratoire qui n'a pas 6ti
oubliM ; voyant passer des animaux qui remontaient
de I'Adour : c Tout ici, s'ecria-t-il, nous parle de
saint Vincent ; meme ces oies et ces cochons qui sont
les descendants des oies et des cochons que saint Vincent conduisait sur les bords du fleuve.. A partir de
1864, chaque annre on disait la messe sous le chene,
le 24 avril. En 1876, lors du troisi.me centenaire de la
naissance de saint Vincent, le chbne -tait dans toute
sa splendeur et sa majeste ; mais, trois mois aprns,
la nuit du 12 au 13 juillet, la plus grosse branche,
qui pesait 20 quintaux, tomba tout a coup ; elle etait
rong6e int4rieurement sans que rien l'eut fait soup-
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.onner. Le 31 juillet, un violent ouragan emportait
la branche voisine.
M. Lacour Acrivit au P. Bore. ( La portion du
tronc de I'arbre qui a 4td dechirte et laissee a nu ne
permet plus de douter sur l'etat de d6composition
avancke du chene. On fera bien tout ce qui est ndcessaire pour conserver le plus longtemps possible ce
precieux souvenir, mais ce n'est pas sans un vrai
chagrin que nous devons nous attendre, dans un aenit prochain a le voir disparattre ; d'ailleurs, sa vie
est d6jh comme finie pour nous, II ne sera plus possible d'en faire comme la chapelle exterieure de nos
grands jours de fete. On ne pourra plus y cddbrer la
sainte messe, le jour anniversaire de saint Vincent.
1I n'y aura plus d'illuminations qui terminaient si
pieusement certaines solennitbs. On n'illumine pas
des ruines. Les prddicateurs :ne pourront plus emprunter a la splendeur de son feuillage leurs comparaisons prfterdes. II est vrai qu'iI nous restera son
tronc et ses racines que l'on nous a dit si souvent
symboliser I'humilit6 et la simplicit&. Esp6•ons que si
le chene de saint Vincent disparait, son Berceau trouw
vera dans ces deux vertus comme une seve sacrde qui
lui fera porter les fruits de bonnes ceuvres pour ht
gloire de Dieu. i,
. Heureusement, ce langage de M. Lacour itait un
peu pessimiste ; les tristes pressentiments du vindrW
superieur ne se sent pas realises ; le vieux chene resta
et reste encore bien remarquable: Le coeur a enti6rement disparu il ne reste que la moitii du tronc et
ce tronc n'est compose que de 1'dcorce et de l'aubier
qui tombent de vitustd en maint endroit. A la base,
la portion restante mesure environ 6 m6tres et demi,
ce qui donnerait 13 mbtres de circonference, si I'arbre etait entier. Le diamktre atteint 4 metres, mais les
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proportions diminuent rapidement, A mesure que le
chine s',lve, sans que pourtant le diamhtre du troac

devienne de beaucoup inf6rieur a trois mktres. La tete
de I'arbre est enti&rement desseche et a disparu presque totalement. La ramure autrefois si vigoureuse ne
compte plus que deux vieilles branches, une beaucoup plus jeune et quelques rameaux. Chaque annee,
bon nombre de feuilles sont recueillies avec respect
et emportees partout. Les glands pianths en divers
lieux--du monde ont donn6 des rejetons cultivws avec
soin.
M. Lacour g6missait de la petitesse de la chapelle ;
contenant & peine 4oo personnes, elle ne pouvait servir les jours de pblerinage ; il songea donc A
l'agrandir ; il etudia serieusement la question avec
des architectes de valeur qui proposrent comme
moyen d'agrandir la chapelle : i* allonger les deux
bras du transept ; 2° le pied de la chapelle ; 3 I'abside ; 4" mettre des bas-c6t6s. L'entreprise -tait
hardie ; elle ncessitait des frais assez considerables ;
aussi le conseil de Paris et le P. Bore h6sitkrent A
donner la permission ; le procureur g6nral d'alors,
M. Mailly, suggera comme unique amelioration possible de reculer I'autel principal dans I'abside ; il
faisait remarquer que, d'apres les rkgles de l'architecture religieuse, le maitre-autel dans une chapelle
aussi petite ne pouvait 6tre sous la coupole ; passe
pour Saint-Pierre de Rome, oit I'difice est immense,
disait-il, mais Saint-Vincent de Pouy ne pouvait se
permettre cette licence. Le plan de M. Mailly ne fut
pas plus adopte que celui de M. Lacour et les choses

en resterent IA ; elles ne seront reprises qu'en 19r4.
Le projet d'entourer la chapelle actuelle par un deambulatoire avec des absidioles qui aurait fait le tour.
de t'edifice et qui aurait communique par des ouver-
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tures avec la chapelle retint I'attention; ii allait passer
sinon a l'ex6cution, du moins aux ddmarches pour
les autorisations, lorsque la guerre 6clata et arreta le
tout. M. Lacour continua done, lui et ses successeurs,
A gemir des courants d'air de la chapelle, des bruits
du dehors qui penftraient facilement, de 1'obscurit6
de l'interieur de la coupole. Plus tard cependant on
remddiera a ce dernier defaut. En attendant M.
Mailly ne voulait meme pas qu'on s'occupAt des peintures de cette coupole, travaux inutiles puisque on ne
voyait rien. M. Lacour voyait grand en tout ; il voulait, selon la pens6e du P. Etienne, reunir toutes les
oeuvres de Saint Vincent ; aussi lorsqu'en x88o, il
sera question d'itablir un s6minaire interne dans la
r4gion, il bataillera tant qu'il pourra pour que ce s6minaire fut au Berceau ; il ne reussira pas et il re.
prochera au P. Fiat de ne pas continuer la pens6e
du P. Etienne et cet 6chec sera la croix de ses derniers jours. Ce vaillant champion du Berceau de Saint
Vincent rendra en 1883 sa belle Ame A Dieu, le 24
ayril, jour de la naissance de saint Vincent ; il 6tait
n6 en 1828, le 27 septembre, jour de la mort de son
Pkre spirituel.
Pendant la pfriode de 1874-1878, la maison- du
Berceau fut visit&e deux fois par M. Souchon.
II se rejouit dans son rapport de la prosperit6
bien consolante de l'oeuvre. II fait le plus grand
eloge de M. Lacour. II dit que la Providence se
plait a repandre sur cette oeuvre ses plus abondantes benedictions. II note que le Petit seminaire
est une p6pinidre de vocations pour la Congr6gation ;
qu'il y regne un bon esprit, que les jeunes gens sont
bien elev6s. II fait remarquer cependant qu'on attache
peut-4tre trop d'importance a ce qui est apparent et
pas assez a ce qui est le fond des choses, d'aprbs
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I'opinion d'un seul confrere. M. le visiteur fait aussi
I'bloge des confreres qui sont reguliers, pieux, pleins
de d&vouement mais vraiment trop surcharges. - Je
ne connais pas, dit-il, d'6tablissement dans la petite
compagnie o6 les confreres soient aussi assujettis, du
matin au soir. , Parmi les confreres, il faut signaler
le venerable M. Philippe Peri&res, Ag6 de 70 ans, entr6 dans la Congr6gation a l'Age de 54 ans. II etait
plus sp6cialement charge des soins spirituels A donner aux enfants, fonction dont il s'acquittait iort bien.
Le meme M. Perieres etait charge d'enseigner la th-ologie A ceux des confr6res qui ne l'avaient pas achev6e ; it s'occupait bien de son office. Ce digne confrere trouvait que I'on donnait trop d'importance a
la musique et aux repr6sentations thMtrales.
Nous devons 6galement dire un petit mot d'un confrere qui etait alors le bras droit de M. Lacour et qui,
apres avoir 6t6 bon pour son superieur, sera lui-meme
superieur et sera bon pour ses confreres ; nous voulons parler de M. Stphane Serpette. II etait n a&
Grivesnes en Picardie. le 14 septembre 1848, d'une
famille honorable avec laquelle il entretint toujours
des relations affectueuses. II fit ses etudes au college
de Montdidier et s'y fit remarquer par le travail et la
pidt6. M. Louison, ancien superieur de Montdidier,
disait que M. Serpette avait 6td parmi les meilleurs
61eves du collUge. La sant6 6tait d6ja delicate ; elle
le fut toute sa vie et cependant il a travaill 1o fois
plus que d'autres jouissant d'une sant6 florissante.
Ii entra a Saint-Lazare en 1867 et eut pour directeur
l'inoubliable M. Chinchon, ce seraphin au coeur
brfilant d'amour, qui comprenait bien les jeunes,
leurs qualites et leurs defauts, qui les aimait et s'en
faisait aimer. M. Scupette herita de cette psychologie
affective, et toute sa vie il fut bon comme M. Chian-

chon et par cette bonte, it regna sur les coeurs. M.
Serpette fit les voeux le I•septembre 1869, anniversaire de la mort du bienheureux Perboyre ; ii garda
toute sa vie une grande dtvotion pour cet angelique
confrire dont i reproduisait si bien un certain nombre de traits au point de vue moral. Les jeunes gens
de Paris &taient venus au Berceau en 1870 ; lorsqu'il fut question en 1871 de regagner Paris, M. Lacour pria M. Chinchon de lui laisser le jeune Serpette.
( C'est un malade, vous n'en ferez rien ; moi j'en ferai un bon professeur. o Le jeune Serpette resta done
au Berceau ; il fit ses 6tudes theologiques en particulier ; il i'eut pas le temps d'approfondir les questions
les plus subtiles, ii concentra toute son intelligence
sur les notions essentielles, theoriques et pratiques,
pour lesquelles ii itait douW d'un grand bon sens. II
fut ordonn6 pr&tre A Dax et ii devint I'Ame du Petit
s6minaire du Beroeau, M. Lacour etant souvent absent. La qualiti principale de M. Serpette 4tait la
bonot, une bonte compatissante qui versait facilemeat des larmes, une bont6 bienfaisante qui se traduisait par des actes ; une bontd timide, delicate, rserv6e, qui se cachait souvent dans ses manifestations
pour ne pas gener ceux qu'il obligeait. II fut boa
pour M. Lacour et ii passa bien des nuits pres de son
sup6rieur pour le veiller ; ii faisait la m6me chose
pour les 6lMves malades a l'infirmerie. II fut bon
pour ses confreres qu'il remplacait facilement, bon
pou les soeurs auxquelles il precha bien des retraites
et qu'il entendait en confession d'une manikre assidue pendant les retraites, bien qu'il exigeAt que ses
plnitentes habituelles allassent b un autre, de temps
en temps, pour favoriser la tranquillit4 de leur conscience. 11 fut bon pour ses parents plus ou moins
bloignas, et sa correspondance avec eux nous montre
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qu'il n'etait pas de ceux qui pensent qu'en entrant en
communautd on doit rompre tout lien avec sa famille
ou du moins cesser d'etre tendre. II fut bon pour les
paysans, soit en mission, soit au Pouy. Un d'entre
eux disait : a Je n'oublierai jamais que ce pretre a
pleuri avec moi sur le cercueil de mon enfant. » It
fut bon surtout pour les ~6~ves. II n'tait pas de ceux
qui estiment que la bonne formation consiste A obtenir un silence rigoureux et un ordre extirieur parfait. Aussi quelques-uns se permettaient avec lui d'aut
dacieuses espiegleries. Mais quand M. Serpette manifestait que vraiment on en prenait trop a son aise
et quand il disait son fameux : a Ah I mon cousin
un tel, n de suite on rentrait dans le calme, tellement
on craignait de faire la moindre peine au. bon M.
Serpette. Cet homme a sauv6 bien des vocations du
naufrage oiz les entrainait la froide rigidit6 de quelques-uns. II mettait les coeurs A I'aise ; on ne se cachait pas devant lui, comme on pouvait le faire devant un autre moins patient, on se montrait A M.
Serpette tel qu'on 6tait, et il pouvait plus qu'un autre
developper les bonnes qualitts, corriger les d6fauts,
11 voulait une iducation non pas de caserne mais de
famille ; it Iui semblait qu',l devait etre non pas le

maitre, mais le phre et la mere de ses chers enfants.
It avait une candeur exquise, une piWt~ d'enfant qui
aimait les belles images, les beaux chants, les belles
cer6monies, les belles illuminations. De 1874 a 1878
on vivait pauvrement au Berceau ; les tables des
61eves n'taient pas ce qu'elles sent maintenant ; it
n'y avait souvent qu'un livre pour tous ; on 6tudiait
cependant aussi bien que plus tard, on y vivait aussi
heureux et on s'y portait aussi bier. Nous retrouverons plus tard M. Serpette supdrieur du Berceau et
visiteur de la province. A la visite de 1875, M. Sou-
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b la contrde et, en 1648, ii favorisa l'6rection
ige de La Rochelle et d&cida 1'eveque de Saintes
epter d'etre 6v0que de La Rochelle. Aussi dans
trail de la cathedrale Saint-Louis, saint Vincent
endant a saint Eutrope, celui-ci 4tant le premier
teur et saint Vincent deuxieme fondateur. La
reforme s'op6ra lentement dans le diocese et il
du temps avant qu'un s6minaire p6t 6tre brig&.
'te de l'Immacul6e Conception 6tait alors ch6en France ; or dans la r6gion de La Rochelle,
ivait des difficult6s a faire observer cette loi de
; ii fallut I'intervention personnelle de Louis
en 1657, du vivant de saint Vincent, pour que la
ut ch6moe par tous. En 1664, 1'eveque crut qu'il
possible de commencer un seminaire ; il le conix pr&tres s6culiers, puis en 1694 aux J6suites.
onstate dans I'histoire de ce s6minaire qu'il y
alors, parmi les s6minaristes, une confirie du

-Coeur de Jesus. Mais la soci6td de Jesus fut
ate en France par le roi et dans le monde entier
' pape Clement XIV. Comme nous devions sucaux J6suites en Orient et en Chine, nous prteur place a La Rochelle en 1763, appeles par
Menou. Les sup6rieurs jusqu'a la R6volution
Charles Mac6 1763, Claude Derennes 1768,
Nicolas Ferron 1771, Francois-Marie Boucher
Jacques-Omer Hazembergue 1787.
maison faisait partie de la province du Poitou.
onfreres refus6rent le serment a la Rtvolution et
irerent en Espagne.
rs la tourmente le s6minaire reprit sous la din des pretres du diockse. En 1851, Mgr Villerenouvela les instances qu'il avait faites o1
uparavant i-ur avoir les Lazaristes dans son
1 seminaire. Cette fois il eut gain de cause et
2
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chon note M. Serpette comme excellent confrere, tres
pieux, tres regulier, tres d&vou6, tres soumis.
La troisieme maison de la province d'Aquitaine
etait celle de La Rochelle. Saint Vincent. avait eu des
relations avec cette contr4e puisqu'il avait 6td nommi

a

I'abbaye de Saint Leonard de Chaume, le 17 mars

I6o1, 3 jours apres I'assassinat de Henri IV. Cette
abbaye avait e6t posstdde precidemment par les huguenots ; elle 6tait, 1 7 kilom6tres de La Rochelle of

les Protestants avaient une place-forte qui 6tait
comme le boulevard de la Religion prktendue R&form&e. Aussi est-il peu probable que saint Vincent
soit venu souvent (si meme ii y est venu) s'exposer
dans les parages de cette region qui etait un Etat dans
I'Etat et.qui 6tait en rebellion contre le roi de France.
Saint Vincent se depouilla de cette abbaye en 1616,
longtemps avant la prise de La Rochelle (1628) par
Richelieu et Louis XIII. Le souvenir de saint Vincent est cependant resti dans la contr&e et le cure de
Dompierre (commune sur laquelle se trouvait I'abbaye) raconte que l'on priait saint Vincent vers le
milieu du XIX* siecle sur les ruines de l'abbaye et
qu'une conversion s'y opera. Iest evident que, meme
apres la victoire de Louis XIII, ii fallut du temps
pour ranimer dans ce pays les bonnes habitudes catholiques. Le pays d4pendait au point de vue eccldsiastique de l'eveque de Saintes et celui-ci disait a
saint Vincent (( qu'il ne se trouvait en ce pays que
tres peu de personnes qui voulussent Wtre d'Eglise ;
que cela venait de I'hrr6sie qui avait r6gn6 longtemps ; que les heretiques avaient tellement rendu
meprisable l'4tat de pretre qu'a peine en tout son diocese trouvait-on un enfant qui voulut 6tre pretre ; que
si I'enfant le voulait, les parents l'en emplchaient. ,
(Rdpdtition, ix novembrc 1658). Saint Vincent s'inte-

ressa & la contrke et, en 1648, il favorisa I'Nrection
du siege de La Rochelle et decida l'6v&que de Saintes
a accepter d'etre 6v0que de La Rochelle. Aussi dans
un vitrail de la cath6drale Saint-Louis, saint Vincent
fait pendant a saint Eutrope, celui-ci &tant le premier
fondateur et saint Vincent deuxieme fondateur. La
vraie rWforme s'op6ra lentement dans le diockse et il
fallut du temps avant qu'un s6minaire pit etre erig4.
La fete de l'Immacul&e Conception 6tait alors ch6mbe en France ; or dans la r6gion de La Rochelle,
il y avait des difficultes a faire observer cette loi de
I'Etat ; ii fallut l'intervention personnelle de Louis
XIV en 1657, du vivant de saint Vincent, pour que la
f&te fut ch6mie par tous. En 1664, I'v&lque crut qu'il
etait possible de commencer un s6minaire ; il le confia aux pretres s6culiers, puis en 1694 aux J&suites.
On constate dans I'histoire de ce s6minaire qu'il y
avait alors, parmi les s6minaristes, une conf6rie du
Sacr4-Coeur de J6sus. Mais la soci&t6 de J4sus fut
dissoute en France par le roi et dans le monde entier
par le pape Clement XIV. Comme nous devions succdder aux Jesuites en Orient et en Chine, nous prmes leur place & La Rochelle en 1763, appeles par
Mgr Menou. Les superieurs jusqu'A la R6volution
furent Charles Mac6 1763, Claude Derennes 1768,
Jean-Nicolas Ferron 1771, Frangois-Marie Boucher
1782, Jacques-Omer Hazembergue 1787.
La maison faisait partie de la province du Poitou.
Les confreres refuserent le serment a la R6volution et
se retirerent en Espagne.
Apresla tourmente le s6minaire reprit sous la direction des pr6tres du diocese. En 1851, Mgr Villecourt renouvela les instances qu'il avait taites o1
ans auparavant pour avoir les Lazaristes dans son
Grand s6minaire. Cette fois il eut gain de cause et
2
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Ie P, Etienne nomma sup&riur 14. Pierre telteil
avec MM. H1enon, Sipolis, Mondoq, Vasseur et SouchQn comme collaboritpurs.
. Deltei fut remplacd
en 1862 par M, Flagel et celti-ci ayant ktO dernan}I
pour Saint-Wqlfroy par 4Mgr Landript,;
rchevequp
de Reims, ancien 6veque do La Rochelle, on pplnpIa
M. Souchon superijur du sMminaire, A poter que
1'Etat p.ait 4 cette 6poquo 34 bourses et 3 6 dfnmi,
bourses,
M. Sauchon pierre 6tait n6 en $825 au dipcee de
Iyon ; il Otait entrr dan§ la Congregatiop en 1848 ;
1 fut successivprnent placO a La Rochelle 1852, Albi
154., Angqul6me 1856, Amiens 1858 et e•fi1z sup&
rietl d La Rochelle. e 1868. II e tenait pasa s
charge et dos 1875 il priait Ip P. Bor4
de la lui enlever ; il lia4it qte les Supbrieurs majeurs ont trop d'4
gard et de meqagement pour I'amourtpropre et les
faiblesses de 14 pauvre humanite en laissant sup"ripprs
des hboines cofinne lUi qui sort exposes A faire de
Ipurdes fautes lans leur administration. II suppliait
le P. Borc de no considrer que le bien de la Petite
Compagqie, f'intr&t des qpuvres et le solut 4e san
A•im. Le resultat de cptte demande fut qu. le P. I ori
le laissa supdrieur et pl p•omm
vice-visiteur, puis
visiteur. M. Souchpn put toujoyrs d'exceleptes relation4s avec 1'v6que ; if etait en pleine cominunaRt6
d'idoes avec le P re du diocese, relatiyement
lla manire de
~onduire le* jeunes gens. Ceppna44t ss confrres n'taient pas du ieime avij que lui ept

j y iygit

souvent de grands d6saccords au coneil, relativpqient
b I'appel des jeuneS gens, Les confreres arrkt.ient
Wx; pr4inatiopS ceux que ie suporieur et I'v'quee es#t4nain
pouvoir qvancer, Les -41Ive n'&taient pos
prfaits, mAis M. Souchon et I'6vpque eStip•nippt que
les direFteurS
.e ('.tajtnt pas non plus, au mains
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pour Ia maniere de rerplir leurs offices. 11 y eut
uht fois une manifestation qui blessa l'&conome : le
poisson qu'oh avait servi A table 6tait-il trop avanc=
oti mal prepare, toujours est-il qu'en sortant du rfectoire, les semninaiistes se mirent A chanter poisson
frais, poisson frais. Les elives se disaient pouss6s
A bout pdrcb que certain professeur les agacait continuellement par des remontrances qu'ils estimaient
intempestivres. M. Souchon blAmait les 61ives devant
les el ves ; mais ii blAmait les professeurs devant les
prdfesseurs. M. Chevalier assistant fut envoyk pour
fair6 Ia visite
ii reconimanda aux confreres d'mre
bien figuliers, db condtirt les s6~inaristes par le
cdiur et la coriscience plus que par les punitions, de
lttfr faire sentir qti'on les aime etc. etc. En somme,
le Commissaire extraordinaire qui &tait du metier,
seinblait dohnet raison plut6t A Mi Southon qu'aux
confrkire. On comprend que ces difficultes affermis.
saient de plus ei plus M. Souchon dans son desir
d'etre d~charg -, aussi renbuivela-t-il ses instances et
M. Fiat; au commencement de son gtt6ralat,I'envoya A Valfleiury et le remplara par M: Duchemin.
Nobus vrrons en son temps si 1e bbn M. Duchemin
fit regretter bu oublier M. Souchon.
Patri le httibreitt conifrres qui bnt vtcu A La
Rochelle t cette 6poque quelques noms mrnitent unit
tmentibh sp•tiale, A divers titres. M. jourdain Charles
ttait particuliErement charge des soeiirs de Ia rEgion; de La Rochelle, de Rochefort ; mais uie pt
nible ittfirnitd le rkduisit bientOt A ne plus pouvoir
rien faire ; son coips se courba de plus en plus en
sorte que sa tet se penchait presque jusqul laahauteti tdii rmilieu du corps ; il ftit pla•6
1l'infinnerie
te Saint-Lazare odi 11 mourut aprs plusieurs anh#es
ti
ipehible sbuffrances,' tantt redevent cbrntj th
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petit enfant A cui it faut donner a manger, tout en
conservant toutes ses facult&s. Peut-tre a-t-il lait
plus de bien par son rien faire que par son faire
d'autrefois. Nous n'avons pas beaucoup de renseignements sur M. Eugene Petit de Poitiers, qui s'occupa des sceurs ; sur M. Jean-Baptiste Tourne, des
Basses-Pyr6n&es, qui professa la morale deux ans et
que nous retrouverons premier sup6rieur de PrimeCombe ; sur M. Henri Laborde, du Lot, qui monta
successivement les degr6s de l'enseignement de cette
4poque, philosophie, cours pr6paratoire, dogme, morale ; sur M. Gleizes Raymond qui fut plac6 a Nice
en 1875 et dont nous parlerons quand nous traiterons
de la Provence ; sur M. Gaudefroy, d'Amiens, qui
apres etre rest6 5 ans A La Rochelle, partit pour
I'Equateur et revint 3 ans aprss a La Rochelle o6 il
professa de nouveau la thbologie pendant 8 ans, apres
lesquels il fut plad a Amiens ; sur M. Chappel Al-.
phonse, de Toulouse, qui s'occupa surtout des soeurs;
sur M. Jaluzot et M. Rieux, Fun professeur de philosophie, I'autre de morale. Nous devons consacrer
aux moins quelques lignes & deux confreres vn-n&
rables quoique totalement diff6renis d'intelligence, de
jugement, de caract&re, de conduite, tous deux cependant tr&s reguliers, nous voulons parler de M.
Meout et de M. Mott. M. MWout 6tait n6 dans le
Tarn en 1838. I1 entra dans la Congr6gation en i86o
et fut plac, A La Rochelle en 1867. Nous poss6dons
peu de details sur son enfance, sa jeunesse, son Age
mQr, car ce saint confrere eut la sainte (mais regrettable) pensee , peu de jours avant sa mort, de dechirer le journal de sa vie, qui nous aurait d6couvert
en son Ame si belle mais obscurcie par un corps peu
attirant, des profondeurs insoupConn6es. II1tait de
ces personnes qui gagnent & etre connues et qui ne

S37 -sont pas appr6ci6es par les esprits superficiels, par
ceux qui jugent les gens sur les apparences. II etait
comme le boeuf qui marche lentement mais qui fait
du bon travail. Son intelligence n'6tait pas brillante ;
elle etait solide et profonde. Son jugement etait
presque infaillible ; le P. Fiat disait de lui que c'etait
non pas de 1'or en barre mais du bon sens en barre,
le bon sens incarne. II ruminait sa r6ponse comme
un boeuf rumine sa nourriture et il la donnait nette,
claire, simple, avec un petit clignement d'yeux que
la broussaille de ses sourcils dkrobait quelqueifis
aux esprits peu clairvoyants. Au demeurant, charmant confrere, aimant A rire, a plaisanter, A jouer des
tours. Quand plus tard ii sera pr6fet des etudes a
Paris et que ses confreres se montreront un pen sveres, ii rappellera que lui aussi avait saut6 pardessus un mur et s'6tait attire les observations de M.
Chinchon et du suiprieur g6neral, que lui aussi avait
un jour par megarde fait chavirer la barque qui portait les confreres sur l'4tang de la maison de campagne de La Rochelle et leur avait fait prendre un
bain forc6, nullement dangereux, vu le peu de profondeur de I'eau ; il est vrai, ajouta-t-il, que nous
6tions tellement enfants, alors, que tous 6taient disposbs a en faire autant ; c'6tait a qui ferait chavirer

la barque. Un tel homme n'etait pas enclin a lancer
la foudre sur les espiegleries des s6minaristes ; il sut
toujours comprendre les jeunes et les jeunes de chaque province. A l'Fpoque ou nous sommes, il est en
Charefite, ii 6tudie et observe les Charentais ; il tAche de se rendre compte de leurs qualit6s et de leurs
defauts ; il se demande comment on peut les prendre,
il se fait Charentais avec les Charentais ; ii les aime
bien, sans aucune effusion de tendresse ; je crois
que la tendresse (au moins sensible) n'a jamais ipouss.

-

38 -

dans son jardin, ce qui ne veut pas dire qe'il a'a pas
&t bon ; il a &t6 tres bon, si la bont consiste dans
les actes plus que dans les paroles ; on peut lui
appliquer la parole de saint Jean : difigamus note
verbo et lingua sed opv e et veritale, l- a aim* par
les' oeuvres et en vdrit6 ; ii a 6t6 d'utu delicatesse
exquise, mais d'une dklicatesse qui a peur de se montrer, qui est timide, qui se cache, qui craitt d'importuner. 11 apparait a cette ,poque trbs pr6occupy de la
sanctification des confreres, de la r6gularit* de la
maison ; ii fut chang6 en 1877 et plac6 & Alger an
sdminaire de Kouba, oi nous le retrouverons face au
terrible primat d'Afrique.
Le second confrere dont nous voulons dire un mdt
est M. Edouard Mott, que nous avons dej* vu &
Drancy .MMott est professeur de dogme, mais il ne
tr
&a
r1ussit pas aupres des alives ; atissi aspireý-i
plut6t charge des SUetrS, &pr&cher A leurs enfants, ;
les contiesser ; dAns ce miliei, .il reussit ; il suscite^
des vocations, te qui lui attirt des dmnyl6s avec les,
parehts des jeuneS flles qul 'Iaccusent d'ensorcelern
lburs enfants ; il ne s'ehtind pas blen avec Snb sup6-Hieut, M. Souchoni, dortt le genre est týut diffi~ent du_
sien ; nous avots de cette epoque des lettres curieuses
db l'iun t de I'autre, I'un sur l'autri, qui Sont tres
iiistrictives et.qui, tout en montrant ii puteti d'intentibn de tous les deiix, Sont dianitralement opposdesSur la maninre de. juget les choses et soulrent unt
probtime qui tevienit souvent quand on Atudie les
arlhives : 06 est la vriti ? Qui a raison des deux t
M. Mott fut aussi qudque temps charge des Sceurs
de Chavagnes ; c'4tait une comiiumaruts de religieu§s. appliquees
V'enseignement et h 'Mducation des
jeurtes filles. M. Mott a raconit bien souvent des histoires cuhieuses sur les difficultis qu'il eut dans sa
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vie avec des religieuses ; mais comme ii n'a jamais
dit de quelles religipuSes il s'agissait, nous ne pouvons appliquer aux religieuses de Chavagnes les histoires savoureuses doqt if grementait nos recrbations;
aussi, nous jugeons conforme a la justice et a l'6quit4
de ne point citer ici quelqt'une de ces histoires. Nous
en parlerpps plus tard d'une maniere ginerale, quand
rnoqs retrouverons M. Mott, septuag6naire
Lazare.

.

Saint-

Terminons ce chapitre de La Rochelle en disant
que Iq maison fut visit6e trois fois sous le Pere Borý ;
eq 1875, par M. Delteil, assistant, qui constate le
bop egprit des confreres, leur amour de a. vocation
et dp iq vertu, la bonne vie de famille c qui fait le
bonheur des communautes '. dit le visiteur, et qu'il
est heureqx de trouver . La Rochelle ; il recommande
seuleinept 4'dviter les sa~llies de caractire dans les
rapports avec les jeunes gens, afin d'etre lepr mpdele. En 1876, le Prre BorO fit la visite lui-meme et
recorpniqada d'aller en r6craatj•n aveC les srpninaristes, au moins
midi. En 1878, M. Chevalier dan
n
Sa visite, constata la fidelitf
lja rIgle, Je bon esprit,
le z*le des cQqfrres, 14 bpnne tenue des seminaristes, il recommanda de ne pas oublier I'oraison, ie
jour de repos, d'grvirbien sOin de IL faire en particulier.
Les Misijonnaires n'dtaient pas seulement 4 la ca:

pitale de I'Apnis (La Rochelle), ils etaient a ssi . 14a
capital e e a Sainaonge (Saintes) et mCme ils y
4toient depuiS saint Vincent. C'est en 1644, ep 41eff

que les Missionngires viprent Ova&ngliser les Saintais 0Q Savtors et fcrper les prtrew de 14 r6gion,
LA maisop dont Af Julien Guvrin fut le preunier
sup6rieuF 4t1it en effet a la fois s6minaire et maison
de missions, Iýss confreres gar4ýcent la naison j.u
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qu'd la Rtvolution, et nos Archives n'ont presque
rien sur leur histoire pendant cette periode. On note
seulement que les Missions 6taient quelquefois difficiles a cause du grand nombre de protestants. M.
Jacquier signale qu'en 1759, la population ou devaient aller les Missionnaires, paraissant assez rebelle a la religion, on craignait qu'elle ne fit un
mauvais coup aux envoyes de Dieu et l'Intendant
de Bordeaux avait propos6 de les faire accompagner
par des cavaliers de la marechauss.e. Mais les Missionnaires refuserent, et ils obtinrent de grands succss par leur zele, leur douceur, leur simplicit6 et
leurs instructions solides. A la R6volution, tous les
Missionnaires refuserent le serment et furent exiles
en Espagne.
Les Missionnaires ne revinrent A Saintes qu'en
1857. Quelques anndes auparavant, Mgr Villecourt
les avait demandbs au P. Etienne, qui n'avait pu r6pondre A l'invitation. Mgr Landriot fut plus heureux en 1856. Deux missionnaires furent envoyes et
logis provisoirement au Grand s6minaire, a La Rochelle, en attendant que 1'6v&que leur trouvAt dans
Saintes une installation plus commode, rue de la
Loi, en 1857.
Le premier superieur fut M. Flagel ; il fit construire une magnifique chapelle et mit la maison sur
dn bon pied. En 1862, il fut nommm sup6rieur du
Grand seminaire de La Rochelle et remplac6 par M.
de Liniers, qui ne resta qu'un an (1862-1863). Le troisieme supdrieur fut M. Belle Jean-Pierre, qui resta
quatre ans et qui eut comme successeur M. Dufau
Jean-Pierre, qui avait deux freres dans la Congr6gation. M. Dufau note que les missions sont ingrates,
difficiles, mais que cependant on obtient des r6sultats. La terre est dure a defricher, mais ce qui pousse

-41

-

et 16ve est tres bon. En 1870, M. Dufau envoie au
P. Etienne, a l'occasion de sa cinquantaine, une gentille lettre, d'oi nous extrayons ce petit passage :
a J'ai charge notre iconome d'envoyer a Gentilly un
hectolitre de vieux cognac, afin que notre maison de
campagne soit approvisionnte pour la prochaine solennit6 de votre cinquantaine n. HMlas ! la guerre devait troubler la f&te et emp&cher de dfguster pleinement le fameux produit de la Charente.
Apres la guerre, M. Dufau fut remplac6 par M.
Cazabant, n4 dans le diocese de Carcassonne en 1815.
Mgr Thomas 6tait alors 6veque ; if avait besoin de
la maison des missionnaires qui faisait partie de la
mense 6piscopale ; ii profita de la mort du cur4 de
la paroisse Saint-Eutrope, a Saintes, pour confier la
cure et le presbyt6re au nouveau superieur qui
fut agr6

comme cure le 29 mai

1871.

On a

dit

que la cure avait tu6 la Mission. Le fait est que ra
plupart des missionnaires furent immobilis6s par le
service de la paroisse, par les oeuvres de charite, par
les pensionnats de la ville. M. Cazabant 6tablit les
Filles de la Charite sur la paroisse Saint-Eutrope.
Cette maison eut plus tard de grandes tribulations
que nous raconterons en son temp s. Un missionnaire
ktait charge des Soeurs, dites de Chavagnes ; le PNre
Bore essaya de d6charger les missionnaires de ce minist6re tres absorbant et contraire a nos constitutions;
il ne semble pas qu'il ait pu aboutir. Les Missionnaires, au lieu d'&tre comme autrefois, les ap6tres de
la- Saintonge (tels que les appelait M. Bernard dans
la visite de 1866) etaient restreints a peu pris A la
paroisse Saint-Eutrope. Du reste, ils y faisaient le
bien. et constituaient une paroisse modile, c'6tait le
but que s'btait propose Mgr Thomas. Les visites faites pendant cette periode en 1875 et :878 consratent
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que les missionhiaires ont tres bonne intention, qu'ils
d6sirent ardemment le progres spirituel. M. Chevalier
en particulier leur recommandait de ne pas se decourager des difficultis. Nous verrons ces difficult6s se
d&velopper sous le Ptre Fiat et aboutir en i89o A
l'abandon de la cure de Saint-Eutrope et au transfert des missionnaires A La Rochelle. Pendant les 33
ans (1857-189o) que la maison fut A Saintes, elle vit
passer 65 confr&es et 3 freres. II semble done que
les fr6res aient eu un peu plus de stabilit6 que les
pretreS. 11 y avait en particulier detai excellents freres cqti s'aimaient bien : Fr. Lefebvre et Frere Mallet ; aussi, lors de la fermeture, et 189o, le premier
ayant et6 placý a tJax, le second demanda au Pere
Fiat d'acompagrer son vieux compagnon de travail.
tc Nous avorns pass6 ensemble pr&s de 30 ans ; nous

d6sirons mourir l'un pros de I'autre. » C'est ce qui
dut lieu, les deux freres nioutureht A Dax apres avoir
edifi6 la maison.
La ciniqui6me maison de la province 4tait celle de
Notre-Dame de Lorette, paroisse Saint-Michel-laPtdjade, dans le diocese de Bordeaux. La maison nous
fut cohfi6e en 1866. L'oeuvre comprenait le pelerinage et des missions dans la region. La chapelle du
ptleriiage avait e4t desservie au XVII. sicle par les
Rkcollets. Elle le fut ensuite par les vicaires de SaifttMichel-la-Pujade, puis, en 17oo, paf les Carmes, et
eifin, en 1725, par les vicaires de Mongauzy qui pritent 1e titre de vicaires de Saint-Michel et de Lottte. Apr.s la kIvolution, le pelerinage ieprit peu
A peu. Le cardinal Donnet fit bitir h la place de
I'ancirinne chapelle tine trks belle eglise dans le style
du XIII' sikele; Le premier suptifieur lazaiiste fut M.
Caries Victor, de i866 A 1868, le second M. Plasse
Berinit3 de 8668 a 187o. A l'epoque du Pere Bore,
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c'Atait M. Belot qui 6tait supe'rieqr depuis i87o. II
est noti par les visiteurs coguie excellent m*ssioinaire, jouissiant de 1'estime gdprale dans la paroisse
et ia rtgion, Wqit dr. Ia part des pr&res, soit de Ia
part des -Swurs, trts bon pour ses cQnfr&es. 11 6tait
aicM par deit nhissiqpnaires seulemept : MM. Anger
et Poignwat. 10gulier, plein 4e zPle1 tr~s gopft6 des
populations, i. Pelqt, fai4t de perwonuel, avait 41
refuser 4q missions en 18 75. Ii y qvait a si tip fser
qui faisait 1s4 sv4se.
Les confres! demfurkrppt 4 tNtre.Danie de 14o
rette juqmu'en isg~, epoqt~e
i IaquelW
s'insta1&
rent 4 Dor~deau,. Pendant ce laps 4e temps, M. BPtPI.
donna 4 la double faipille de saiit Vincept d'expellpa,
tes vopwtipa, 4rnt le.S Cptin pt les Peymier. M. Fi
lot gaida tIojours qq soqvonif 4mu pour *a ch&e
maison de Lorette. It avait emposO du bon yip d'un
dos qu'il avuit appelO le Plos '4 IqUission et quand
ii recevsit les cpnf~res 2 , if a!Iajt c ercher une vieille
bouteillo dw I Mi4Sson et c'0ait une occasion Pq'4r
lui de rappeler le hon tpptps de sa jpppenms, les joi
spirituelles qu'il gysit 6prou ke4 ot sfs Ols et -ýs
filles qu'il avait 4.onn~s 4 saint Vircent, ef do4t ii
6tait iustemcnt fier. C'6tait autsi upe &me drqite 4
dgsireu"se de faire du bieq solide et ii me souiepj
qu'tast jeuna mijssvoppaire et prkhant ' MontpoieF
pour la pr4j~ a,
ionseils
ii me dounait W'picellent
tiorn, fond et frmmne, et me. faiiait profiter de sa gifgdu
expiene, qui pa;sse s4enc, romme dit le proyerbe,
Wjer4 existemerm t reconnqlfr
et dant je luj suis
sant,
La maison de 4rigueux, qti vient en "jxiPme liep
sur le catalogue de ia province d'Aqqi~iriee, Otit plue
impQrtante qutp celie de LQr tge, puisqu'elle conPtait
7 xnissionnairfs eU 1878. L. premier sup6rjeur fut

us
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M. Louis Delaporte (1869-1871) ;. le second, M.
Dufau Jean-Pierre (1872-1875). A cette 6poque, M.

Malleval fut nomm4 superieur et le demeura jusqu'en
188i. I1etait n6 en 1833, etait entrt dans la Congrgation en 1858 et avait fait les vceux a Buenos-Aires,
dans une chapelle des Filles de la Charite. M. Malleval apparait comme un homme tres regulier. II tient
fidelement les conseils domestiques et on y traite
de choses spirituelles aussi bien que de choses mat&rielles ; on y decide de dire le Brnviaire a la chapelle
plut6t que dans une chambre ordinaire, de donner
l'aum6ne aux pauvres tous les lundis, de ne pas faire
de qukte dans notre chapelle, de fair.; tous ensemble
la retraite dans la maison ; on se preoccupe des livres
qu'on doit lire au r6fectoire, on se demande si I'on
peut recevoir chez nous des laiques uvi accompagnent
des confrres de passage, etc., etc. Les confreres
etaient estimes dans le dioc6se ; 1'6v~que 6crivait au
superieur general qu'il 6tait heureux de rendre le plus
eclatant timoignage de leur zMIe, leur dcvouement,.
leur admirable succes. L'&veque aurait voulu que le
nombre des missionnaires fit portý a 12, au lieu de
6 ou 7, tellement ii les estimait. Chaque fois que le,
suuprieur g6n6ral veut enlever un confrere, 1'Mveque
prend la plume pour se plaindre ; nous avons en particulier deux lettres touchantej, lorsque le superieur.
general prit MM. Tissot et Delattre. Ce dernier
confrere etait n6 dans le Pas-de-Calais, en 1841. II1
etait entr6 dans la Congregation en 1871, et avait
fait les voeux A une des dernieres messes du P. Etien- ne gravement malade. II fut plac6 & PWrigueux etj
son supirieur dit de lui : ~ Excellent missionnaire,,
rare intelligence, tres drudit, bon th&ologien,. trŽs
pieux ». Quand on le changea de PWrigueux pour le.

placer A Evreux, oui il devait mourir peu apres scn :

-

45 -

arrivee, le meme superieur 6crivait dans le journal
de la maison : c Vivement regrett6 de tous, &veque,
clerg6, confreres ,. M. Bodin qui fut plac6 vers cette
6poque a Perigueux, disait avec enthousiasme que
cette maison 6tait la premiere maison de mission en
France. I yj eut un petit nuage immediatement apres
la mort du Pere Bore au debut du Pere Fiat. Celuici avait cru qu'un confrere de la maison en avait
desservi un autre pros de l'&v6que, et il avait fait des
observations sur ce sujet au superieur, M. Malleval.
Tous les confreres protesterent avec force contre cette
accusation et demand&rent qu'on envoyAt un commissaire pour enqueter sur cette affaire et constater
que M. le superieur g6n6ral avait 6th tromp6. II y a
un proces-verbal assez long sur ce sujet dans le cahier
des conseils et I'on envoya A Paris une lettre signee
des confreres. Cela montre combien les confreres
tenaient a leur bonne reputation de charit6 mutuelle.
Nous ne connaissons pas l'issue de cette affaire. Nous
voyons aussi les confr.res pr6occup6s de I'avenir de
la Congregation. Ils avaient appris qu'I la fin du
gen6ralat du P"re Bore, il n'y avait pas beaucoup
de monde au s6minaire interne ; I'un d'entre eux
6crivit pour demander qu'on &tablit plusieurs s6minaires en France ; il proposait Lyon et Rennes. II
disait en particulier : < Tous les Bretons sont unanimes & dire que s'il y avait un seminaire interne &
Rennes, on pourrait compter sur une douzaine de
jeunes gens des les premiers jours. ,- Nous verrons
plus tard comment la maison fut fermee en 1885, et
comment les confreres devaient revenir A PWrigueux
en 1916, non plus pour les Missions, mais pour le
Grand s6minaire.
La maison de Cadouin dont nous devons parler
maintenant avait eti acceptee apres celle de Peri-

gueux en 1869 et eie -devait &tre abaJrpde. avant
elle en 1884. C'itait pourtant ine residencf qui avait
une histoire fa4neuse. L'6glise abbatiale passait pour
renfermer la relique insigne du Saint Suaire du
Christ : Sudarintm capitis. C'tait qf tissu de liq de
2 rm. 81 de long sur i m. 13 de large. La premere
attestation officielie de sa prxsence k Cadouia remonte a 1214. Simon de Montfort dqnne A l'4bbaye
de quoi entretenir une lampe devant le Sait Suaire.
On disait alors que cette relique avait Oth appprtie de
Terre Sainte apres la prewmire CroiQade.,
pape

Cl6ment VI accorda un av d'i•lulgence 4 ( tqu4
ceux qui venaient visiter le Suaire o~ saiipt J-spwP
d'Arimathie enveloppa le corps panimO de NotreSeigneur, apixs sa descente de crtix ,. Le pape Urbain V accarda 5 ans en t368. Gr.goire 1~ y aio.uta
5 quaraataines. En x392,, pour preserve

ce trI45o

prciceu de ia rapacit des s~adats% on l transporta
i Toulouse ; it y est reut par 1'qrchev4que, 9 iviques,
o30.o0 fiddles. En i399, it est porto A Paris p9om
essayer de gutcir le 4Pi Charles VI de sa fkin4sie o.
Le Suaire opEre, dit-on, plusieurs airacles ; mais il
ae fait pas celut qu'on dem~andait po•r le roe. Le
Suaire revient a To.louse. L'aW~ de Cad~min,
voyant que V'exil se. proloAgeit et craignant qu'il ne
f6t dfinitif, fait enlever la retique en caPhette pa1
des cleies qui faisaient s~nblant d'tudier a Tou
louse. Plusieurs miracles sont opr46s. Nicolas V
eroempte de la juridiction des 6viques 1'Abbaye de'
CPad4pi.

Louis XI d4sire voir-le Saint Suaire ; on

Ite lw apporte. Une confrrie du saint Suaire est etablie» uo office est approuv6 par l'6v1que ; la f•te se,

c616bre le deuxieme dimanche apreS FAqu.s - en
179a, o. souve a Eelique de la, 6eur ravoleuionaaire et eA W797, oo reconWpaene les ostensions solen-
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nelles. Ce fut en 186c que le pelerinage fut offert au
PNre lEtienne ; it accepta ivec peine; parce que ce
n'taift pas & proprement parle" une maison de mission
et qie, comme 1'arait dit saint Vincent A propos du
p~terihage de Betharam, notre mission n'est pas d'attendre tes pcheuis dans notre residehce, mais d'allet
les thercher 1 b f ils sont. M. Campan fut le premier
et deinier supeiieltr. C'tait uit Landais n6 A Bayonne, dans la pa-tie qiU relevait dd diocese d'Aire. II
avait la siiplicit dont paril saint Gr6goire le Grand
dans les leohns du second nocturte (Secaudo loco)
d'un confesseur, non pontife, et Id siiCplicit dte M.
Ca&hpad rialisa souvent la parole : Dieidetr jfsfti
simplicitas. Olaabusra qtielquefois de sa simplicdt;
et lii, marciera tbujours droit vers i~ Seigneur sans
sbupoiiner jeiit-tre qu'on lii avait jou6 des tours.,
L visitetir disaii de lui; a cette 6pdque, en 1875;
qud c'lbt ui excellent cdnfrbre qui d bien I'esprit
de sorn tat; qu'il est bitah r6gulier, qi'il prkch
beaicbup et qu'il jbuit d'une consid6ration bien th-

rit6;. A son depart, toute li populatioii detiiandera
son maihitien. Ii y avdit dans la hiaisoh un bon frer&
qui hi se plaighait que d'une chose, c'etait de ii'avoir
ptA assez de travail. Btif; la maison etait gdifiante,
it y avait une bonne vie de famille, le biein se faisait
et IL pMleriiage 4tait tris firquent6: M. Fitt firma la

maisoni en 884. Quahd itous partiihes; It pOlerinage
itait datis tolite sa gloiti. 56 aihaapr~Sj ti P&te Jesuite, le P. Frantze; prouva dane une brothtre ittiitulWM : 4 Uth sieud-linceud du Christ n; que it tissi
hiinore A CadtUin etait tine 6toffe qui nb reinmntOralt

pas ai-dela du X* sidcle et pldi coritehait des IhvocationS repioduisadt 1ts idees clitres aux Mahometans,
idles mAi
a s d& *'reitet 'erieif. Derant cettie dnaonstratibri prerp.toir',

t'eeque de Prigueukf fit

-48cesser le pelerinage. Le Pere JYsuite nontra dans sa
brochure que l'infaillibilit6 pontificale n',tait pas en
jeu dans les faveurs que les papes avaient accordees
a la veneration du pr6tendu Suaire, que les miracles
qui avaient &t6 oper6s (alors meme comme cela semble qu'ils seraient constatis viritablement) ne
sont pas une objection contre la religion, car dans le
culte de I'Eglise, les reliques ont toujours une valeur
relative, non absolue ; elles ont pour but d'honorer
tel saint ; la relique peut 6tre apocryphe , le culte
est adonn6 a la personne, par consequent ici a Notre-Seigneur J4sus-Christ. Le Pere conclut en:
avouant qu'il y a eu a l'origine de cette devotion
plusieurs fois centenaire une erreur collective a laquelle ont participnmeme des Papes. Se tromper debonne foi n'est pas p6cher. II y a eu fraude au prin-ý
cipe chez un personnage inconnu. Mais cet acte pervers a &t4 en fait la cause d'actes vertueux sans nom-.
bre. La Providence, directrice souveraine des ames,'
sait, quand il lui plait, faire servir une faute aie
bien d'un grand nombre d'elus. Ajoutons qu'il es
beau de voir 1'Eglise cessant imm&diatement d'autoriser un pelerinage meme presque millenaire, quandf
elle s'apercoit qu'il y a erreur. L'Eglise ne craint
pas la verit.
La derni&re maison de la province, Chfteau-l'Ev&
que, 6tait aussi dans le diocese de Pirigueux ; el
fut accept&e en 1877 par le Pere Bort. Ces lieux sont
chers a un fils de saint Vincent, car ils sont le Ber-ý
ceau de la vie sacerdotale de saint Vincent, commea
Pouy est le Berceau de sa vie naturelle, comme Folleville est le Berceau de la Congregation. C'eSt le a
septembre i6oo que notre bienheureux Pre a 6i
ordonni pretre dans la chapelle Saint-Julien du ch&.
teau episcopal (ChAteau-l'Eveque) de Mgr Bourdeilie
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A il kilomrtres de leur ville de PWrigueux, dans la
valle de la Beauronne, les &veques avaient une residence depuis le XIV" sikcle. C'6tait pour eux un asile
sfir et tranquille. On voit encore le vieux manoir gothique avec ses murs s6culaires, jaunis par le temps,
ses tours ~lanc6es, ses grandes fen&tres gemin6es.
Pres du chateau s'elevait une chapelle modeste dedi&e a Saint-Julien. C'est ia que saint Vincent rebut
I'ordination sacerdotale des mains de Mgr Bourdeille
qui devait mourir un mois apris: Comment se fait-il
que saint Vincent qui avait obtenu, I'ann6e pr&ec
dente, le 13 septembre 1599, de son Ordinaire, 1'6vLque de Dax, des lettres dimissoriales pour la pr&trise,
vint-il se faire ordonner dans le Pirigord ? Les historiens ont 6mis des hypotheses sur lesquelles nous
n'avons pas a nous 6tendre.
Ce qui est certain, c'est qu'il a 6ti ordonn6 pretre
en ce lieu et qu'il n'y dit pas sa premiere messe ; on
a dit que, dans les statuts synodaux de P6rigueux de
cette 4poque, aucun pr&tre nauvellement ordonne ne
pouvait dire sa premibre messe sans la permission
par &crit de son Ordinaire. Est-ce cela qui a retarde
sa premiere messe, ou, comme le suggere Abelly, (con
lui a oul dire qu'il avait une telle apprehension de
la Majesth de cette action toute divine qu'il en tremblait. , Quoi qu'il en soit, saint Vincent entretint toujours avec le Pirigord, temoin de son ordination sacerdotale, des relations trks cordiales ; il fut l'ami
d'Alain de Solminihac, Abbe de Chancelade, pr&s P&rigueux ; c'est a cet abbe qui devint Mveque de Cahors, que saint Vincent &crivait-: < je vous offre mon
pauvre cceur qpe je plie en cette lettre et avec laquellt je vous 1'envoie ) ; il fut I'ami de Philibert
de Brandon, 6veque de Perigueux, qu'il prie Dieu de
conserver A I'Eglise un sidcle entier ; il fut I'ami de
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Nicolas de Sevin, devque de Sarlat, du marquis de
La Mothe FEielon, perigourdint oncle du grand archevtque de Cambrai. Saint Vincent etablit une maison de missionnaires h Pdriguetx. Apres la mort du
saint, les Lazaristes furent appelds en 1682, A la dire&tion du s6minaire de Sralat, et une residence leUr flt
offerte pres de ia ville episcopale pour les Missions
dioc6saines.
On comprend que les successeurs de saint Vincent,
particuliirement le P. Etienne, eurent b coeur d'honorer le Bjerceau de la vie sacerdotale du saint fondateur. Le P. Etienne y &tablit les Filles de la Charit4 en x869, Sous le P. for6, en 1875, la chapelle
des Sceurs, d6dide au Sacr&-Ceur, gracieux monument ogival avec tribune, fut benite, avec la cloche,
gr Dabert, &veque de PWrigueux. On avait enparz
trepris, grace a des dons du P. Etienne (26.500 fr.) et
de la superieure des Filies de la Charitt (io.ooo fr.)
de glorifier Chateau-i'Eslvque par une belle 6glise
ogivale, a.la voOtc elance, aux vitraux resplendissants dans le c6te droit de laquelle se trouva la vieille
Saint-Julien, ceile-lk m6me oti
chapelle-piscopale
saint Vincent avait etd ordonne pr6tre. Chkteau-l'Eveque devint un lieu de ptlerinage en l'honneur de
saint Vincent. Nous parlerons plus tard des fetes
qu'on y fit A I'occasion du troisieme centenaire de son
ordination en 1900. Sous M. Bore, on f6ta solennellement en 1876 le trois centieme anniversaire de sa
naissance. La maison ne se composa, sous le P. Bore,
que d'un pretre, M..Dubois, et un fr6rm, et peu de
temIps aprs, sous le P. Fiat, elle disparut du catalo.
gue en 1883.
fI nous reste h mentioniler les desiderlta de 1A
province d'Aquitaine, en 1874 et 1878, pour avoir la

- Syphysionomie morale cl- ',nfrkres, leqr 6tat d'esprit
a cette Apoque.
L'Assembl6e provi"ciale de 474 fUt prýide par
M. Fabre ; les depuWts furent MM. Souchon et Lacour ; les substituts MM. Cazba4t et Campan. !.
Fabre ne pouvaat aller a I'asseimble gen6rale, dc1gua M. Souchoa pour le remplacer. Les dsidfrat4
de M. Lacour furent : i° (imonuer le ply pqssible
les voyages daas la faniUe ; 20 avoir grande affection paur les supirieurs wlajeirs ; pour la MaisonMare . 3' hien d6liviit4 Iv: territoire de chaque prq-

viuce et que les visiters pgissent donner la pe. isr.
sim d'atler duas les lisies de ler province, maiS
non au-del

; 40 quand il faut e~rcer uan ijisre

ei

dehors de ia piovice, k qui fa4i-il dnr•nder, la permission ? 5" que les sup6rieurs de grands s6mipaiges
s'abstiennent de se m6er de 'administrai4p dioOsaine ; 6 que les mi&es aillet rarement au coaseil
6piscoplL et qu'il na'acceptent ni le titre pi la ;hArge
deo vicaire g6oeral. Ces d4~.ide7ta sont sign6s Lacourw
d4put6 ; nots ignoroes s( Ce spnt cpux q''il w.4sentA
St'asseable provinciale ou ceu qu'il piser
t
rasseabl&e g~ndrale.
Yoi4 maintenapt les desiderat# de I'assembIle pro

vi'ciale e~-mnwe, ce.x qui. furent approuv4s :
V° wue ceux qui entrent pY•&tes
nan!s
la Congr46g
Uin fasset sae annae de sOamiaire ; 2 que Ie sB
minaristes et les 6tudiants soient s6pards des partaes
apciens ; 3V qA'it y ait plusieurs si6m.iwies inte~res
ep Frace '; 4* que les 4•diants fqssenq

Ie cQrs-

copplet de le4rS etudes dans une maispo sapiAlt
avec des maiares uniquemeat appliques a lew;
efice,
remarquables par la dotrine, 1~ sciewe,, 'exp'ieace ; Une fois les •tudes aclhe.es. et fes dispositions

des .tudiants connuess qu'op pr6pace les jeunes gea.
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aux fonctions de la Compagnie ; 5° qu'on ne place
pas dans les missions les jeunes pr&tres, mais qu'on
les mette d'abord dans les s6minaires pendant quelques ann6es ; 6° quTon revise le Directoire des Missions, particulibrement pour ce qui regarde les rapports du cure et du supFrieur dans les maisons oh il
y a paroisse et missions ; 7° que les provinces de la
Compagnie soient ramen6es A la rggle primitive quant
a l'administration intigrale de la province par le
'isiteur ; 8° que les assistants et consulteurs &crivent
uelquefois au superieur gn&rai

; 9o que les per-

n.issions de pauvrete et de voyage soient donn6es par
ecriL ; lo0 pour que le suffrage demeure secret dans
les assemblies domestiques, oiu il n'y a que 3 confreres, que le plus ancien en vocation soit de droit
d&put&.
L'Assemblte provinciale de 1878 fut prisid6e par
M. Souchon ; les d6put6s furent MM. Lacour et Dumay. Les postulata furent moins nombreux que ceux
de 1874 : i" qu'on interprete avec bonte les regles
concernant les visites dans la famille ; 2" que les titres de propriet6 soient conserves non A Paris (oi
on est expose aux revolutions), mais dans les maisons particulibres ; 3° que la vie du P. Etienne soit
publie ; 40 que 1'on cree des &coles apostoliques

comme celle du Berceau ; 50 que le Sup6rieur gen6ral tienne la main A ce que 1'on ne confesse pas les
religieuses.
Si maintenant, en concluant ce chapitre, nous jetons un regard sur les maisons, en gnriral, nous
voyons qu'il y avait alors beaucoup de pelerinages,
pelerinage ah Notre-Seigneur (Saint Suaire de Cadouin), pelerinage A la Sainte Vierge (Notre-Dame
de Lorette et Notre-Dame du Pouy), pelerinage A
saint Vincent (Berceau, Dax, Chateau-I'Ev que). Le
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mot Aquitaine, vient de Aquae, eaux, source ;. il
s'agit surtout des eaux naturelles, thermales ; nous
pouvons prendre ce mot au sens spirituel et surnatu-

rel et dire a juste titre que cette r6gion de I'Aquitaine
a kt6 une source abondante de graces pour la France
et l'univers ; car c'est 1A qu'a jailli le petit filet d'eau,
saint Vincent ; il grossira, 'deviendra une riviere,
comme les gaves de la region, un fleuve comme
I'Adour et la Garonne et repandra ses eaux bienfaisantes dans le monde entier.
Edouard RosPtT.
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FRANCE
PARIS
MAISON-sMRE : AU JOUR LE JOUR

1-3 septembre 1938. - Fetes dts Bies.hersx0
GMbre Mikail, Frawnois et Gruyer. - Pour la fete de fes
bienheureux, la Liturgie des vacances rqPoi octrqie
un modeste salut. Mais l'intercession et les exemples
de ces hdroiques tdmoins du Christ nous rappellent
bien haut qu'en pays dits infiddles et en terres r6putdes chretiennes, rien ne nous met a l'abri des souffrances, rien ne nous excuse du travail et des sacrifices quotidiens. Nous en sont une preuve de tels
martyres: en terre 4thiopienne en 1855, et en r792 au
s6minaire Saint-Firmin, cet ancien et vdtuste coll6ge

Ex-Z4ibrs
du S6minaire
Saint-Firmis
N. B. Depuis 1707,
nouveau titulaire de 1'anien College des BossEn/ants.

des Bons-Enfants (j) qui s'6levait au coin de I'actuelle rue des Ecoles et du cardinal Lemoine, la-mgL. Que signifie don e titre de Bous-Enfants ? Pour satisfaire cette
curiosit6 et rspondre A cette question, rappelons que 1'antique et vieux
colluee remntait an xxw sidcle. Innocent IV, dans une bulle datde du
24 novembre 1248, autoisait les pdauvrs &Doiws
dits boai puwri P ouvrir
dans leur propre maison une chapelle pour y celeber les offces divins.
(Abbi Lebaf: HEiake de la vile et de tout le diocise de Paris. Rectii-

the di6, depuis pei,
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tin bureau de poste tout mo-

derne atcueille ses clients.
it septembre. - Binediction d'une chapelle de secours a Villebon-sur-Yvette. - Le besoin d'eglises
nbuvelles se fait vivement sentir non seulement dans
la-banlieue immediate du diocese de Paris (dipartement de la Seine), mais encore dans plusieurs parties du diocese de Versailles, qui encercle completefient le territoire de la capitale. Cette readaptation
continue de la carte religieuse de ces dioceses : centre
cations et additions par Fernand Bournon, Paris 8go, pages 394-396).
on salt qut let fohdateurs de colges avaient pour premier soci d'y ouvrir sans retard une chapelle.

Le ColiUge des Bons-Enfanfs
Baitie ajouti6 k la fin du tvlr Isi.cle (1686-1688) SA*
'eAiplacemtnt de la Pcrte Saidt.Victr. et deS Foasi.
Le Cartuaire de Notr-rDame de Paris (tome III, page 220) nous apptknd
de plus qu'au mois de juillet t3x3, les Bons-Enfants de Saint-Victor 6tatlet
au nombre de neuf. Dirant le ixnt sitcle, la pauvretA de ces coliers 6tait
ldi PAw, duo 1v sieid, les drligab
broveia1W. Le suggestti Dit da Criir
de lhe par ce dicto :
IAb Baons-Esfazm s ce crier;
Du pain ; n'en teuil pas oublier.
C.est done dans l sens de paures 6coliers qu'il faut comprendre 1antique appellatio de BaO-E~ t•s.

-- 56 surptupl4 de la Region parisienne, se fait partout
plus ou moins vivement sentir. C'est le resultat d'un
jeu complexe dd'influences diverses : societes de morcellement, d'habitations A bon marchM, etc., et n6cessit6 vitale de se grouper a proximitA des voies de
communication ou de circulation, etc. Ainsi, dans la
region de notre nouvelle maison de campagne, dans
le village de Villebon, au creux de la riante valle de
Chevreuse, devant I'afflux de maisonnettes et de population, les 4glises ne sont plus a la port&e de la
majorit6 des habitants. Constater ce besoin n'est 6videmment pas le r6soudre. Rechercher une bonne localisation, construire ces centres de culte supposent
quantit6 de donnees : emplacements bien adaptes,.
ressources, avenir de l'agglomeration, offres de bienfaiteurs, etc.
Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, sur les confins de la paroisse de Villebon et sur les limites de celle
d'Orsay, Mgr Rolland-Gosselin benit une chapelle
Saint-Sibastien, et baptise des cloches. Le T. H.
PNre assiste A cette inauguration. Voici ce qu'en.:
rapporte la Croix du 14 septembre 1938 :
Dimanche ix septembre, S. Exc. Mgr Roland-Gosselin, 6vbque de Versailles, a blni A Villebon-sur-Yvette (Seine-et-Oise),
une chapelle de secours d6dide A saint Sebastien.
L'architecte, M. de Saint-Maurice, charg6 de la construction de ce sanctuaire, rendu n6cessaire par le d6veloppement
et I'etendue de la paroisse, a r6alise un vrai chef-d'euvre,
tant au point de" vue artistique q,'au point de vue pratique.;
Edifide au flanc du coteau de Villebon, construite en briques, couverte de tuiles de m&me teinte, la chapelle SaintSebastien forme, au milieu de la verdure, une masse brun
rou eAtre dont l'aspect g6neral rappelle le style des 6glises

anglaises.

La chapelle proprement diie occupe A peu prEs le tiers
de I'4difice. L'autre partie, sdpar&e par un rideau mobile,
forme une vaste salle destinde en temps normal aux reunions,
aux representations cindmatographiques. Aux jours d'affluence,
lorsque la chapelle est trop petite, ii suffit, pour I'agrandir
de 300 A 400 places, de lever le rideau de s6paration.
Au cours de la messe qui suivit la b6nddiction, S. Exc. Mgr
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Roland-Gosselin dit, en presence de M. le maire de Villebon,
des membres de la municipalitA, sa joie de benir ce nouveau
sanctuaire, et rendit hommage aux bienfaiteurs. Son Excellence remercia particulierement M. de Ocampo, c sans lequel
cette chapelle n aurait pu etre elevee ,, et lui annonca que le
Saint-PNre 1'avait promu commandeur de Saint-Gr6goire le
Grand. L'&veque de Versailles invita enSuite les paroissiens
de Vilebon a rester fideles aux traditions chrttiennes.
A 3 heures, avant le Salut du Saint Sn-rement, S. Exc.
Mgr Roland-Gosselin proc6da A la benediction des deux cloches de la.chapelle Saint-Sebastien.

12 septermbre. - Revenant du Congrbs des Orientalistes, A Bruxelles, Mgr Giovanni Galbiati,. Prefet
de la Bibliothbque Ambrosienne a Milan, demeure
notre h6te, durant trois jours. Successeur imm~diat
du Pape Pie XI dans cette Prefecture de l'Ambrosienne, Monsignor Galbiati aime vivement et ie
Beau et les livres. Aussi a Paris tient-il a accomplir
un pIlerinage au D6me des Invalides (on sait que le
culte et le souvenir de Napoleon sont vivaces a Milan)
et une visite a la Bibliotheque nationale, oil les Conservateurs accueillent avec une respectueuse courtoisie
leur illustre coll6gue.
18-27 septembre. - La retraite annuelle se diroule
dans le silence et le s6rieux que chacun y apporte,
pour son bien et selon son devoir. Les- 6vnements
exterieurs, les bruits, les menaces de guerre, un debut
de mobilisation nous rappellent cependant qu'au dehors les homies et leurs passions s'agitent et s'affrontent. Les chefs d'Etat, les dirigeants s'affairent
et se d6pensent en presence des angoissantes responsabilit4s du moment. En de telles occurrences, nul

de sensd ne peut prtendre etre bien au courant des
donnees et aboutissants du probldme, mais *ce que
I'on.sait et ce que I'on peut raisonnablement pro-

nostiquer nous ancrent davantage dans la confiance
en Dieu, inspirateur et moddle 4ternel de la sagesse
des hommes.

- 58 Le vent siffle, la tempete se pr6pare, e ciel s'obscurcit, beaucoup s'affolent. En Dieu, toujours davantage se placent notre espoir et notre force. Par
mesure de prudence cependant et sur de sages instructions, on 6vacue'de Paris et d'ailleurs un certain
nombre de malades ou d'impotents qui, tres inutilement, risqueraient de pitir. Ainsi, pour notre maison, 1'infirmerie se vide, et l'on pr6voit prudemment
un dispositif d'alerte. Dieu nous garde I
30 septembre. -

L'atmosphbre s'claircit, les visa-

ges sont moins sombres ; les augures, grands et petits, au dedans et au dehors, nous annoncent que

tout va mieux et que tout danger imm6diat est Ocarte.
Tant mieux ! Apres les oppressions et les apprehensions de ces jours derniers, le monde respire, et tris
volontiers on regarde d~taler dans le ciel ce spectre
de la guerre ; le ciel sinistre se rass&6rne ; le bleu
reparaft, apres les sombres nuages qui couvraient et
ent6ndbraient I'atmosphere. Dieu soit remerci6 I
4-11 octobre. -

Le T. H. PNre, dans le calme et

la solitude automnale de Villebon, poursuit sa retraite annuelle.
x6 octobre. - A nouveau, pour notre part de collaboration, reprend aujourd'hui le cycle des radiodiffusions de la grand'messe. Apres !'essai 4u 16 juin
dernier, apres le silence des vacances, voici les micros
qui portent au loin les prikres, les voix et les vocalises
gr6goriennes. Le programme de Radio-37 mentionne
pour la journre, de 8 a 9 heures : Messe retrassmisf
de la chapelle d^ Lazaristes ; priselftation Par le

Pere Roguet. De m.me, les 3q octobre et 20 novembre prochains.
24 octobre. - A I'infirmerie, M, Baetelnan recoit
I'Extreme-Onction. L'affaiblissement du cceur s'ac-
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centue, les crises cardiaques indiquent nettement que
cette mesure est un devoir de charit6 bien icomprise.
27 octobre. - Sans que nul n'en ait parl6, tris discrateent, Mgr Valerio Valeri, nonce du Pape, coanmence ceans sa retraite annuelle. Dans un cadre qu'il
tiitve avantageux et facile, Mgr Valeri s'isole ais&
ment et nous &difie.
28 octtbre. - M. Baeteman s'6teint doucement A
l'infirmrerie. 1 s'y trouvait depuis de longs mois aux

prises avec les defaillances d'un coeur surmen4 et
epuise. De la vie di ce confrere, M. Collard, loir
de la confirence hebdoinadaire, nous d~gagera quelques le9ons.
Voici, redigees par M. Collard lui-meHe, quelques-

imes de ces remarques, fruit savoureux de Plus de
ttente anies de fraternelle connaissance et affection.
• Si t'mour est. •i fel. I ste en eat la famme n, dit saint
Vinaet LA flammme si ardente du zele qui ddwora I'dme de
M.. Baeteman atteste qu'i aimat wraiment te bon Dieu.
INd a Corbiggy. le 9a septembre z88o, ildut suivre son phre,
a us grand gendarme a dans ses divers diplacements. Tout
jeune, il rve d'aostolat ; il dcriwait en go8 :
Slt y £ de ce
vpi
cs,
at.
(uand j'tfais petit, tout
o
fii,
sachaft Lire Pourtani, j aimaik, les soirs d'kiser, mi'approcher
dA feu, mettre mes deux Pieds daes ie four dui pohIh, et mer

deuix yeux dqns les a.Anpales de la Propagatign. de la Fol ».
Oh I ce petit iire bleu I comme je I'aimass ! 1 4v eiftlat en
imor UM iSde itrange qui faisait briter des larmes de uae
danss lei yeux de ma mwre, quand,, sortant de.ma lecture, g'at
ris
ue jeter A son cou en lui disant ces simples mots ccMoi

issti. mraman, je serai missionnaire, dis ? itu e ve~x bie

Pv

ln tsaiser et un u oui, mon infeant , c'etait 1la drfokss de me
mer. i
anu )pit Snminaire, os itlit ei relit la ve du chevaliekaSbit
ap1tre, le P. Chicard . koit au grand Sdminaire de T'oyes, oi
Sestt conquis par ci lec de
viae de Mgr de )acbis, if
stnireadit dans th dsis de t'apostolat toimit.
i r kke
ifJle*
*P I' qitt
dei Abys'sifde 1'entratnent ; ii partirh, su seai WYsc,
6angdfiseI'Ethiop•e, et, pour cela, i ent'rera iais ht
C"tIr'gt*on driE Mission. Le i6 septembre
o190,il est rep
au S3f irt ittri a PAris. It hait pourjuao it ist stei ;
a1pren~ hfe c mesat striesk ; 'a r&solu d' tre i adtir., et
if se plie ai i ditcipline isieur'e et exterieaie qwu o l.i idi-

ae ct*&nm

forimtrfoi

C'uor a4* vWriment itpostove.

th.-
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diant, il marque par une pointe d'originalitd : sans doute, i
demeure encore fondu dans la masse, mais avec une note trU
personnelle qui etonne les uns, imerveille les autres at ne va
pas sans choquer quelques esprits. II en sera ainsi durjt
toute sa vie. Des lors, il a de pittoresques iritiatives, des altitudes, un langage special, un allant que nren n'arrite, une
allegresse intrieure qui deborde. v Vive I-cu et vive la joie
cuand m6me ! " C'est comme un refrain au'itatme d redire.
El pourtant, ceux A qui ii s'est ouvert savent que son cour
saigne toujours d'une douloureuse blessure.
Mais la lame use le fourreau ; sa santt decline te en igo4,
on I'envoie poursuivre ses dtudes A Dax, ois dAs I'abord, ii manifeste une joie enthousiaste, parce qu'en cette maison la
Sainte Vierge est partout. II avait perdu tres jeune une m&re
qu'il aimait tendrement ; i s'etait alors comme jetJ dans les
bras, sur le Ceur de Marie, qu'il avait accoutum4 de nommer
a Sa petite maman du Ciel n.
Sa passion pour la Mission d'Abyssinie, a sa noire fiancee u,
comme il aimait a I'appeler, ne fit que croitre. L'Abyssinie
etait vraiment la u Dame de ses pensees n. Si on allait
frapper a sa porte en hiver, d peine I'ouvrait-il qu'on etait
presque renversd par une bouffle de chaleur. a Mais, qu'est-ce
que vous faites ? Vous allez itouffer I - ]e m'habitue aux
chaleurs d'Abyssinie I II faisait des divers mets serwis au refectoire une sorte de bouillie et ayant lu qu'en Abyssinie la
nourriture itait fort *picee, il versait l-dessus quantitd de
poivre, toujours afin de s'habituer : pratique que le Directeur
lui interdit naturellement lorsqu'il en eut connaissance.
I

cut toujours la plume facile. II avait composd, en

vers,

dont certains n'dtaient pas sans valeur, une vie du Vdndrable
de Jacobis. 11 s'essayait ad tudier le tigrigna.
Les etudes scientifiques et spiculatives n'avaient pour lui
aucun .ttrait ; ii travaillait, mais directement en vue de I'apostolat. Ses Chemises etaient devenues legendaires. C'dtaient des
feuilles de papier fort de diverses couleurs, sons lesquelles il
collectionnast mots heureux, citations, anecdotes, coupures de
revues, de journaux, etc. Plus tard, i puisera dans ce tresor
accumul pour ilustrer ses diverses publications.
On cite du Vn•ire Pire Fiat cette parole : a La podsie et la
musique sont deux sceurs qui n'aiment pas d stre separdes ,.
Elles dtaient rdunies chez M. Baeteman. Dans la suite, ii
abandonna A peu pros la musique, mais sa plume demeura
podtique, et son Ame resta harmonieuse.
Ordonni prdtre le 17 juin 9go5, il cdlbra sa premiere messe
avec une pidta expansive et il vdcut ses premiers jours de sacerdoce dans une sorte d'atmosphere spectaculaire dont ii aima
toujours A s'entourer. Avec sa jeune barbe blonde, ii avait
une tite de Christ. On le lui dit et il en fut fier. Bien mieux,
a Paris, un peintre lui demanda de lui servir de modkle ; il
s'y prdta volontiers. II ne dddaigna jamais absolument a pose.
Au Dieu-martyr, il confie ses rhves de conquite et son fervent ddsir de cueillir 4-bas ce qu'il appelait ccla fleur rouge ,
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- le martyre. - Pour lui, pas de doute, ce devait tire bient6t
l'envol vers so chere Ethiopie. Et voic qu'un premier heurt
I'endolorit. M. Dardans, directeur des Etudiants, jugeait que
la sant de M. Baeteman ne hli permettait pas de supporter
climat et nourriture abyssine ; d'autre part, son tempdrament
de feu ne devaiut- pas souffrir cruellement de 'e/ffot strile ?
Par ailleurs. ses talents ne trouveraient-ils pas empoi plus fructueux dans l'activiti de nos Colleges d'Orient ? Et, pis encore,
voild qu'on pale de I'envoyer en Perse ! Dezra-t-il briser avec
sa a noire fiancee a ? L'alerte ful pdnible, mais breve, et enfin,
it put s'enolel.
Lots de son ordination, il avait Ecrit d une Carmelite de
prier Dieu de mettre dans sa vie- sacerdotale beaucoup de noir
et un pes de rouge au bout. II fut bien vite exaucd. nI arrivait
en Abyssinie en conqutrant ; rarement sans doute fiancle ne
dtfut autant que la u noire fiancee , de M. Baeteman.
Ses rlves et ses ardentes aspirations d'apostolat avaient toujours rev'tu un aspect quelque peu romanesque. u Lorsque jf'tais petit, cfit-i],
la vue d'une tente, mtae en image, me transportait. Sur un vitrail de la chapelle du Petit
sdminaire, oi j'dtudiais, on voyait un ange gardien entrainant
un enfant, A grandes enjambdes, au milieu de montagnes
abruptes ; de lointains horizons permettaient & une jeune imagination de vagabonder bien loin, toujours, bien entendu, dans
des courses apostoliques ; car c'est depuis le plus bas 4ge que
la vocation germa dans mon caeur. Mais la tente... Quele
impression elle produisait en moi I... Le disert, les sauvages,
les aventures, les joies, les fatigues, les fauves, tout cela ddfilait dams mon imagination ardente comme un ddcor magnifique. Et je me disais : t Oh ! quelle vie r&eve I ]'en rkvais,
en effet.
Et void qu'ti se trouva bloque soudain en face du mur infranchissable du fanatisme schismatique. Ii dcrivait alors :
cc Etre martyr ! c'est beau I... de loin... Mhme de prQs. Quel
missionnaire n'a pas, dans un pieux acces d'enthousiasme,
fait ce rDe sanglant ? Mais chaque pays a sa manire a lui
de torturer ses ap6tres ; ici, on n'a que I'embarras du choix. n
Et un peu plus tard : a Ici, il faut dtre ruse comme un renard.
impassible comme une bdche, accepter les injures, le sourire
aun lIrzes, te pas faire de sele, se cacher, se terrer. baisser
la lampe, faire le moins de bruit possible, pas d'enthousiasme.
pas d'ardeur juvenile, pas de proselytisme, le calme d'un vieillard, fe silence d'une tombe, en un mot, m&ne si on est plein
de vie. iI faut s'diudier a faire le mort. Voila, certes, un metier
qui n'est pas gai tous les jours et auquel :f ne me sentais guA.
re d'aptitudes. Si quelqu'un, autrefois, a Dax, avait la reputation d'exald, de fou, d'emballd, de Don Quichotte, je crais
hien que c'est moi ! Vous juges d'ici du tableau. Mais on s'hahitue a tout... ) Il fit tout son possible pour cela. Par ses letIres et ses articles, se mit i gagner des amitids et des concours A so mission Pdnible mais toujours tr' s chre. Mais, climat, nwMrriture, fievre et Icfaulement de ses ardeurs Pdpuise.

rent t ii dut . une premnire 0ofi, retear* * France por refaire
ses forces.
Plisiturs fois, ii revint, puis regagna I'Abyssinie. 11 aIi 9tail

deveni

dur, tres dur de retouner ••-bs.

I savaiT ce qui I'a-

artre pmhysiqne at moral. Lors da pretendit :un vritable
mier depart la rupture etait illuntinde pa Its beaux reves de
arents e amit; dans . suite.
conquite; i ie laissait que pay4,J
les lilsions dtaient tombdes t i fisaist des nmes qui s'eftient
aitachies SAa sienne, un miniStre qui s'dotit atwr ficond et
agreable. N'importe, if repartaUt, offr•nt at Bo( Dies -e sacrifice. 1 etait naturel qu'il souffrtt, lui surteut st sensible,
fas II tait beau qu'ia obd2t, l serait injuste de se le dissitemps cIiata ta guerre de 1914. M. Baeteman fut mnoEntm,
flisd dans it zone des brmies. Brancardier-infirminr, il demeura ap6tre. Les sold*ts go8taient son entrain, et if en pro-

fit. pour les rapprocher de Dieu. Apres la guerre, malgri
quelques avantages de ddtail qui sembla•ent en Abyssinsi. tes
amvat-coure*ts d'aue amnotioration de 14t situation, cet'e-ci
a M.
k'osait pas sensiblement changd. Il fit cependant donni
Baetaemrw de tenter un essat de penLtration qui, grace a biati,
russit. Il en a fait le rCiut image et Parjfis £mout*ant sous
oce titre : LLe camoafle du Bon DieUs . Mais cet effort
Iongi eat raison de sa. rdsistan•e, et it en revint deaiasd. Aj.
aI noIvel essai de vie abyssine, if vamena en 192 un ctps
delabd.
J
,
.
.II aseit rencontrd un confrbre itrs apostoliaue lim aussw
Marcel Courdent. Celui-ci, ayant remarqu. les dons tittfairue de M. BIteman, lu1 confia des notes, des pans,
arranr, a transformer *; t'encouragea, se fit son propagandiste.
. Baeteman mit s marque sur les mausrtsnuscrits fo
is, les
annota, les augmenta, etc. II commenca alors une skie d'ouwages speciatlFneit consacrds atix jeunes jiles ? d'autre art,
l c.mnUdta et Adita plusieuts etwret de I. Coalbemtk ; fdril
4desaarticts a diverses tevaes de pdid*U ; fecondir
A
e tl
iii~,.sabte. bheu seLt peut coinattre le Mer
tip
d•tIik leas
ve
ne
,tes
ar dhveses publications dont pfdsieurs flre"t Wi-a
duites en Itallen ef. n espagnoL. II fondhitw .uzuroiW ear les
Mlitsias,, sdltint ditiers gutp tiet ceuvres de sIe, ini t a
secouti
e msaltifpes tnisae du corts et tie t'adi,
keili
et
geidmi des vocahtons sacerdotale, itosratques 'et reAgieutfs.
oqua
. et aida la fondation du Bulletiii des Missions ; Sia,
n
sanse ine 1'Almanach dd Missions, enc. I1 1reniht
"trailes, conf.rences, journltee
missionnaires od mharidae, et i1
Ie fit jusu'a ce ue ses foets Iý frahisseht. If brari AA it duio

it

on ate

ait cmpeTrstort

frappanih

d'ui

militant

sociali te

aidite u d•s .Conflrences qus, relies, dealsnt aosttelaqa-

sd~ce a soi aernier ,t~te : Plus ijt die tot, mol CHtrist ! ,
It trsec•iffl de grosses somrmns enant di p rpduit de sael ifi's.
d'tffrandes qat
imtarent reinmiset
Combnir ? u n'e hi t j-

i nis
i, caN persmnt nie ft t jamais •lus.d slntaress qeed.
M recte i d'ane mai, donnait de
etauitre dt in ia
-iialent» cedquio'dit at re u Ia remiLtr l# faklit da eb, cikta sedi

- 63 inportait. Son si sna conpaina it pas de bprnes. RFiet d'ailleurs no parvint 4 Je briser. 11 fut parfoi incompris ; uelque.fois, sa mani4re de faire si persantre4 lui causa des difficultd
fort pcnibles ; ses demarches fure-t jugdes imprudentes ft contrarides ; son sle fit naitre des oppositions. Lui qui te voulait que le bien itait d'abord interloqud ; il cherchait d compreadre, s'inclinait, obdissait et jdtge t pilUeyrs ses efforts.
Et surtou it oubliait, car plus d'un ont noid :il fut remarquable par sa riserve et par sa charit a&I'igard de ceux qui
lui Zoaiesit occasiowft
quelqu1
souffrqenr.
Tpus ces trravaux furent I occupation de ses sdjours en France. Oubliait-it alors son Abyssinie ? Non ; il la faisait connaltre et aimer ; i" recneilait pur eile d'abondates aum6nes,
deo frikres, des sacrifices. Son action la plus apparente s'exerfa sur les jeunes files ; mais ce sersit mconnaitre l'ampleur
de son slc que d croire qu'4 cela $e Iosnait son aposfolat.
Lea feuiles publiques out relatd la conversion de M. Louis
Andneux, ancien prefet de police, incroyant notoire, qu'il rarmesa 4 Daie. t pr4para 4 aue sqinte mort. Pfuskeur; tdeni-.
gnages touchants de gratitude vens de Messieurs de milieux
sociaux divers proclament le bien accompli par M. Beeteman.
11 Oviit songd 4 attoindre la je~u~sse masculipe ; les citonstances pe s'y pretkrent pas, et il en avait conservd Il regret.
Durant ses dernires anndes, M. Baeteman lautta pieed A ed
a
Ia povr. Mfalgad les soinV, to combat pfParft itiga-, le
Lcc
coeur 4tait trop usd. L apdtre cependant continuait a semer la
parole diviie quand il po•vait, comme ii pouait ; i continueai
d'dcrirde4e nombreuses et r4cpnforfattes lettre4, 4 evoir ses
precdents volumes, et I'an dernier, il publiait ses conferences
a Radio-Normandie, revues et compities sous Le titre do
, Plus pr•s de toi, mon Christ n, dernier et magqifiq*f chaqt
de son dme d'qpptre A ce Jlsus dont l'amour I'avait captive
des son enfence, et auquel il avait geireusement Wvo toute
s9 vi-e. 1 sfqtat p pas la ort, il voyait s'qProckr I'*Wrf 44
lis O4 ne rencontre, I'instpnt oAit allast dtre eterneflement
n u prs do se Christ M. I s'y prpara das Ja patience
at la prikre, pt quand on lWi offrit les derniers sacraments, if
les accepta de grand ccEur. Quand tout fut fi~, amurmura :
e Mect
)i Baisant son crucifix, il dit': . Iin'y a vraimnt
que cla de Pon ! n C'et(ft Le 24 optobre. Et d49ucecnt, 4.
s'etegnit dans la matipne du 28 octobre, fete des Aplres Siamq et Jude.
Eq teriWaut, une qeaston. Aves-vqas lu 'gAilogue d. 4I
Vie de Mgr Crouzet par M. Canitrot ? J'y cueille ces lignes :
Mais, me dira-t-on, il n'avait done pas de dafauts, ce cber
o
yonsiepr dont Yous parlez avec tant de complasance ? -. ais
si I it avait des dWfauts : les slens. n Et t'ajo'ute, en ce qui
csWtrno
Jf, Be4te*Rew, ce qgo est pewt-me enco"
forcUe
d' loge : il avait les dfauts de se qu4~lits. Or, ceWm
sptps4
qualitds qui lui ont permis d'avoir une s grande action sur Les
4nes. D e4wleurs, sait Viicet Qus dcmpnde de sws pntretenir des wertus et bons exemples que nous onf donnrs p9s
confr&res. Cela seul est proposd a- notre imitation. M. Baet.i
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sont, par difinition, hors de la rgle genrale. I1 fut passion*
nd du Christ, ii a fait beaucoup de bien, et ii edt pu dire,
en vdrit4, conmme le'saint Pire Fiat : t J'aime le bon Dieu de
tout mon cceur et voudrais le faire aimer de tout le monde. "

1j novembre. Toussaint. - Le T. H. P&re officie.
Avec la liturgie, nous prions la multitude des saints
qui ne trouvent place au calendrier. De plus, avec toute la dkvotion catholique, nous 6voquons la multitude
incomparablement plus dense de ces ,lus qui ont aim4
et servi Dieu dans la generositW de leur coeur et l'h4roisme de leur volonti. En cette solennitd, suivant
le mot et la pens6e de saint Vincent, on entrevoit
cette Mission du Ciel, oh tant de ses fils et de ses
filles garnissent les tr6nes du Paradis.
Aujourd'hui precisement, le T. H. Pere apprend
de Chine la mort d'un de ses anciens 0l6ves de SaintLouis : Mgr Paul Misner, Vicaire apostolique de
Yukiang, n6 le 26 janvier i891i- Peoria. M. Misnerfut pour la Chine un des premiers volontaires dans
la Province des Etats-Unis occidentaux ; il s'etait

prdpar6 a cette vocation apostolique par une sdrieuse
formation au s6minaire et aux 6tudes. Parti pour le
Kiangsi, en janvier 1923, il s'y d&voue sans retard

et sans compter. Nomm6 Vicaire apostolique du Yukiang, ii y recut la consecration 6piscopale, le 25
mars 1935 et s'adonna genireusement au travail et

aux renoncements de l'apostolat ; ii s'y depensa
jusqu'a la fin, jusqu't cette attaque d'apoplexie qui
inopindment le rappelle & Dieu, en cette f6te de la
Toussaint.
4 novembre. La Saint-Charles. - Des voeux, des
souhaits, de nombreuses lettres ; tout redit gratitude
profonde et affection filiale.
7 novembre. Le Bienheureux Perboyre. BIatifie en
1889 ; voilW bient6t cinquante ans. Martyrisd le iIt

-65septembre i84o ; sous peu, il y aura done cent ans.
Cent ans que ce sang vers6 et I'hMroisme de cet apostolat redisent I'4nergie et le courage de I'ap6tre.

Quand done sa canonisation ?
tr novembre. - En ce vingtieme anniversaire de
I'Armistice, un peu partout a etd accentude la note
du souvenir 6mu et reconnaissant. Parmi les nombreu-

ses d6corations et allocutions distributes et prodigu&es, mentionnons ici la croix de la LUgion d'honneur que, A Lesparre, vient de recevoir Soeu MWda,
en cette soixante-cinquiime annee de sa vocation. En
presence des enfants de toutes les 6coles, officiellement rassemblds sur la grand'place de la ville, voici

les paroles que lui adressa M. Fouchou-Lapeyrade,
maire de Lesparre :
* I1 y a 9 ans, d.Elgud par M. le Pr~fet de la Gironde
javais 'insigne honneur de remettre, en une cdrtmonie qu|
avait lieu place Gambetta, la M6daille des Epidemies A deux
Soeurs de Charitd de I'Hospice Saint-I.onard, poor le dMvouement dont elies avaient fait preuve durant les anndes de guerre
et je n'ai point besoin de dire que Soeur Thlrkse 6tait de
cel"les4
Aujourd'hui, dd~lu6 par M. fe Grand Chancelier de la
Legion d'honneur, je ne vo's cache pas toute la jole que
j 'prouve et I'1motion que j'ai ressentie au moment d epinger
sur la poitrine de Sceur Thlrese la Croix de la egion d'honneur, modeste r6eompense de 65 anndes de ddvoueement d'abn6gatio,. de bontd et de charit. .
a Aussi, en ma qualitH de reprdsentant de la Ville de Lesparre, e. celle de reprdsentant de I'Arrondissemet, au noe
des Administrateurs de 1'Hospice Saint-LAonard, et au nora do
ma vieifle amitid, permettez-mol, ch&re Sceur Therese, de vous
adreesse aw noa do tons no bien cordiales flicitations et
nos voeux les plu sinchres de sant6 et de long6vitd.
c Parier de Sceur Th6rese est pour moi chose bien facile
et surtout biet agr6able, car Ii
est point d'endroit le pius
reculd de l'arrendissement, oh elle ne soit connue, at innoam
brables sont ceux qui, durant 35 ans, sont venus lui confier
leurs misires dans son petit cabinet de I'Hospice, dats sea
embrasure de fenatre parmi ses bocaux, ses planted vertes
et ses feurs,
a Parle de Scem Thrse, c'est 6voquer 1'abwgation de ces
Filles de la Charit6 que I'on trotve dans os colonies les
plus lointains, instruisant les enfants et soignant ceut qui
jusqu' ce jour n'avalent aucune notion d'ygine, faisant
3
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ainsi reculer les maladies end6miques ; c'est evoquer les privations, les fatigues de toutes celles qui, I-bas, portent bien
haut le renom de la M&re-Patrie.
cc Parler de Sceur Th6rese, c'est 6voquer I'image des Salles
d'H6pitaux, oh, v&ritables papillons blancs, 6voluant au milieu de toutes les miseres, elles vont de jour et de nuit panser
les souffrances physiques et remonter le moral, souvent tres
has, des malades et des oper6s, sans repos, avec toujours le
sourire et une bonne parole sur leurs Ivres.
a Parler de Sceur Th6rese, c'est 6voquer les soins incessants que reqoivent nos vieillards dans nos Hospices, les soignant, les nettoyant aussi minutieusement qu'une mire soigne
son enfant. C'est 6voquer leur charit6 pour les miseres cachees, allant de par les rues apporter A ceux qui sont ddsh&
rites, aux pauvres honteux, de quoi vivre.
c C'est en un mot dvoquer les vertus qui sont celles de
toute la phalange des Filles de la Chariti, de ces Sceurs aux
grandes ailes blanches, abn6gation, bontd, douceur, indulgence, humanite, bienveillance, et pour qui la Charit6 est
une des plus belles vertus theologales par laquelle on aime
Dieu pour lui-meme et le prochamn comme une creature de
Dieu.
.
a Mes chers enfants, vous qui faites dans la vie les premiers
pas, quelque opinion que plus tard vous ayez, A quelque confession que vous appartemez, n'oubliez pas que ces Files de
la Charit ne connaissent aucune opinion, ne demandent rien
a ceux qu'elles soulagent, a ceux qu'elles aiment, car ils
souffrent et sont malheureux, et si, par hasard, vous en rencontrez une sur votre route, inclinez-vous bien bas devant
elle, car elles incarnent tous les actes de dvouement, pain
quotidien, spontan6 et naturel, ne cherchant aucune recompense, car elles n'ont qu'un seul but sur la terre : faire le
bien, et un seul idal : la Foi dans 'au-delA.

28 novembre. - SolennitL de la Midaille miraculeuse. - Le cardinal Verdier, suivant le Coutumier,
officie a la Communautd. A I'issue de la messe, Son,
Eminence nous proclame les grandeurs de la fid nlite

au devoir quotidien, puisees dans une devotion bien
comprise a la Tres Sainte Vierge. Le soir, M. Ra-,
phael Poupart, prbdicateur de la neuvaine (28 no-f

vembre-8 d:cembre), d gage quelques lecons pratiques de la Medaille (i).
A titre de pue criosi littraie et suleiman pour 1osage liurgique
A.
voidc des Litas de la Mdail Mircuiase:
e
Lite•rae Mawi I
damulat
a Nmwrismte plodigioso, eaure du Lazariste Pierre LimiMe (188-xgo3).
Kyrie eeison Christe eleison Kyrie eleson Christe audi nos...
Pater de caelis Deus... Fili redemptar muadi Deus... Spirit sancte

Dew.
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28 novembre. - Fete de la bicnheureuse Catherine
Labourd. - Au 95 de la rue de Skvres, A plusieurs
reprises, ces jours-ci, A la porte de la Salle des Reliques, on s'arrete devant un innocent carr4 de papier
blanc. Sous un avis anodin : Fermi, la breve pancarte redit nettement aux passants, aux curieux, un
imperatif : N'entrez pas. Foras omnes. Renseignements pris h titre d'information : IA siege a huis-clos
une Commission de timoins, de medecins. Sous la
conduite de I'animateur, M. Lucien Misermont, on
s'y occupe allkgrement de la cause de la Bienheureuse
Catherine LabourL. Evidemment, tout est secret, tout
est ferme, pour l'instant. Mais cela presage des jours
de gloire et de-triomphe pour la pieuse et silencieuse
voyante de la Vierge Marie. F
Fernand COmBALuZERm.
Sancta trinitas inus Deus.,.
Mater Dei Imacelata.
Mater sonte Viventium.
Mater in Ts Confdentium
Mater nuuism tdrmn gestantiusm
Samrizviri m rcorporis
Sanatriz iubecillitatis animi
Foss Unaiersae cariatis
Foss invidae patientiae
Debellatrix maloumm daemoelum
Debellarix mndi ins•mi
Debellatrix cais et sanguinis
Debdatrix impietatis
Pigus vitae paenitentis
Pignus vitae innocentis
Pignts vitae aeterae

Fortitudo bonso protegeatium
Soatism langumetis animi
Solatium oiriru corporis
Misislra dementias Patris
Ministra gratiarum Filii
Ministra donorum Spiritue

Tuwtl

rectorum corde

Tutela familiarm
Tutela civitaat

Tutela humanae socidatis
Custos vitae religiose

Cusios pacis at concrdiae
Castes divini cultus
Patrona ornium mserorum
Patrona Regni Gallici

Regina aumismatis prodigiosi
Sais certa tribuanibus
Regina Eclesiam conAitetiwum
Snals fda camawsitosis
Regina Ecdesiam adjusstiw m
Salus ad usalur tetatis
Regina pro Ecdesia decaatmnisawm
Salus abor periditantibus
Seda•rix incendiorw
Regina in ovme. Christi operantium
Regina Ecdesiam gubenantium
Sedatrix temepstatum
Sedairix esx•mdants aquae
Regina Ecdesiae miliantis
Regina Ecdesias prgantis
Sedaitri pestileatiae t jamis
Regina Ecdesias trimphaitis
Fortitudoperegrinatiuws
Fortitude defpgrnantium '
Agnus Dei...
Ora pro nobis Immaculata Dei Genitrix
Ut digni effciamur promissioibus Ghristi
OREMUS : Deus, qui ut cunctis sublevaremur corporis et animi malls
per Mariam Immaculatam nobis Numisma prodigiosum dedisti: concede,
quaesumus, ut pie illud gestantes a periculis vitae hujus liberti ad gauda
vitae Btenae felciter perceniamus Per Christum.
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DIJON
Par des rdaisations intefligeutes. obdissat a Is dockine de
1'Eglie, les oeuvrs sodales scat misades ft agissautes, ea de
mnwipl #in ts de la chrztient; eUes s'adaptent i I'ideal ea
aux besoits des diters pays et du temps qui marchent et, tout

cown# fat. progmssemt. Comme signe de te vie. Citowr id
ntr'a•tres, quegues noles de Pwf Chanson.

SArX-B&IGNE : VALEURS INSUPPLABLES

Connaissez-vous

rAide
'
i la jewse fiUe icboiu-

se n, une 6ole professionnelle et mraagre, qui fait
honneur & Dijon, comme aux Sceurs de saint Vincent
de Paul ?
J'en reviens, litt6ralement enthousiasmb, ayant en
la tros agrdable mission d'y presider - 6 Fontaines
de Jouvence du passe - une distribution de prix.
Les Filles de la Charith n'enseignent pas, nouvelle
illustration des libert6 franoaises. Mais leurs corettes soit J-, je vous 1'assyre, et mime...ý
ua peu A1 a.
Le cadre antique et venerable - un vieii hbtel dijonnais - ajoute encore au climat de fraicher jwuv
nile. Tout est jeune et riant, du printaser ardia
d'enfants A la cuisine avenante, du refectoire lumineux aux ateliers ensoleills. Et 1'atmosphre inteliectuelle et spErituelle est une resonnance ad&quate. Cela
sent le b6nitier - et doit le sentir - mais on pressent que son eau vive a parcouru la fort franciscaiwn
anx clairs accents d'uoe chanson a la Foliet 1
Ah I q4e tout le monde, maitresses, bonanes seurs,
&colieres, parait heureux de vivre et de s'lpanouir.
Nulle morgue, aucune raideur, un commerce cordial
et d'une exquise d&fMrence.
Les cours techniques invitent atu carrires industrieiles et conmerciales c dactylographie, st~aogfaphie, comptabilitI,
langjes &trangres,droit coameri
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cial, et meme droit social : parfaitement I Aux rc-ao
tions de 1'auditoire (elles ne trompent plus un vieux
routier), je comprenais qu'on me comprenait sans -effort.
Liberalisme, communisme, corporatisme, tous ces
jeunes visages attestaient leurs connaissances, et l'on
applaudissait aux bons moments. Une precision s'impose ici : les cours sociaux sont donnbs par mon excellent ami, M. Lecan, qui enseigne la philosophie
au Pensionnat Saint-Joseph de Dijon.
Au demeurant, les Sceurs de saint Vincent de Paul
n'ignorent pas les interf6rences de la vertu minagere
et de la vertu tout court. On m'a dit IA-bas, sous le
manteau... de la cornette, que, pour une tres large
part, c'est la bonne cuisine qui fait les bons m6nages.
Jen snis convaincu, ce pourquoi j'applaudis A cet enseignement m6nager que toutes les 4lves (sans distinction de categories) sont obligees de suivre.
Quelle delicieuse journme j'ai pass6e la, si rconfortante. Adieu le cafard et le pessimisme !...

Je touchais des yeux cette 6vidence, que les Ordres
religieux sont des Valeurs insuppliables : qu'on aura
beau parfaire et perfectionner les Institutions (et Dieu
sait que je le reclame), ni la bienfaisance, ni la solidaritY, iii l'organisation sociale ne parviendront jamais
A raaliser ce que r6alise la genration spontan&e de
la charite chr6tienne. Le tout est de ne point confondre aumOne et charite, I'espce avec le genre. Le
tout est d'adapter 1'esprit intangible au langage nouveau des eeuvres renouvelies. C'est ce que font admirablenent - les Soeurs de saint Vincent, notamment a Dijon. Que la profession s'institue, que la
propriet~ se socialise, on aura toujours besoin - et
plus que jamais -

de former la jeunesse A la double

discipline de l'Atelier et du Foyer. C'est A ces va.
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leurs iternelles que convient justement la revalorisation des valeurs insupplables, I'amour du Christ, et,
dans ie Christ, I'amour du Prochain.- Paul CHANSON
(L'Hebdomadaire du Temps Pirsent, vendredi
29 juillet 1938).

PAGES INsDITES DU LIVRE D'OR DES FILLES
DE LA CHARIT9

(Confirences et Notices sur les vertus remarquees

dans les Saeurs difuntes).
A l'origine, les confirences sur les Sceurs defuntes
itaient prisiddes a la Maison-Mere par saint Vincent
et, apris lui, par les Directeurs, au moins jusqu'en
1733. Les Scaurs prisentes etaient interrogdes sur les

vertus remarquies ; la superieure de la Compagnie.
parlait a son tour, et surtout lorsque personne n'aait,
connu la defunte, c'est elle qui resumait sa vie et lisait
les notes envoykes des maisons oi la Saeur.tait dici-,
dee ou avait demeure. Vers 1720, cependant, on ren-

contre ddej des essais de ridactions, sous le nom di
Remarques, Recueil ou Pricis des vertus. Ces notices.
itaient reproduitespar les copistes tout comme les cir.
culaires. En 1758, pour la premibre fois, on imprin,.
la. circulaire du i • Janvier, avec la liste complete dei
Scours dicidees l'annee prdcidente. Auparavant, oW
ajoutait en post-scriptum a certaines circulaires le no-J
de quelques difuntes. A partir de 1759 cette lecture i
[" Janvier contenait aussi les notices sur les Soew
difuntes comme aujourd'hui, mais avec mains d'iteS
due. Toutefois, de 1758 a 1829 inclusivement, a l'F
ception de celles de 179o,

1791 et 1792, ces circulaire

portaientla signature autographe de la AMre ginera4
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En 1825-26, on a fait imprimer en trois volumes
petit in-quarto
t" Les Confirences de saint Vincent aux Filles de
la Charit. ;
20 des Conferences de plusieurs Superieurs ou Directeurs, pricidces de I'Explication des Rggles, et
enfin,
3* les Conferences sur les Vertus des Sceurs d6funtes.
En 1845-46, a paru une nouvelle ddition grand inquarto, qui sert encore aujourd'hui dans les maisons
des Sceurs. Le tome II a pour titre : Circulaires des
Superieurs g6ndraux et des Sceurs sup6rieures aux
Filles de la Charit6 et Remarques ou Notices sur les
Soeurs defuntes. II reproduit les Conferences sur les

Seurs difuntes de I'edition de 1825-26, mais il a en
plus la grande partie des Notices imprimees depuis
1760. Cependant, it omet aussi les notices de la circulaire de 1759, et en supprime un asses bon nombre
des circulaires suivantes. Comme l'dditioni de 182526, il laisse de c6td presque tout un volume de conferences-notices manuscrites conserveaa la Maison-Mere

sous la cote Def. I., soit 62 conlfrences inedites sur
69, allant de 1702 4, 1732. Vers r92o, j'ai eu la bonne
fortune d'avoir ce manuscrit entre les mains pendant
quelques jours ; j'en ai fait une copie, risumant les
longueurs, mais gardant tout ce qui est historique, et
copiant parfois intigralement ou presque, certaines
notices plus interessantes. A defaut de l'original, impossible a consulter en ce moment, c'est d'aprhs cette
copie abregee qu'on peut ici lire quelques-unes de ces
notices. J'y ajouterai quelques renseignements cornPlimentaires provenant d'autres sources.
Paris, novembre 1938.

Jean PARRANG.
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MICHELLE DUCHANGE

Paris. Je 3 octobre
baptisde A Saint-Nicolas-des-Champs,
1655 ; entree Ie 28 dicembre 1675 ; pacte d... Rennes, Potl-

chartrain, Ch6ions-sur-Marne ; Officiere, de 1693 a 1696 ; suftrieure A Saint-Nicolasdes-Champs, a Paris ; d&cid e 9
mai 1715.

(Ms. Dif. I pp. 336 & 350). Conjfrence faite par M.

Mourguet, notre Directeur, le

15

" dimanche apres la

Pentec6te, 22 septembre 1715, au sujet de nos Sceurs

defuntes.
t1 point. Raisons qui obiigent les Filles de la Charitd de s'entretenir des vertus de leurs Seurs defuntes.
2* point. Quelles sont les vertus remarques. 3* point.

Ce que chacune se propose d'imiter.
Le Directeur fait remarquer d'abord que cette confirence, 6tant une continuation de la derniire sur le
meme sujet, il ne s'arrhtera pas beaucoup aux motifs
(1 point). - Rapporter ce qu'on a remarqu6 d'edi:
fiant pour s'exciter ALI'imitation... C'est une sainte
coutume tablie dans toutes les communautes bien r6.
gl6es, et qui, chez les Sceurs, s'est pratiquee d&s le
commence ment... a) Apres la mort on peut louer sans,
danger de Vanit6... b) Gloire qui revient a Dieu de
parler des vertus... dont il est le premier auteur...
c) Edification pour I'Eglise... Excitation a I'imitation... Justice rendue aux efforts... Utilit6 et profitpour les Soeurs qui ont meme vocation, m6mes grA-.
ces, m&mes difficultes...

w Nous.sommes restts, ce me semble, & ma scewQ
Duchange. Celles qui ont connu cette chire Soeur se
peuvent lever et dire ce qu'elles ont remarque.
Ma Soeur superieure commenca a parler et dit :
Ma Sceur Duchange est n6ei Paris, dans la paroisse
de Saint-Nicolas-des-Champs, o6 elle fut baptiske le
3 octobre 1655, d'une tres honn&te famille. Son phreI
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se nommait Gabriel Duchange et sa mere Gabrielle
Langlois. Elle avait une soeur religieuse a Auxerre ;
elle aurait pu I'Vtre aussi, ayant assez de moyens,
mais encore qu'elle fut d'un tempdrament faible et
dtlicat, elle ne voulut pourtant point d'autre itablissement que celui des Filles de la Chariti, pour avoir
le bonheur de servir Notre-Seigneur en la personne
des pauvres. Ses parents qui 6taient fort chritiens ne
voulurent pas s'opposer A sa vocation. Elle entra le
28 decembre 1675. Sa ferveur fut si grande dans tous
ses exercices spirituels et a tous les travaux ou elle
fut employee dans son sdminaire, que rien ne la rebuta. Sa douceur et toutes les vertus qu'on vit en elle
fit qu'on lui donna 1'habit le 9 mai 1676 et qu'on lui
accorda de faire les saints voeux le 25 mars 1681.
Soeur Michelle Duchange a toujours Wt6 fort int&rieure, unie a Dieu et s6parde du monde et des creatures qu'elle fuyait tant qu'elle pouvait, ne parlant
que pour s'acquitter de ses devoirs et de bonnes
choses, evitant les entretiens inutiles sans pourtant
se rendre sauvage ; au contraire, elle &taitd'un abord
doux, agr6able, d'un air riant et gracieux, s'occupant
toujours a des choses n6cessaires et ne demeurant ja.
mais oisive.
Une autre Swur dit que les Superieures mirent
Soeur Duchange toute jeune soeur servante A Rennes,
en Bretagne, connaissant bien la solidit6 de son esprit et combien il 6tait animi de celui de la Compagnie ; mais son humilit6 ne pouvant supporter de se
voir A la thte de ses Soeurs, elle fit tant aupres des
Superieurs qu'ils lui donnerent une de nos bonnes
anciennes pour Seur servante, laquelle ne servit qu'a
augmenter son travail et sa peine, lui laissant toute
Ia conduite du dedans et du dehprs. Le seuf avantage
qu'elle trouva dans sa dacharge

fut d'obir et de

.- 74 n'&tre point premi6re, mais elle en fut encore plus
chargee qu'elle n'etait auparavant, A raison des infirmitis de cette bonne ancienne.
Une autre Swur raipporte comment Sceur Duchange 6tant Offici&re, allait elle-meme au march6 chercher les provisions pour la Communautd, avec une
hotte sur le dos, sans aucune consideration de la
peine que ses parents en pourraient recevoir, non plus
que de sa dblicatesse (i). Elle a avou6 elle-meme A la'
Sceur qui le rapporte, que Dieu I'avait avantag4e
d'un grand don d'oraison et du souvenir amoureux
de la presence de Dieu, ce qui la portait A faire souvent des elans d'amour en forme d'oraison jaculatoire. Aussi la. voyait-on toujours recollig&e, parler A
voix basse et aller d'une action a l'autre avec une admirable diligence, ne disant jamais c'est assez, et toujours disposee a faire plaisir. Elle 6tait ennemie des
rapports et de tout ce qui sent la medisance ; si l'on
s'echappait en sa presence, elle s'en allait... Partout, elle a et6 la bonne odeur de Jesus-Christ dans
ses visites et dans les maisons dont elle a eu la conduite. Pendant son office de D6pensiere, elle a &te A
tres grande edification . la Communaute par sa fer-;
veur et par sa douceur. Elle avait un grand zile
pour 6crire les conferences de notre bienheureux PNre]
Vincent de Paul ; sit6t qu'elle avait un moment, elle.
s'y appliquait, et comme elle 6tait fort diligente ha
s'habiller le matin, qu'elle etait prkte au quart, elle|
4crivait jusqu'a la demie. Elle aidait a faire les circu.
laires, et comme elle 6crivait fort vite, elle avancait
beaucoup. Elle ne se plaignait point de toutes ses in-:
commoditis, et si on lui demandait comment elle se;
X. Un i4cle plus tard, dans l'inventaire fait le 9 f6vrier 1790 A a Maisa9o
Mre, on signale encre la prsence de 4 hottes dans un bAtiaent sern-aut

an jardiniu (Arch. Nat. S. 6157).
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portait, sa reponse ordinaire 4tait : i Comme ii plait
a Dieu n. J'ai remarqui aussi que quand elle demeurait A Pontchartrain et qu'elle etait obligae de venir
a Paris pour les affaires de cette maison, sit6t qu'elle
avait fait toutes ses emplettes, elle profitait de l'occasion et demandait permission de s'enfermer dans la
retraite... Elle n'allait pas dans les paroisses de Paris
voir ses bonnes amies... et son m6pris pour elle-meme
paraissait dans tout son exterieur, n'ayant rien que
de pauvre.
Une autre Saur rapporte avoir entendu faire 1'eloge de la vertu et surtout de la piWtd et de I'amour de
Dieu de la Sceur Duchange par une Soeur qui avait
t6 sa compagne A Chalons en Champagne. Profonde
aussi 6tait son humilit6 et son amour pour la Pauvret6. Elle faisait souvent la lecture de 2 heures A la
chambre du travail ; son zMle lui aurait voulu faire
tout entreprendre. Sa duret6 pour elle-m6me lui 6tait
toute I'attention pour ses besoins et A ce qui pouvait
I'incommoder. Elle dut bien souffrir 4 dans I'espace
d'un an qu'elle a &t6 employee A faire des visites a
A Paris et meme en des endroits fort eloignes de Paris. Elle 4tait toujours fort pauvrement v6tue et
d'une mani&re fort simple, en sorte que son exterieur
prechait la pauvret6, I'humilit6 et la simplicit4. Je
l'ai vue aussi bien des annees A Saint-Nicolas-desChamps, oil elle ne s'est pas plus 6pargnee, et a nos
Soeurs ses compagnes etaient fort edifides de sa
vertu et animees A l'observance de nos saintes Regles
et A la charit6 pour les pauvres et A les servir avec
les conditions que nos saintes Regles le demandent (i)
aussi bien qu'a Pontchartrain, o6 elle s'est fait aimer et honorer par sa vertu des petits et des grands. ,
x. A rapprocher ce passage de la permission du 7j juin 1696 cit6e plus

loin.
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Madame la Cbancelibre 1'estimait fort, et Monsieur
(( le Chancelier, a sa mort (quoiqu'. peine la pouvaiton approcher pour la mauvaise odeur de la plaie que
lui avait caus6 une descente des boyaux qui s'htait
gangrenee et qu'elle ne decouvrit que trop tard), ce
bon seigneur, qui la regardait comme une sainte, voulut lui marquer sa tendresse en la mani&re de I'embrasser pour lui dire adieu avant sa sortie de ce
monde. II est vrai qu'un tel accident avait besoin de
toute la vertu de notre chere Soeur pour soutenir cette
6preuve, laquelle apparemment, faute de connaitre les
suites de son mal, elle n'y fit pas assez d'attention
d'abord, tant elle 6tait accoutumbe A souffrir. Cette
incommodite et ses douleurs devinrent si aigues que
nos Sceurs s'apercurent qu'elle souffrait et la pressaient de leur dire ce qui lui faisait mal, A quoi eie
repondit avec sa douceur ordinaire : (t C'est ipiskre
humaine, mes enfants, c'est le pechM d'Adanm qcui
nous cause tons ces maux. a Mais, enfin, ,vaincue de
la violence du mal, il fallut voir ce que c'6tait, ne le
pouvant plus cacher. On la trouva toute de gangr6ne
en sorte que malgrd tout ce qu'on y ait pu faire, tout
ce c6t, tomba en pourriture ; sa hanche se d6charna
et les os m6mes se deboithrent, de maniere que son
corps etait A jour de part ea part, sans jamais qu'elle
marqua la moindre impatience ; au contraire, elle
tait toujours uniea Dieu, soumise A ses ordres pour
souffrir tout et autant qu'il lui plairait jusqu'au dernier moment de sa vie. Et, en effet, ce fur le creuset
oi Dieu mit cette chbre Soeur pour achever de la purifier et I'attirer A lui pour jamais, comme je l'espee
de son infinie mistricorde, le 9 mai 1715. ,)

Apris, M. le Directeu pour la conclusion, recommande d'imiter les vertus qu'on vient de louer, de
remercier Dieu des grAces accordees et de la fiddlit6 a
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y eaorrspondre... Exhortation A la sainteti et A &tre
toujours prktes.
Aa suite de ctte conference sur les vertus de Soaw
Mickelre Duchage, oici maintenant quelques renseignements suppl6mentaire provenant de sources diverses..Un astre pricieux mantscrit de la Communaut.
q'en pem
ut appeler eICopie-lettres de M. Jolly, nous
domee des details i.ntressants sur les Visites faites
pwr ma Sesr Diehange pendant son triennat. On y
lit, as: i fierfor 1695 : a 1e ssis bien aise que la Seur
Michelle Duchwnge sait alle faire vos visites de
Chartrs. It faudrait en faire d Paris, ai on se plaint
q w
Van neUient I'dcole q quelques houaes Ie matin.
et li soir, la Saw vaa serir les malades, la SCtw serantise n'y allan point. Soar Marie Moreau et Smur
Ast
Varia pourraiest visitor ses ~ablissements des
paroisses, demsorant en chase
uw•
5 j.os... ert e
suite faire eair on iWspectr de temps A autre.. La
28 mars suivant, 1 Suirieur g~irval dcrit : a Je bbnis Dieu de ce Pqu la Sawou Michelle Duchange ne
vous a pas apporti de mauvaises nouells de ses visites. n Le 23 novembre de la mime anaie, soumelle
lettre disant : a Smar Michelle Duchange =a'fait
iarcit si. touchant de I'Wtat pitoyable de. I'glise de
Riveillon, que je crois qau'o peut permet* dA vos
Soers qui sont 4l, de blanchir le linge de ladite glise
et d'aw'ir soin de la. lampe, car tout y est abandonm
nA. a Enfin, la i3 fivviev 1696, M. Jolly dorit q*'il esa
d'awis d'envoyer la S~te Duchanue faire lavisite d
laamaison de Langres, oi&S~wu Margserite T4;emas itait alors supviewe. - Dans ee mame masus,
crit, on trouse, au 27 ju*in 1696, tue lettre autorisan
les Somrs de Saint-Nicolas-des-Champs & saigner les
paures, pourv que les Dames de la Charit, qi*.

avaient insisti pour cela, aaient quelque chirurgien
pour saigner les hommes au pied et pout panser leurs
plaies ,. La notice de Soeur Duchange ne pricise pas

oA elle est morte le 9 mai 1715 ; ce fut vraisemblablement t l'infirmerie de la Maison-Mire. En tout cas,
elle etait encore supirieure a la rue Au Maire, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs quand, le 29 nMai
I705, elle deposa au procis de canonisation de saint

Vincent, attestant la guerison miraculeuse d'un panvre homme Louis Lepine, demeurant rue GuiwinBoisseau, au Plat d'ftain, et celle de Jacques Grou,
demeurant au Marais, rue Charlot, auxquels elle avait
porti d'abord des secours de la Charitd. C'est elle qui
lews avait conseilli de s'adresser a saint Vincent,
comme elle I'avait conseilli aussi a Soeur Marie Thomas qui obtient igalement sa guirison sur la tombe
du saint. La double gurison de Louis Lepine et de
Jacques Grou est aussi attestie par Barbe Plantin,
agie de 46 ans, Mathurine Throsnet, agie de 35 ans
et Jeanne Pion, iage de 32 ans, toutes trois Filles de
la Chariti de la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs,
en ce mois de mai 1705.

Soeur Michelle avait un frire plus jeune qu'elle de
sept ans : Gaspard Duchange, qui devint un graveur
cdlibre. Leur pere etait tapissier et s'appelait Jacques
et non pas Gabriel, comme par distractiona dcrit plus
haut La copiste de la confirence. C'est Gaspard Duchange qui fit, vers 1705, la gravure de Louise de
Marillac, encadrie d'un rectangle en feuilles de chines, qu'on trouve dans beaucoup d'anciennes maisons
de Sceurs. Ne serait-il pas aussi l'auteur du tableau
de'Mathurine Guarin, peinture asses ripandue ? Je

n'oserais l'affirmer. J'en dirais autant d'une autre.

belle toile, conservie egalement dans l'actuelle maison
des Scaurs de Saint-Nicolas, et representant saint
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Vincent du type traditionnel, se rapprochant de Va.
Schuppen, mais plus vivant et semblant vouloir parler.
S(EUR CLAUDE LAGREE
Paris. Baptisde le xi
De Saint-]acques-la-Boucherie,
mars 166x ; entree le 21 septembre 1683 ; lacIe d Alenfos.

Ea, Maison-Mere, sdminaire : morte supd-eure A Saint-Nico.

las-des-Champs. A Paris, le 30 decembre ir9g.

(Ms. Ddf. I. pp. 117 a 14o). Conference faite par
M. le Directeur, M. Claude Mougnet, le 5" dimanche
apres la Pentec6te, 3 juin 1720, sur les vertus remarqudes en la Soeur Claude Lagr&e, morte & Saint-Nicolas-des-Champs, a Paris.
Seur Claude Lagree, fille d'un capitaine des vivres, est nte et a ktd baptis6e sur la paroisse SaintJacques-la-Boucherie. Elle perdit son pere et sa mere,
ktant encore fort jeune, et resta entre les mains d'une
tante maternelle qui I'aimait et I'affectionnait tendrement. Elle lui donna une trs belle et bonne education, et lui fit apprendre par plusieurs maitres tout ce
qu'une fille bien nae doit savoir. Sceur Claude Lagrde
profita parfaitement de cette &ducation, mais non
pour le monde, qu'elle n'a jamais pu go6ter, car elle
n'aspirait a autre chose qu'A se rendre une bonne religieuse dans un couvent, et vivait d'une vie tres innocente dans le monde, sans en prendre I'esprit ni
les maximes, quoi qu'on ait voulu l'y engager forte'
ment. Un jour, declarant son intention de se consacrer enti&rement & Dieu, elle demanda a sa tante
permission d'entrer' dans un couvent de religieuses
du Saint-Sacrement. Sa tante, ne voulant rien entendre, Soeur Claude ne dit mot, mais prit son temps
pour se d&rober et s'en alia aux Filles dy Saint-Sa-

crement de la rue Saint-Louis (i), oi elle resta un
bon espace de temps, quoique sa tante y alla tres
souvent pour la presser d'en sortir, usant a cet effet,
tant6t de menaces et tant6t de promesses. Mais voyant
que toutes ses poursuites ne pouvaient d6tourner, ni
6branler sa niece, elle dit aux Religieuses qu'absolument elle ne payerait ni sa dot ni sa pension, et
qu'elle voulait la ravoir a quelque prix que ce fMt.
Importundes de cette obstination, les Religieuses furent done oblig6es de rendre Sceur Claude qui, rentrde dans le sikcle malgr6 elle, ne pensait qu'aux
moyens de s'en retirer. Dans sa perplexite, Dieu lui
inspira la pensee de se faire Fille de la Charit6, oi
l'absence de dot ne pourrait plus 'empacher de suivre son pieux d6sir.
Elle se d~roba done pour la seconde fois et vint se

pr6senter a nos Supbrieurs qui furent d'abord tres
edifies de ses bonnes dispositions. Elle les pria avec
instance de la recevoir promptement, parce qu'elle ne
pourrait plus s'echapper et qu'on voulait I'6tablir
dans le monde contre son inclination. Les Suptrieurs
en eurent compassion et la regurent. Mais, quand la
tante le sut, elle redoubla plus que jamais ses violences pour la ravoir. Elle vint A la Communaut6 pour
entreprendre les Supfrieurs, se fAchant et voulant
qu'on lui rende sa niece, ce que n'ayant pu obtenir,
it fallut du moins la lui faire voir et la faire venir
au parloir. Alors, cette dame en vint aux arguments
frappants et aux paroles de menaces capables d'effrayer une jeune fille moins constante, mais qui nee
firent aucune impression ni au cceur ni & l'eprit de
SCeur Claude. Ce combat dura bien du temps, car
i. Ce oUeveat 4tait
PerMplacepmet de I'glise actuele de St-Denis
Iit Saint-Scaeuent, rue de Turewa. Cf. Rchegude et Dnolia. Guide

a

trape

le vMeu

Paris, dit. 1923, p. 88.
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cette bonne tante venait sans cesse a la Maison, mais
a la fin, voyant qu'elle ne pouvait rien gagner et que
ses menaces aussi bien que ses promesses 4taient inutiles, et que la Communaut6 ne demandait point de
dot, elle fut obligie de ceder a la fermet6 de sa niece
et de la laisser en repos, ce qu'elle fit pour un temps.
Sceur Claude Lagrte, ayant recu l'halbit, fut envoyCe a Alencon, oi elle fut a edification a un chacun. Madame de Guise l'estimait fort pour sa sagesse
et sa vertu. Elle resta la quelques annees, mais on
fut oblige de la retirer, parce que I'air de ce pays
etait contraire k sa santi. De lI, on I'envoya A la ville
d'Eu pour y faire l'ecole. Elle s'acquitta parfaitement
bien de cet office, quoique l'ecole 6tait fort nombreuse, 6tant composae de 150 filles, neanmoins toutes trbs
bien instruites par les instructions salutaires que
Seur Claude leur donnait et qu'elle rendait efficaces
par ses paroles animbes de fesprit et de I'amour de
Dieu, ainsi que par son bon exemple qui charmait
tout le monde.
Mademoiselle de Mohtpensier, qui 6tait pour lors
a Eu, allait bien souvent la voir dans son icole, ou
elle ne pouvait assez admirer la sagesse de la mattresse et le bon ordre des ecoli6res. Cette grande
princesse l'honorait tellement de son amiti6 et d'estime, qu'elle fit faire un grand tableau, oi elle la fii
mettre avec toutes ses ecolibres, de quoi Soeur Claude
ne s'dlevait pas davantage ni ne s'en faisait point
accroire pour se voir ainsi aim&e d'une princesse souveraine. Cependant, la fatigue d'une si grosse &cole
ayant epuib extraordinairement sa poitrine, Sceur
Francoise Michaut, Sceur servante, et qui a iti Superieure ginerale, fit tous.ses efforts pour conserver un
si bon sujet, lui fit prendre du lait et donner tous
les secours qu'elle crut ndcessaires pour retablir sa
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sant,, mais sans pouvoir y reussir. On fit done revenir Soeur Claude A Paris; ce fut vers I'an 1689. Quand
elle eut fait la retraite, on la mit au s6minaire de la
Maison-Mere ; elle avait les qualitbs et vertus pour
cet emploi. , On me la donna done en seconde, rapporte la premi&re Directrice d'alors. Mais, reconnaissant qu'elle aimait la solitude, je la laissais durant
quelque temps vivre de la sorte, pour qu'elle prit
mieux connaissance de la maniere du siminaire, et de
tout ce qui concerne les offices ; aprbs quoi, je lui fis
connaitre qu'il fallait qu'elle changeAt de disposition,
puisque Dieu l'appelait pour conduire et instruire nos
jeunes Sceurs, ce que je n'eus pas la peine de lui
dire deux fois. J'ai 6tC plus de 12 ans avec elle, continue l'ancienne Directrice, sans avoir un seul mot
de contradiction. Elle 6tait docile comme un petit
enfant, assidue a son emploi ; en tout diligente et
soigneuse pour les petites Sceurs pour lesquelles elle

6tait une vraie m6re ne comptant pas sa peine. (Suivent des details intbressants sur cette vie du s6minaire). Trks occupe, elle ne se couchait qu'a 1o et
1 heures, sans prendre aucun repos le matin. Elle
recommandait aux -Seurs veilleuses de garder un'
grand silence la nuit, dans les infirmeries, afin de ne
reveiller personne... (pantoufles...)
Elle se trouvait toujours des premibres A la lessive,
et en hiver A l'endroit oil I'eau 4tait plus glace. Elle
etait fort sage, reguliere et exacte aux saintes Regles,A
avait beaucoup de pidtd et de devotion, 6 tait int&-5
rieure et unie A Dieu, parlait peu et toujours en bienh
du prochain. Elle etait fort prudente, et d'une pa-,
tience admirable ; mPme en telle circonstance ou oi
chercha A indisposer les Supirieurs contre elle, elleI
demeura calme et sans plainte. Elle itait tres mortifiee pour elle-m&me, avait I'eaprit droit et candideQ

014
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et le coeur plein de respect et de vendration pour les
Supirieurs. Humble et d'humeur toujours 6gale, elle
avait un merveilleux discernement des esprits avec bon
jugement. Elle 6tait tres charitable, ddvou& et prevenante pour les Soeurs infirmes et surtout les anciennes.
Vers i695, elle eut de nouveau A d4fendre sa vocation contre de nouvelles attaques de sa tante dejh
nomm6e. En effet, une sceur de Sceur Claude plus
jeune d'un an, tres pieuse et tres sage, itant morte,
sa tante, alors retirde en pension dans un h6pital de
Vend6me, se voyant seule, essaya de nouveaux efforts pour engager Soeur Claude A venir demeurer
avec elle, lui fit des promesses, lui envoya plusieurs
fois des religieux, des abbes et des prrdicateurs pour
la persuader, entre autres M. I'abbe Fontaine ; enfin,
elle vint elle-m6me A Paris, mais tout fut inutile ;
et la tante donna tout son bien A l'h6pital, odelle
Btait pensionnaire, ne laissant A Sceur Claude que
200oo fr. de rente chaque annee, sa vie durant.
Sceur Lagr6e resta 16 ans au s6minaire, dans un
continuel travail, en sorte que sa poitrine en devint
si affaiblie que le medecin assurait que si on ne la
changeait d'office, il ne lui donnait pas un mois A
vivre. Elle fut done envoyde Sceur servante a SaintNicolas-des-Champs, oh elle demeura 12 ans, durant
lesquels elle s'est appliquee au service des pauvres
d'une maniere si &difiante que le cure et toutes les
dames de qualit4 qui sont sur cette paroisse ne peuvent,se consoler de sa perte. c Je suis souvent obligde de les voir, et elles ne peuvent m'en parler
qu'elles ne versent encore des larmes. Madame la
duchesse de Beauvilliers, principalement, la regrette

tous les jours. , Ce qui la faisait ainsi aimer d'un
chacun, ce n'6tait pas ses compliments, ni ses beaux
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discours ou ses visites. Elle itait enti&rement a ses
pauvres. Combien de pauvres enfants mis en m.tier
ou assistes pour les tirer du vice I Elle recevait tous
les pauvres avec douceur et bont6, meme quand il
s'en trouvait qui lui disaient des injures. Quoique
infirme, pour secourir les pauvres, elle sortait par
tous les temps, au milieu des grandes chaleurs, comnme au milieu du grand froid. Malgrd la forte toux
qu'elle avait de 9 h. du soir a 4 h. du matin, oblig&e
d'tre une partie de la nuit assise sur son lit, elle se
levait a 4 h. du matin et marchait tout le long du
jour... t Quelques jours avant son d&cs, elle me
vint voir dans ma. maladie, et me dit : t Ma Soeur,
je n'en puis plus, je sens bien que je me meure. ,
En effet, je la trouvais beaucoup plus mal que moi,
en. sorte qu'elle est morte les armes a la main.
Apr&s ces remarques de Saur Maris Gorin, qui a
4t6 15 ans directrice ou Premiere Mere du s6minaire,
ensuite Assistante en I701 et Sup&rieure g•6nrale de
1703 a 1709, et depuis suplrieure des Enfants Trou-

ves, une uatre Saur parla a• son tour et redit que
Soeur Claude Lagr&e dtait nee sur la paroisse SaintJacques-de-la-Boucherie, oi elle a &et baptis6e le 4 (I)
mars 1661. Elle perdit son pare et sa m&re itant encore fort jeune, et resta entre les mains d'une de ses
tantes maternelles, qui I'aimait tendrement et qui lui
donna toute l'6ducation qu'une fille bien nae pouvait avoir. Elle entra a la Communaut4 le 2t septembre 1683, les Suplrieurs I'ayant revue contre l'ordi
naire, c'est-A-dire a l'insu de cette ch6re tante. Elle
prit I'habit le 15 mars et fit ses vceux apres les cinq
annees, - UVne autre Saour dit avoir vu
i
entrer au
siminaire ma Soewr Claude Lagr6e quetques mois
n
x. 4 mars eat peut-6te ume faute de copiste; l'am
iea catalogue manon
aot qui semble devoir 6t pritte porte: izz ams z66r.
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apres mon arriveie ,. Elle paraissait deja une fille
toute faite et formee A la piete, sortant du noviciat des
Files du Saint-Sacrement de la rue Saint-Louis, oil
elle 6tait depuis six mois... (etc., dktails comme plus
haut). Cette maison des Filles du Saint-Sacrement
4tait nouvelle et pauvre. Quand sa tante a eut dEcouvert oi elle s'4tait retiree, elle venait fort souvent
faire des lamentations et des cris 6pouvantables (ce
que j'ai oui moi-meme), allant a toutes les portes,
voueant ravoir sa niece A toute force... )) Enfin, la
tame donna tout son bien a I'h6pital de Vend6me oh
elle alia demeurer. La Soeur continue : ccNous avons
contract6 ensemble une 4troite amiti6 dans notre s&mnaire, quoique Seur Claude fft plus Agee, mais
elle &tait si bonne et si humble qu'elle gagnait tous
lea ceurs. Elle trouvait tout bon et ne trouvait a redire a personne, ne faisait pas l'entendue, quoiqu'elle
fut fort adroite en toute chose... , On sait de quelle
utiliti etle a et~ A ma Soeur Gu&in, pendant qu'elle
a 6t6 au a6minaire, pour la soutenir er partager avec
elle les grands travaux de cet emploi. Nonobstant sa
delicatesse, combien elle y a travaill6 sans jamais
s'6couter. On peut dire aussi qu'elle s'y est sacrifiee ; et depuis, n'a pas eu grande santA, et qu'il n'y
a eu que son amour pour Dieu et son grand courage
qui l'ont soutenue A Saint-Nicolas-des-Champs, pour
y porter les travaux du corps et de l'esprit pour le
service des pauvres, et les peines et chagrin qu'une
fausse Sceur iui a faits, la noircissant aupres des Supbrieurs et des personnes qui I'estinaient et qui se
faisait -couter et donner criante ; mais Dieu I'a faitconnaitre par la suite et rejeter de la Compagnie,
aprfs la mort de notre chlre defunte qui a souffert
toutes les mortifications qui.lui en sont arrivees, avee
force d'esprit, sans s'embarrasser ni du blAme ni de

l'estime, faisant toujours le bien qu'elle piouvait par
sa charit6 ingenieuse a soulager les pauvres malades
dans tous leurs besoins. La confiance que M. le curd
et les dames avaient en elle, lui donnait moyen de
rev6tir les pus, ayant un magasin d'habits pour cela,
faisait apprendre des m6tiers aux jeunes garcons et
filles, pourvoyant a leur nourriture et entretien, en
ayant mis un grand nombre en 6tat de gagner leur
vie et de vivre chretiennement et qui la regardaient
comme leur mbre. Une vie si remplie de bonnes ceuvres se trouva A sa fin, et je la vis un peu avant
sa mort, assise dans une chaise oh elle recevait les
derniers sacrements, toute pleine de sentiments de
pietC,
s'etant levee peu avant dq sa chaise, pour
montrer A nos Sceurs les linges necessaires pour la
mettre en 6tat de recevoir dcemment Notre-Seigneur.
Elle 4tait si accoutumee A souffrir, qu'elle &tait A,.
I'agonie sans le savoir. n
Une autre Saeur fait remarquer la piete de la d6-,
funte, son amour de la vocation, sa fidelit6 a tous les emplois qu'on lui a donnrs depuis son entree en la&
Communaut4 jusqu'a la mort, comme maitresse de.
classe d'abord, puis au Sdminaire oi elle etait d'un.;
grand secours A ma soeur Gurin en toutes choses
(elle veillait et accompagnait les jeunes sceurs par-,
tout, A la lessive et aux plus forts travaux), donnant.
toujours le bon exemple. Sa piet6 et son amour de
Dieu s'est signal les derniers jours de sa vie, puisque,
nonobstant sa faiblesse et I'incommodit6 qu'on, sait~
qu'elle avait d'une toux continuelle, elle a eu le couZ
rage de soutenir un ruie travail de distribution d'au
m6nes,qu'on faisait aux pauvres la veille de NoeL
et d'assister ensuite a Matines et A la messe de Mi|
nuit, o0 elle a gagn6 la maladie dont elle est morte;
le 30 dcembre 1719.
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Apris cette confirence si interessante sur la vie et
les vertus de sceur Claude, il peut Etre bon d'ajouter
que le 11 mai 1705, as procks informatif pour la ca-

nonisation de saint Vincent, se prisentant comme tmoin pour attester la gu7rison miraculeuse *ea. la
mere Mathurine Guirin, elle est dite u fille de Francois Lagrie et de Marie Camusat, native de Paris,
gdee de 42 ans (sic) ou environ, fille de la Chariti
depuis 22 ans, demeurante i la Maison-MWre vis-4vis Saint-Lazare ,>.Quelques anndes plus tard, le
II mars i7x8, elle apposera sa signature sons les
Statuts de la Compagnie, avec le titre de u sr servante & Saint-Nicolas-des-Champs. n
Les archives de i'gglise Saint-Nicolas nous out
conservi les noms des pritres habituds qui, au milieu
du 17i siecle, se sont engages par contrat A assister
les pestifirds ( en quelque temps et heure que ce
soit ,. Depuis le 13 avril 1626 jusqu'i sa mort, vers

octobre 1635, c'est Louis on. Laurent de Gury ; il
est remplaci par Nicolas Hennyer. Le 18 aoit 1641
Jean Leveque s'engage i ce charitable office ; le 5
novembre 1652, Frangois de Mezihres prend la place
de Robert .Vaulegeant qui s'est retire. On leur donnait 36 francs par mois, comme honoraires et un petit logis au devant du cimetiere, ou, comme, pricise
un autre. texte, au-dessus de la porte du cimetihre.
Mais les Filles de la Chariti, quand sont-elles venues
apporter leurs soins aux pauvres malades de cette paroisse ? De bonne heure sans doute ; mais & ddfaut
de donnee certaine, il est difficile de priciser. C'itait
avant 1658, puisque par la confirence de saint Vincent du x8 novembre de cette annie, nous apprenons
que les Seurs de cette paroisse sont fideles t l'heure
du lever. Ignorance aussi four le nom des premieres
soeurs.. Ignorance non complkte cependant, puisque
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un nom an moins nous est parvenu. En effet dans
une lettre de Marguerite Chitif, la premiire Supirieure apris la sainte fondatrice, on lit (Arch. nat.
L. o154), i la date du 16 juin 1661 : c Hier apresdiner j'itais allie voir une de nos soeCrs qui est malade a I'extrimitd, i Saint-Nicolas-des-Champs.C'est
na stear Radegonde ; je la recommande a vos
pribres. » Saur Radegonde Lenfantin n'est pas une
inconnue. Nie a Orleans vers 1637, entrie vers \1652.
elle a eti employee entre autres, aux Enfants-Trouvts, puis envoyie, i la fin d'aoit 1658, commencer
I'tablissement d'Arras, en compagnie de sceur Marguerite Chitif, maintenant sa Supirieure gin&rale.
Maintes fois, dans ses lettres a Arras, saint Vincent
a icrit : a Je salue sceur Radegonde. , Cependant
saur Chitif a itd rappelee a Paris et a sa grande surprise et affliction installie ala tte de la Compagnie,
le mercredi 15 septembre i66o. Urie semaine apres,
le 21 septembre, madame Poirier d'Arras
t
crivait A
saint Vincent que
saur Radegonde s'en est allke
sans dire mot a personne, qui nous cause un grand
ennui a cause du disordre que cela porte dans la
Chariti... , Saint Vincent mourant n'a probablement
plus connu cette lettre. Quant a sceur Radegonde,
elle itait A la Maison-MWre, comme elle nous I'apprend elle-mime dans la deposition qu'elle fait au
procks de canonisation du saint fondateur, le 28 avril.
1705 : Radegonde Lenfantin, fille de Francois Lenfantin, et de Jacquette Maudrou, nee A Orlians, igde
d'environ 68 ans, fille de la CharitU depuis 53 on
54
ans, demeurant A present A la Maison-M&re,a vu M.
Vincent et l'a entendu parler pendant 8 A g ans,
qu'elle a
ti fille de la Charitd de son vivant. -Elle dtait a la Maison-Mere quand M. Vincent mou.
rut et etait elle-mime du nombre des personnes qui

-- 89voyant le corps dudit serviteur de Dieu. exposi apres
sa mort, coupMrent par respect de saintet~ de ses cheveux, des habits et ornements qui le couvraient. Elle
ajoute que M. Vincent a procure I'itablissement pour
retirer les pauvr•es enfants trouves dont elle diposante
a eu soin par les ordres du serviteur de Dieu. - M.
Vincent a fait retirer en diverses communautis, et
en particulier en la maison des Filles de la Charitk
pros Saint-Lazare, oi elle diposante itait pour lors,
plusieurs pauvres filles dont la vie, I'honneur et
le salut itaient exposis pendant les guerres de la
Lorraine, d'ois it les avait fait venir i Paris. - En
1667, swur Lenfantin revenant de l'h6pital de SaintFargean, et etant sur la rivibre de Seine, et iote tempite accoinpagnde de tonnerre, d'dclairs et de grile

s'ltant ilevie, tons ceux qui itaiest dans le bateau
se crurest sur le point de pirir, swutot quand le mit
du bateau, se rompit, et se mirent tous en priere et
elle s'adressa en particulier a M. Vincent, par les
merites de qui elle demanda A Dies d'etre dilivre,
el aussitbt qu'elle elt fait sa priere, la tempete
s'apaisa.
En 1687, itant au service des pauvres malades du

Petit-Saint-Quentin, procke de I'Abbaye de la Vauxle-Roi, diocese de Reims, le i8 aout, revenant de
visiter deux pauvres malades en un hamean iloigr4
d'une lieue, saor. Lenfantin fJt surprise d'un grand
orage qui grossit extrimement us ruisseau par o%

elle devait passer. Ayant pris un biton pour s'aider
A passer ledit ruisseau, elle enfonfa plus de trois
pieds dans I'ean et dans la bourbe, et se trouvait
dans u• si grand peril que les personnes qui la
voyaient l
riaient qu'elle allait se perdre. Elle demanda dans ce moment i Dieu son assistance par
I'entremise de M. Vincent, et en mime temps elle eut

assez de force pour se retirer et retourner sur ses
pas sans aide de personne, nonobstant la rapiditi de
l'eau, qui emporta des maisons et des cuviers pleins
de linge et fit beaucoup de ravages.
Soeur Radegonde owblie de nous dire quand elle
quitta Saint-Nicolas et quelle seur I'y remplaca. Cela
n'avait pas de rapport avec sa deposition pour la
canonisation de saint Vincent.
Parmi les signatures des vindrables anciennes,
qui, le 5 aoit 1672, attestent veritable le texte des
Regles Communes, on cherche en vain Saint-Nicolas,
alors que d'autres maisons des environs y figurent.
Pourtant vers 1684, on y trouve la seur Marie Boullard, retour de Pologne oi elle a passe 18 ans. Elle
resta peu & Saint-Nicolas, 9tant bient6t envoyie
comme supdrieure de l'hapital & Versailles et plus
tard a Dourdan, oi~ elle est morte en 1717. (Voir sa
notice idifiante dans CirculairesII, pp. 609 & 617).
Vers l'dpoque oi sceur Claude Lagrde vient renmplacer sceur Duchange sur'ient un vzenement important pour I'histoire de la Chariti de Saint-Nicolas.
Jusque-la les soeurs n'ont occupi qu'un logis d'emprunt dont le loyer itait paye par les aumbnes des
personnes pieuses. Le card de Saint-Nicolas-desChamps, Francois de Montmignon (le mIme qui, le
21 jmin 1676, approuva, avec quatre autres docteurs,
la Vie de Mademoiselle Le Gras, par Gobillon) avail
par testament du 20 mars 1697 et codicile du 17 aozit

1699, fait un legs de cinq mille livres pour l'acquisition d'une maison devant a servir franche de loyer
at logement des soeurs de la Charit de ladite paroisse et a la distribution des remddes et nourritures
des pauvres honteux et malades... , Le 26 dicembre
1707, par acte notarii et en assemblee solennelle, les
cure, marguilliers en charge et anciens, en presence

-

9!

-

des nolables de la paroisse, d'un avis unanime, vu
l'insuffisance du legs pour I'achat d'une maison
neuve, voulant satisfaire a l'intention du testater, cedent et abandonnent pour le logement des
sceurs de la Chariti, une maison appartenante a la
fabrique et ct situde dans la rue Au Maire, proche
de celle ois demeurent prysentement lesdites soeurs. n
A la virite, elle est petite et asses ancienne, et on
est sduvent obligi de faire des rdparations, mais elle
( ne laisse pas d'etre actuellement louee 280 livres. ,

Elle est u consistante en deux corps de logis, I'un
sur ladite rue Au Maire. et l'autre entre cour et jardin, oik loge presentement le sieur Robert, marchand
chapelier, tenante d'un cotid la maison du sieur Trumeau, marchand de vin, d'autre A celle du sieur Freillet, bourgeois de Paris, aboutissant par derriere a la
maison de Messieurs Vaillant, et par devant sur ladite rue Au Maire. n On ajoute qu'il c sera donni
congi le plus tot que faire se pourra i la veuve Trumeau qui en est pr7sentement locataire. o A remarquer aussi la condition u que les grosses et menues
reparationsde ladite maison seront a la charge de la
bourse desdits pauvres, sans que la fabrique en puisse
itre tenue en aucune manibre, ni meme e la reconstruire a neuf, si la nicessiti de le faire arrivait. Effectivement, cette maison itant fort vieille et en manvais itat, a iti rebatie en 1711, u des libhralitis et aum6nes de differents particuliers par M* Charles Joubert, architecte e la fabrique., (Arch. nat. L. 688 et
Plaidoiriede M' Louchet pour les Sceurs de Chariti
contre l'Assistance Publique. Tribunal civil de la
Seine ; i

Chambre. Audience du 21 fevrier 1894).

Apris ma Sweur Lagrie, on trouve comme supirieure a Saint-Nicolas, en r733, Swur Franfoise Sugiere.
Nee a Alais en 1686, entrie ei i juin 1705, elle est en-
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voyee en fIerier 1706, avec 8 astres Smurs, four la
fondation du grand hopital Saint-Aundri Bordeaux.
C'itait un sujet remarquable puisque, sur la pricieuse
liste ~crite de la main mime de M. Jean Bonnet, Superieur general, en date du 2 mars 1733, elle figure la
17i sur 133 Samrs que le Conseil, d'un a avis commun ,a jugees ( propres a Stre a present, ou dans la
suite, choisies pour visitatrices ,. Esn uiS 1756, elle
partit comme sup&rieure pour Chantilly, oa eUle est
morte le 21 mai 1762, d 81 ans d'dge et 57 de vocation (1).
On pourrait citer d'autres noms de Soeurs qui, au
cours d% i8' siicle, se sont d~otoues avec dification
sur cette paroisse. Por ne pas trop prolonger ces iotes, je nommerai selement encore Scewr Anne Bowrdiolle, originaire de Beiiers, baptisee le 8 dicembre
1727, entree le it mars 1746, Seur servante des
advant la Revolution et morte ! Saint-Nicoias-desChamps le 27 mai 1804. Sewr Sarraa ie Marie-A•ne
y passa aussi comme superieure, mats n'y resta pas
longlemps ; elle mourut en 1827a Sazlat, dont elle a
fondU Tl'tablissenment.
La maison de Saint-Nicolas, dont les Seurs avaient
iti chassies en 1792, lear fut rendue en 1806. Pea
aprts, la Soeur Jacqueline Dolivier, qui avait la confiance de toute la paroisse, fat demandie comme su#prieure.Ele y mourut saintement le 26 novembre
1825. (Voir sa belie notice dans Circulaires II, pages
942 A 944, avec celle e sa tante, ScUr Jaquelne .
Meyrand, supirieure de Notre -Dame -de - BouaeNouvelle).
Le local de la rae Au Maire, x* 45, itant devenu.
insuffisant, fut alike par le Conseil geniral des Hospices, suivant procis-verbal d'adjudication du 27 dez. Cf. E. Muller. Chatilly. Historiq

dwePHospice Comd.
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cembre 1842. En mars pricedent, sur la demande des
Sceurs, dn maire et des administrateurs du bureau de
bienfaisance, le Conseil geinral des Hospices avait

fail transporter cette maison de secours dans un autre
immeuble du mime quartier, rue Vert-Bois, n'* o,
aujourd'hui n* 42, oi l'Administration continua a
pourvoir gratuitement au logement des Sceurs. En
1888, & l'aidde uL rcent dicret du 12 aoiit 1886, on les

expulsa de la maison de secours. Aujourd'hui, les
Filles de la CharitM sent rue Mostgolfier, 22. SMau

Nicolas, dont on conserve un beau portrait en peisture, mourut supirieure en 1889, agde de 89 ans. Les
bonnes Senmrs Manndcart, Lea et Huelle out dignement continue les traditions de bienfaisance et de vertu de leurs devancires dans cette paroisse chire aux
Marillac.
Qu'il me soft permis de citer encore n souvenir
parmi tant d'autres. Jal (Dictionnaire critique) noss
rapporte d'apris les anciens registres de Saint-Nicolas-des-Ckamps, que le mardi 8 septembre 163o, on a
baptise deux petites clockes, I'une a Catherine ,, dont
une des marraines itait c dame Marie de Saint-Germain, femme de Messire Michel de Marillac, conseiller du Roy en ses conseils d'Estat et privi, demeurant
rue Quinqempoix n. (C'dtait la tante de Louise de
Marillac) ; et I'autre (cloche) appelee i Geneviefve n,
ayant pour parrain i Messire Rens de Marilac, conseiller du Roy et Maitre des requestes... demeurant
rue Chappon ». Ce Rend de Marillac dtait filt de Michel et cousin de la sainte fondatrice des Filles de la

Charite.
Dans I'iglise Saint-Nicolas les marbres de la chapelle de Saint Vincent de Paul rappellent les libiralitMs de la famille Amelot, en articulier de Marie de
Saint-Germain, veuve de Jean Amelot e ipouse en
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secondes noces de Michel de Marillac. Celui-ci demeurait autrefois sur la paroisse Saint-Gervais, mais
depuis 1602 au moins jusqua la fin de sa vie, il habite
rue Quincampoix, tandis que son fils Rend et son
petit-fils Michel sont rue Chapon, au moins de 1625
A 1661.
SCEUR LUCE MICHAUT
De Sainte-Sdgolne, de Metz. Baptis&e le 14 avrri 1646
entree le 27 juin 1674 : placAe... a Rennes, infirmerie de la
Maipon-Mere et a l'hospice du Nom-de-jfsus oAi eUe est dicbdde le 28 fivrier 1717.

(Ms. Def. I pp. 366 a 372). Sceur Luce Michaut,
nee A Metz, paroissse Sainte-S6golene, baptis6e le 14
avril 1646, fille de Dominique Michaut, tailleur de
pierres et Marie Aubertin. Malgr6 la petitesse de son
corps et sa delicate complexion, elle entra A la Communaut6 le 27 juin 1674 et apres six mois d'dpreuve,
recut I'habit le 13 decembre de la meme ann&e. Elle
a toujours servi les pauvres avec ferveur jusqu'a sa i
mort, avec une sante inalterable. Elle a demeur6 plusieurs annees a Rennes en Bretagne ;y 6tait il y a 2
ans passts. Le Directeur de cette
lpoque,
qui la con-.
naissait, disait alors d'elle que c'etait une sainte. DeI
puis son retour A Paris, elle fut employee dans nos in-;
firmeries, et en particulier aupres de deux Soeurs qu,
avaient chacune un chancre, I'une au sein et A Il' ule, et I'autre A la cuisse dont le gros os etait tout poumr
et ddbottd ; c'4tait une infection itrange. Apres !a
mort de ces chores malades, Soeur Michaut fut misk
au service des pauvres du Nom-de-Jdsus, o6 enfin elhC
a consomme son sacrifice, etant morte le 28 fdvrier
1717, agde de 71 ans.
La supdrieure du Non-de-J]sus, dans ses rematI
ques sur la Soeur Luce Michaut, dit entre autres
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qu'elle itait fort courageuse ; apres dine, elle allait
travailler au jardin. Elle avait aussi une grande confiance en Dieu, dont nous avons eu des marques,
t surtout lorsque le tonnerre tomba sur notre h6pital.
11 tomba d'abord dans la cour, ensuite passa dans la
cuisine, oui elle etait qui appretait le souper des pauvres ; elle ne-quitta point pour cela ce qu'elle tenait.
Elle dit seulement l Dieu : u Mon Dieu, vous savez
que c'est pour vous que je travaille, conservez-moi,
s'il vous plait n ; et mettant toute sa confiance en Lui,
continua son travail, et le tonnerre monta de la cuisine en haut, sans faire aucun dommage A notre chere
Sceur n.
Aux Archives nationales (S. 61 4), on conserve. la

liste des pauvres qui itaient lI'hopital du Nom-dedlsus en 1717 : 18 hommes, dont 5 ont plus de 8o ans,
et 18 femmes, dont 2 ont 85 ans, composaient alors le
personnel de l'hospitalire maison, avec trois filles de
la CharitW et un aumbnier. De meme, on peut encore

voir, a la Bibliothkque de la ville de Mets (GG. 15o,
Sainte-Sigoline, 1624-1669) A la date du 14 avril 1646,
I'acte de baptime de t Lucie, fille de Dimange Michaut et de-Marie Auburtin, sa femme. Parrain :
Claude Antoine. Marraine : Lucje Girard Albin ,.

S(EUR ADRIENNE FROISSARD
De Pdronne, alors diochse de Noyon. Baptisde le 4 mai 1643;
entrie le 25 octobre 1664; ... Premiere suprieure de I'h6pital
tie BonSecours d Metz ; morte au bourg d'Ault. le 22 aodt

(Ms. D6f. I pp. 517-526). Conference faite par M.
Claude Mourguet, Directeur des Soeurs. Raisons de
nous entretenir des Sceurs defuntes ; nous edifier,
encourager, c'est l'usage de I'Eglise, de la Commu-

naut6 ; de remercier Dieu. 11 n'y a plus de vaine
gloire ; it faut les imiter.
Soeur Adrienne Froissard est native de Pironne,
diocese de Noyon ; elle a et baptisee le 4 mai 1643.
Son pOre 6tait Jean-Pierre Froissard, et sa mere
Adrienne. Elle fut recue a la Communaute le 25 octobre 1664, fit ses voeux le 25 mars 1669 et mourut au
service des pauves du Bourgdault, le 22 aofit 1721, h
79 ans et 58 de vocation. Je passe sous silence le
temps de sa jeunesse, n'en ayant pas connaissance,
pour dire qu'elle fut envovye a Metz, oýi elle a commenc6 1'4tablissement de Notre-Dame de Bon-Secours. Elle a bien travaill depuis son entr6e b la
Communaute, avec grand courage et ferveur au soulagement des pauvres malades, A l'edification de toute
la Compagnie, s'y 6tant toujours comportbe avec
grande sagesse et obeissance dans Ia pratiquedes r&gles et des vertus d'une vraie fille de la Charit6, au
gr6 et a la consolation des Superieurs qui l'aimaient.
Elle a toute sa vie excell. dans I'amour de Dieu et
des pauvres, la douceur, l'humilit6 et la simpliciti

qui faisait son vrai caractere.
Samur Marie Giboux, sa soeur compagne qui a demeur6 12 ans avec elle, crit: , C'est en toute simplici-

te, ma chbre Sceur, que je prends la confiance de vous
faire part des bonnes remarques que nous avons faites
en notre chere Saeur Adrienne Froissard. Elle nous
a kt une vraie mire spirituelle et temporelle, nous
inspirant un grand amour pour Dieu et les pauvres,
de nos saintes rggles et de nos voeux, nous recommendant souvent le bon emploi du temps, nous instruisant des saintes dispositions que nous devons apporter a la reception des saints sacrements, afin de nous
&tablir dans une grande ;puret6 d'ame. Elle nous di-
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sait qu'elle n'avait point trouv6 de meilleur moyen
de tenir la sienne dans la paix des enfants de Dieu et
sa conscience tranquille, que de I'avoir bien purifide
d'abord par une bonne confession generale sincere et
veritable de tous ses p6ch&s ; qu'apr&s cela on marche
dans les voies de Dieu avec un grand repos d'esprit
et qu'on le sert avec ferveur et courage dans toutes
les traverses. Sa conduite itait ferme et inebranlable
pour 1'ob6issance, ce qui nous la faisait aimer et respecter, I'accompagnant toujours d'une grande bont6
et douceur. Son amour et sa d6votion envers Notre.
Seigneur au Saint-Sacrement a t6 tendre et affective.
Elle avait une grande d6votion A la Sainte Vierge ;
un grand amour pour la pauvrete, un grand detachement des choses de la terre. Les pauvres la regrettent
comme leur mere. n Elle a expose plusieurs fois sa
vie, comme je l'ai appris, par I'exercice de la charitY,
c surtout lorsqu'elle fut choisie de nos Supkrieurs,
avec feu ma Soeur Carcireux pour servir les pestif&r&s
qui revenaient du siege de Maegrich, dans la malar
drerie situ6e au haut de la montagne de Melun. On
les amenait par bateau, et notre chere Sceur m'a dit
plusieurs fois, en admirant, la grAce que Dieu lui avait
faite en ce rencontre, de servir ces pauvres gens sans
crainte de gagner le mal, mais avec un courage qui
surpassait les forces humaines. Elle les allait chercher au bas de cette montagne, leur faisait mettre
leurs mains sur ses 6paules et puis les portait ainsi
jusques dans leur lit, de sorte que souvent leur salive
tombait sur ses habits sans qu'il en soit rien arrive,
notre bon Dieu la conservant pour continuer ses
grandes oeuvres de charit6, comme elle a fait une longue suite d'annaes depuis ce temps-IA, nonobstant
un accident qui lui arriva pour avoir voulu aller audela de ses forces. Elle se cassa un vaisseau dans
4

-98I'estomac qui lui faisait vomir le sang de temps en
temps, ainsi qu'il est arriv6 en sa derniere maladie
qui la prit le jour de 1'Assomption de la Sainte Vierge. Comme elle entendait la sainte messe,. il lui prit
un grand mal de c6te et de coeur qui 1'emp&cha de
communier. Sit6t qu'elle fut a la maison, a son arrivee a I'gglise, le vomissement de sang la prit avec
une fi6vre tr6s ardente qui lui a dur6 jusqu'au dernier soupir. ), Cependant, ie vomissement ayant cess4
apres 24 heures, elle put ( recevoir le saint Viatique
et 1'Extreme-Onction avec une parfaite connaissance
et une grande devotion...
'
Une Sceur, qui a &t6 ( six ans aupres de ma.
Sceur Adrienne et qui a eu l'honneur de la voir
souvent chez elle ,, dit qu'elle ( etait aussi fort rdguliere et retiree du monde, et inspirait a ses Sceurs de
faire de meme. Elle et ses Soeurs ne sortaient que,
rarement. Elle avait un grand amour de la pauvret i'
et la pratiquait en tout. J'ai vu plusieurs maisons,
mais je ne crois pas en avoir vu une oil on pratiqua.
mieux la pauvret, qu'en celle-la. , On signale encore
sa fid6lit6 A la retraite d'un jour, etc.' c Tous les
ans, quinze jours avant les vacances, elle ne manquait pas de nous demander pour envoyer chez nous.'
en retraite ses deux compagnes, 1'une apres I'autre.j
Pour elle, elle ia faisait chez eile. J'ai encore remar-7
qu, sa grande charit6 pour les pauvres et pour nous,
Soeurs, surtout en l'occasion suivante : On nous en-r
voya une de nos Soeurs de Paris dont nous avions
besoin. Cette bonne fille tant qu'elle fut dans ce lieiq
n'eut pas de santd, cet air lui 6tant fort contraire
elle tomba dans un 6tat des plus pitoyables A ni
pouvoir se servir de ses bras, de ses jambes ni de tou
son corps ; elle n'avait que la langue un peu libre e||
souffrait des douleurs insupportables, ce qui dura pr&
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de deux ans. De la changer de maison, cela ne se
pouvait ; de la rappeler a Paris, ii n'y avait pas d'apparence. On obtint permission des Superieurs de la
mettre chez nos Sceurs au Bourgdault, sous le bon
plaisir de M. le cure du lieu et I'agr6ment de ma
Soeur Adrienne, qui la recut avec la charit6 d'une
bonne et tendre mere. On ne peut rien ajouter a la
bont6 qu'elle lui a marque en cette occasion, ce qui a
beaucoup contribue, joint au changement d'air, au
retablissement de la sant6 (le cette chre fille, qui 6tait
dans un ktat pitoyable, les membres retires comme
un peloton. En peu de temps, elle commenca a se
mieux porter et au bout de trois mois, elle marchait.
seule. Ma Soeur Adrienne, apres Dieu, a beaucoup
contribu6 a cette guirison par sa charit6, son bon
soin et ses pri&res. n Sceur Madeleine Videguin ecrit
aussi a ma Soeur suptrieure au sujet de la mort de ma
Soeur Adrienne Froissard arrivie le 22 du courant :
(CElle a voulu elle-mme me faire avertir pour... la
consolation de la voir mourir. ,
Voila bien des vertus, et de grands exemples a imiter, dit le Directeur en concluant cette conference.
Voiid & grsent quelques notes complmentaires 4h
propos de la notice sur Scenr Adrienne Froissard.,-La Sceur Marie Giboux, qui dit etre restie douse ans
compagne avec Sc•ur Adrienne, itait native de Ver-

sailles, baptisde le 7 avril 1682,

entrie le 22 mars

1701, se trouve inscrite en 1733 sur la fameuse liste

des 133 sujets plus capables. Elle mourut supirieure
au Bourg d'Ault, le !4 aoft 1763, ki8 ans, 62 de vocation. Soeur Marie Videguin que Saeur Froissard

voulut faire avertir d ses derniers moments, dtait de
Livry, pr7s Paris ; baptisee en 1663, entrie en z68o,
fut Offici7re de 1708 A 1711, puis visitatrice de la

--

100 -

province d'Anjou, et mourut a Eu, le 1o djcembre
1722. C'est en juin 1673 que se placent le siege et la
prise de Maestricht par I'armie royale, commaande
par Louis XIV en personse. A la Ckalcograpkie d,
Louvre, on conserve encore les planches originales
de quatre tableaux se rapportant a cet ~emnment.
Sceur Carcireux, avec qui Saur Froissard se divoua dans la ladrerie de Melun, itait *ne des doyesnes de la Communault. Originaire de Beauvais, elle
jut employee A Bic8tre de 1647 a 1651, A Richelieu,
de 1651 a 1659. En septembre de cette ann-e, saint
Vincent I'envoya commencer I'h6pital de Narbomsu
oik elle resta longtemps. Elle fut Assistaste de t672
A 1675, et vivait encore au commencement de 170o
oK elle est citle a comparatire comme timoin aw proces de canonisation de saint Vincent. Cependant, on
ne troure pas sa deposition ; probablement itait-elle
malade ou mime morte dans l'interalle ?
Dans sne lettre de M. Jolly, qui semble du 23 aot:
168r, a propos du contrat a faire pour la foudation
d'un itablissement h Senlis, il est question de Saur .5
Adrienne Froissard. D'astres lettres du nmae SuperieUr general paraissent se rapporter aussi a elle. Le
2 aVril 1692, il ecrit : Je parlerai A Mgr de Montanban pour Soeur Adrienne. , Le 1o du mnme mois,
Mgr n'est pas encore arrive i Paris. Le 18 juillel~
Saeur Marie Pelegrin:
nouvelle lettre osu on lit :
ts'tant goitie par personne a Toulouse, il fast U.
changer, mais non remplacer par Scoa
Adrienne.,
Mgr de Montauban s'oppose A ce qu'on I'6te de la ;':
d'ailleurs, la conduite de l'hbpital de Toulouse est
trop forte pour Sceur Adrienne ). Un an aprrs, le I.
juillet 1693, il dcrit qu'il faut retirer incessamment
Scnur Adrienne 'de Montauban, malgrg les rdclama-

tions. D'apres un document des Archives nationales
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(S. 6160), provenast des dossiers confisquis en 1792
as secrdtariat de la Maison-Mere, la Scea Froissard
avait commenci des 1688, la maison de Bourg d'Ault.
Dess nee dflibiration da landi 29 novembre 1688, au
swjet de I'itablissement de nos Soeurs, on lit : c A
estd arrestd ce q

suit : ... institution des

Saurs

Adrienne Froissart et Marie Martin, Saurs de la
Chariti dans cest hospital sera enregistree au prnsent
registre. )

Cependant, la Saor Adrienne Froissard devait
aussi commencer I'A•pital de Notre-Dame de BonSecours & Mets. Un traitd avait itd passi entre les
fondatears et la Supirieire ginerale de la Comm•nautd, en date da 9 awril 1699 ; ce n'est que le 22
juins699 qn'arria a Mets la Saeur Adrienne Froissard (et non Frissard, comme on a ls dans les archioes hospilalibres), avec deux compagnes. Le chanoine
Rapouet avait payi le voyage des Swaes. Mgr de
lern literie et ameublement.
Coislin Woait pouroru
Dans toute la ville, on s'intressait & l'envie pour la
sowvelle fondation. Des 1692, acquisition avait tei
faite d'wne maison entre rue Chambire et la rivire.
En novembre z698, lettres palentes avaient etl signees, approvant la creation de cet h6pital pour y
recevoir, trailer et midicamenter les pauares femmes
et filles de la ville et du pays messi. Pourtant, it ne
paravt pas que l'hkpital ait iti ouvert avant le commencement de fanvier 700o. Une salle de sept lits
avait iti organisee vers la fin de I'annee prec¢dente.
Avec I'acquisition, en 17o3 et

70o4, de denx maisons

et dedes jardins contigus a I'h6pital commence la
serie d'agrandissementset de constructions de nonvelles salles; la chapelle est consacrde le o avril 1707. Le

nombre de lits augmente, celui des Sezurs de mime.
En 1711, it fast une sixibme Swar ; en r720, il en
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nmenrt trois qui sont inrhundes dans la chapelle. En
1750, on demande une septi'ume Swur, il y a 56 lits :
en 1770, on trouve neuf Swars pour 62 lits. En 1789,

it entra 503 malades sur lesquels 52 -noururent. Pendant la Revolution, les Sceurs resterent avec le titre
de Directrice et preposes. Une delib•ration du dis-

trict du 9 novembre 1792. autorisa Ie receveur a payer
la depense rdsultant du changemetnt de lewr costume.
Mais fe n'ai pas i retracer ici l'historique de N.-D.
de Bon-Secours, malgri le charme que j'y trouverais.
II faut croire que Sceur Froissard n'avait pas oublie
Bourg d'Ault. Elle quilla Metz apris quelques annees, et en 1710, on trouve comme supirieure i l'hSpital de Bon-Secours, la Sceur Andrie ,Gudrin. Par
les letires de M. Jolly, on apprend qu'slle avait etd
superieure apprecige a Langres, oit, dbs avant 1703,
Socur Claude ]alabert li succeda. Soeur Andree Guetin, est-il encore ecrit, va remplacer Sceur Denise
Guittois dans un hopital. On dit que Soeur Andrde
Gurin est experinnentee dans nos emplois- i Alenfon.
Combien de temps resta-t-elle Soeur servante h BonSecours ? Est-elle morte a Metz ? Je l'ignore. Mais,
au 2 septembre 1734, on trouve (Archives dipartementales de la Moselle : H. 4673), permission de
Mgr l'NvIque de cilIbrer dans la ehapelle de l'hopital.
la fete de la Nativitf de la Sainte Vierge : cette permission jut accordoe a la suite d'une requite signae
par Sceur Marie Riclhaudeau, superieure de BonSecours. Sceur Richaudeau mourut le 22 aoit 1738,

et fut inhumee le lendemain dans la chapelle dudit hopital, du cote de l'Evangile. On rencontre ensuite
Swour Madeleine Sual, s•cuprieure des avant janvier
1753 et morte i 87 ans, 64 de vocation, et inhumne'
aussi dans la chapelle, le 12 janvier 1768, avec
le
titre de c ancienne superieure n, II semble en effe..

--

io3 --

que Scaur Marie-Anne 1Warme l'avait djai rentplacie, en cette qualiti ; elle mourut, a son
tour, le 22 mars 1778, ia68 ans et 43 de vocation, et fut enterree le lendemain, non pas dans la
chapelle, mais dans le cimetibre de I'h6pital, pris de
la croix. Le 28 dicembre 1788, fat inhumde dans le
chceur de la chapelle Sceur Marie-Julienne-FranCoise
Delaunay, dite Sceur Rose, qui itait dicedde la veille
a 4 heures de l'apres-midi, dgde de 45 ans, 22 de vocation. Saeur Rose, native de Rennes, itait tres populaire i Mets ; cependant, il ne semble pas qu'elle fit
supirieure de Bon-Secours. Sceur Marie Delrein (et
non Debrain) avait cette charge depuis 1785 ; elle
resta directrice pendant la Rdvolution, et mourut a
1818, la supirieure a ite
Mets en 1811. De 180ox
S(eur Anne-Marguerite Mussot, une Lorraine, native
de Vatimont et soaeu utirine de I'abbi Nicolas, cure
de Saint-Baudier-Thury, fusilli en 1798. Elle vint
mourir a la nouvelle Maison-Mere, rue du Bac, le 23

fivrier

1820, agie de 74 ans, 51 de vocation. Aprks
vient Seur Marie-Claude Colange, supirieure de

1818 d 1833, oi. elle devint Officihre ; elle mourut, en
1848, a la tWte de I'H6tel-Dieu d'Amiens. C'est elle
qui, avec la pharmacienne.de Bon-Secours, fut I'instrument dont Dieu se servit pour faire connaitre saint
Vincent et sa Congregation au futur P. Etienne, qui
devait devenir le restaurateurapris la Rdvolution des
acuvres de l'Ap6tre de la Charitd.
Cette tradition de szle discret pour le recrutement
de notre double famille ne s'est pas perdue. Si, bien
avant la creation de l'ecole apostolique de Cuvry, il
y a eu, en ce dernier demi siecle, des iazaristes originaires de Lorraine - en dehors de la ville de Mets c'cst surtout grace i une bonne fille de la Chariti da
victx Bon-Secours, Swear Casati, dite Swur Thdresc.

-

104 -

Une douzaine de confrrers et aatant de Sceurs lui
doivent, apris Dieu, d'avoir connu saint Vincent et
d'etre devemnus ses enfants. Nousili en resions profondement reconnaissants.
Void a prdsent la liste des superieures qui se sont
succidd a Bon-Secours depuis un siicle : Swa Franfoise-Jeanne Pdbarere, de 1833 t 1846 ; elle diast originaire de Rennes, et mourut le 5 janvier 1848, h
I'age de 82 ans, ( ancienne suptrieure reposante n,
comme portait une table de marbre de l'ancien BotSecours ; Smur Victoire Fournier, de 1846 i 1848 ;
Saeur Marie-Augustine Colotte,

de

1848 a 1856 ;

Sceur Marie-Anne-Louise Vasseur, de 1856 i 1876 ;
SwEur Marie-Madeleine Fleuriet, de 1876 a 1888 (elle
est allie mourir A Nemours) ; Scur Marie Baudois,.
de 1888 i io901 ; Scour Claire de Lensbourg, de go
9
S190o9; Sceur Jeanne Curicque, de 1909 & 1910; Scur

Walsing... ; Saeur Gouin...
:
Cependant, I'h6pital de Bon-Secours a dtitransfers

le i' decembre i919, dans un nouveau local, rue deVerlaine, et les anciens bdtiments ont iet occupis

par les bureaux de l'Inspecteur d'Acadimie, I'Ecoie
preparatoirea l'Ecole primaire supirieure et 'entrepot des tabacs. Le nouvel hopital, sur l'emplacement
autrefois occupi par la fameuse abbaye bnldictiise
St-Arnould (i) a ite construit de 1913 a 1917 pour les

Saeurs de l'Esperance sous le nom d'hopital Saints.a
Marie. L'Administration des hospices civils es a fait
I'acquisition et depuis la fin de 1919, I'hopital BonS:
I. Au xvi aile,
si
en pleine guerre de Treate Ans,
tc•n
germsin••i
par alliance de Louise de Marillac, Scipion
Diacette d'Aquaviva, comtte
de Chiteauvillain, duc d'Atri, iut abbe de St-Arnoud. En effet, ii
avadi
0pous6 Genevieve Doni d'Attichy, apr5s la mort de laquelle il entra da.
-..
r'ktat eccl6iastique et iut nomm3 par le Pape abbe de Saint-Aronuld
de 7
Metz. I1avait name lieu d'esperer d'tre nomm6 cardinal, losque surviat .
la mort du Souverain Pontife. Lui-meme mourut en x648, &g de 6o am.
(Cf. Moreri, •d. 1759, t. I, p. 221 et N. Dorvaux, Ancim s PouiLis
da Mde4i
P. 275).
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Secours s'y trouve install, avec ses 34o lits, ripartis
en 90 salles ou chambres particuliires.

S; Seur Adrienne Froissardrevenait aujourd'hui h
Mets, elle awrait quelque mal i se retrouver et h recon-

naitre son petit hOpital a sept lits au bord de la Moselle ; pourtant, c'est 14 que se rattachent la plupart
des souvenirs de son histoire. Evidemment, depuis la
mort des Swours Duchange et Froissard, les moyens
de transport se sont perfectionnis, mais il est plus
difficile de surpasser la vertu de ces bonnes filles de
l'dge hsroique du premier sidcle de l'histoire de la
Compagnie.
SSEUR ANNE LEFEBVRE
De Vervins (dioclse de Laon), baptisie It 3r mars 1666 : en-

trde le zi mai x683 ; placde d... Triel, Vannes, Maison-Mbre
(sýcritariat et siminaire) ; morte supfrieure d Sainte-Marguerite, A Paris, e 21 janvier 1732.

(Ms. DWf. I, pp. 449-466). Conftrence du xi Jan-

vier 1733, par M. Guillaume de Martinengo, directeur, sur Sceur Anne Lefebvre.
Soeur Anne Lefebvre, native de la ville de Vervins
(dioc6se de Laon) a &t4 baptiste en 1666, fille de Fran9ois Lefebvre, bourgeois de ladite ville et d'Anne Megrd, ses phre et m&re ; elle est entrde le i" mai 1683,
et est morte au service des pauvres malades de la
paroisse Sainte-Marguerite, A Paris, le 21 janvier
1732. 4 Ses parents ne I'ayant obtenue de Dieu qu'h

force de voeux et de prieres, la firent Clever fort chr&tiennement n par une maitresse des plus pieuses qui
!ui inspira l'amour de Dieu et l'horreur du monde et
de ses vanites d&s sa jeunesse. N'ayant que deux enfants, ils songeaient A la bien 4tablir. Mais elle, des
qu'elle eut pass6 seize ans, voyant son plre et sa mere
peu disposes de lui donner une dot pour entrer dans.
un couvent, et ayant appris qu'il y avait des filles de

qu'alors ag-e de soixante ans, et que depuis longtemps elle eut les jambe. enflees. Elle partit done A
I'instant pour Sainte-Marguerite, ce qui consola fort
ma Soeur suptrieure et edifia celles qui connaissaient
toutes les difficultes de cette paroisse, ou l'on tait
pour lors en delibhration si l'on renverrait les Soeurs
ou non. Ma Soeur Anne Lefebvre le savait bien, mais
quand il s'agissait d'oblir, rien ne lui coitait. A
peine y fut-elle quelques semaines qu'il survint une
maladie si populaire qui leur donna tout b coup 3 ou

400 pauvres malades, et une de ses Sceurs qui tomba
malade a i'extremit6, et une autre trainante. Toute
autre que ma Sceur Anne se serait fort alarme et
6tourdie d'un tel embarras au milieu duquel elle etait
tranquille, comme si elle n'avait rien a faire. Elle
etait la premiere levie pour allumer le feu sous la marmite, et la derniere couchie. A peine avait-elle le
temps de s'asseoir un moment pour manger un maceau. Elle s'est tirde de cet embarras qui a duri
longtemps, apres quoi toutes les Soeurs toaberent
malades et Mna Sceur Anne aussi. Elle pensa mourir
d'un catarrhe dont elle n'est jamais bien guerie. Bonne et affable avec ses malades, sa plus grande peine
etait quand ii arrivait a ses compagnes de les rudover ou de leur faire des reproches. Elle ne leur recommandait rien tant que de donner avec bonne
grace ce qu'elles avaient a leur donner, et de regarder
Notre-Seigneur en eux et qu'ils sont nos maitres.
Elle a aussi beaucoup contribud a faire terminer un
proces qu'il y avait entre un particulier et les marguilliers de Sainte-Marguerite, qui empkchait la batisse de la maisoni destin&e au iogement des Sceurs qui
n'en avaient que de louage et peu commode ; et elte
portait avec grande patience les contradictions de-la
bitisse oh M. le cure et les dames pretendaient
y
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mettre des seculiers avec nos Soeurs. Ma Soeur Anne
a toujours tenu & emp~cher cette cohabitation, et Dieu
lui a fait la grace d'y riussir. Quelque personne
avait fait entendre a M. le cure et aux dames que ma
Soeur Anne'Lefebvre ne savait rien faire pour le service des pauvres depuis trente ans qu'elle 4tait a 1'Ecriture, mais its furent tons surpris de voir son
adresse & saigner et a composer les remedes, et sa
grande connaissance dans les maladies, de quoi its
furent tres satisfaits, aussi bien que de sa docilit6, de
sa vigilance et bonnes maniires. Ele n'etait pas
moins bonne et tendre a ses Soeurs qu'elle aimait
cordialement. Elle se trouvait regulibrement a l'office divin, comme si elle etait a une paroisse des plus
catholiques, ne parlant jamais et ne pennettant pas
a ses Soeurs de rien dire aux ecclsiastiques de la difference de leurs sentiments aux autres. Elle 4tait attentive a consulter ses Sup&ieurts, pas ne s'6coutait
dans ses infirmites, ne faisant point d'6tat d'une fi&vre lente qu'elle porta plus de trois mois avant sa
mort. Ses forces diminuarent ; une oppression qui la
mettait a la mort t'obligea de s'aliter la surveille. Oa
n'eut que le temps de lui faire recevoir les sacrements
et de la mettre & I'infirmerie, le dimanche au soir, pour
mourir le lendemain A midi, ua lundi z2 jaavier, jow
de sainte Agnes. Elle fut leve le samedi encore toute
la journde et occupee a ecrire des cartes pour donner
les besoins des pauvres. Elie emporte les regrets universels de toute la paroisse qui la prconise sainte.
Surtout les pauvres la pleurent ; M. le cure lui fit an
enterrement honorable, et son corps fut mis sous les
charniers avee une tombe ob son Age et sa vocation
sont marques, a main droite proche la muraille, du
c6ti du cimetiere.
Une Sceur fait remarquer que Sceur Anne Lefebvre
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_S:yur Anne Lefebvre fut envoyte h Triel commen-

sion d'ller les
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z. La fondation de Triel (Seine-et-Oise) est de x688.

la Charit it Guise, elle obtint permission d'aller les
voir et en rapporta bonne esperance d'etre reue. En
outre, dans leur ville, la mission fut donn&e par les
Lazaristes qui faciliterent son entree : Ses parents
eurent beaucoup de peine, mais, la voyant toujours
bien rtsolue, ils c6d&rent avec le secret espoir que ce
ne serait qu'un essai et qu'elle ne pourrait pas supporter une vie aussi dure. Elle prit done jour pour
son depart avec Messieurs de la Mission et 1'&cuyer,
qui devaient encore amener quelqu'autre fille de ce
pays-la pour la Communaut6. Elle fit son s~minaire
avec beaucoup de joie et de fidelit6. Apr6s sa prise
d'habit, elle fut mise en paroisse avec deux bonnes
anciennes, qui etaient des plus austbres et-regulibres,
qui ne pensaient pas que Sceur Anne n'avait que dixsept ans, la laisserent jefner et la faisaient beaucoup
travailler du matin au soir. ( Comme on ne portait
pas encore de cornette n (i) et qu'elle ne prenait pas
de precaution contre le froid, les deux joues lui ge16rent, et elle contracta des fluctions et un mal de
dent qui lui servirent d'horloge toute la vie. Elle ne
songeait qu'a bien travailler aux vertus de son 6tat,
quand tout h coup son papa, etonn6 et ennuyd de ne
pas la voir revenir, arriva pour tAcher de la persuader de rentrer avec lui. Quelque temps aprbs, la mere
vint a son tour pour 1'Nbranler, mais egalement ehivain. Dieu permit qu'elle eut de frequents change-.
ments, sans'qu'elle y donnAt occasion. Comme elle
ne cherehait que Dieu seul, tout lui 6tait bon, et
comme eile etait si humble et si bonne, on 'aaimait
partout. Elle se rendait fort utile aux pauvres par,
son adresse et son esprit si vif qu'elle faisait de ses;
doigts tout ce que ses yeux voyaient.
z. C'est par sa circulaire du 26 j illet
1685 que Ia Sup6rieure g6nkrale,
Mathurine Gu6•in annonce au, scaurs que M. Jolly leur permet t.toutes
de porter la conette. Cf. Circ. II, p. 15.
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0ccur Anne Lefebvre fut envoyee a Triel commencer I'6tablissement (1) avec une Soeur ancienne. En
peu de temps, elle mit 1'ecole sur un bon pied et inspira une si grande piete A ses kcolieres que plusieurs
i'ont suivie dans la Communautd. Madame la fondatrice la prit en haute estime. Elle y a souffert des
incommodites du commencement, et presque un an
durant. d'un mal de dent qui ne lui donnait repos ni
jour ni nuit, et neanmoins, elle faisait son ouvrage
et conservait toujours son embonpoint. Apres Triel,
elle fut envoybe a Vannes en Bretagne, oh elle et les
autres Soeurs eurent beaucoup h souffrir des manceuvres d'une fausse Sceur, qui sortit, decria les Sceurs
prbs du premier president de Vannes, pres de 1'vWque et des premiers de la ville (suivent details). Sceur
Anne en contracta une maladie mortelle qui lui dura
plus d'un an. Les Suplrieurs, en ayant eu connaissance, Ia firent venir A Paris, oh est est restie jusqu'a
sa mort, employee a I'6criture, mise un peu de temps
au seminaire pour en avoir soin, et ensuite au secr&tariat. (Premiere au seminaire, dit un "autre timoignage, et change au bout de deux ou trois mois,
pour 6tre mise aide assistante.)
Sceur Anne 6tait tres vertueuse, unie A Dieu, affectionnee au service des pauvres. Elle a travaillI
aussi pour 1'ornementation des 6glises pauvres, pendant qu'elle avait le soin de ma Sceur Mathurine Guerin, et depuis au secretariat, dans ses moments de
recreation, s'appliquant avec grande adresse a approprier les vieux habits, etc., pcur v&tir les pauvres de
la paroisse Saint-Laurent.
Comme elle perdait quasi la vue au secretariat, ma
Soeur superieure lui proposa la paroisse Sainte-Marguerite. Aussit6t, elle fut prate et s'y rendit, bien
I. La fondation de Triel (Seine-et-Oise) est de 1688,
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qu'alors Agee de soixante ans, et que depuis longtemps elle eut les jambes enflees. Elle partit done A
l'instant pour Sainte-Marguerite, ce qui consola fort
ma Soeur superieure et edifia celles qui connaissaient
toutes les difficultts de cette paroisse, ou l'on etait
pour lors en d&liberation si l'on renverrait les Soeurs
ou non. Ma Sceur Anne Lefebvre le savait bien, mais
quand il s'agissait d'obeir, rien ne lui cofltait. A
peine y fut-elle quelques semaines qu'il survint une
maladie si populaire qui leur donna tout A coup 3 ou
400 pauvres malades, et une de ses Soeurs qui tomba
malade a l'extrimite, et une autre trainaote. Toute
autre que ma Sceur Anne se serait fort alarmrae et
&tourdie d'un tel embarras au milieu duquel elle etait
tranquille, comme si elle n'avait rien a faire. Elle
itait la premiere levee pour allumer le feu sous la marmite, et la derniere couchie. A peine avait-ele le
temps de s'asseoir un moment pour manger un mrrceau. Elle s'est tiree de cet embarras qui a dat
longtemps, apris quoi toutes les Sceurs tomb&rent
malades et tma Soeur Anne aussi. Elle pensa mourir
d'un catarrhe dont elle n'est jamais bien gurie. Bonne et affable avec ses malades, sa plus grande peine
6tait quand il arrivait a ses compagnes de les rudoyer ou de leur faire des reproches. Elle ne leur recommandait rien tant que de donner avec bonne
grace ce qu'elles avaient a leur donner, et de regarder
Notre-Seigneur en eux et qu'ils sont nos maitres.
Elle a aussi beaucoup contribu6 a faire terminer ua
proces qu'il y avait entre un particulier et les marguilliers de Sainte-Marguerite, qui emplchait la batisse de la maisori destinee au logement des Soeurs
qui
n'en avaient que de louage et peu commode ;
et eile
portait avec grande patience les contradictions de
la
bftisse o6 M. le cur6 et les dames pritendaient y

mettre des s6culiers avec nos Sceurs. Ma Sceur Anne
a toujours tenr A empecher cette cohabitation, et Dieu
lui a fait la grAce d'y reussir. Quelque personne
avait fait entendre A M. le curi et aux dames que ma
Soeur Anne'Lefebvre ne savait rien faire pour le service des pauvres depuis trente ans qu'elle etait A I'Ecriture, mais its furent tous surpris de voir son
adresse a saigner et a composer les remides, et sa
grande connaissance dans les maladies, de quoi its
furent trbs satisfaits, aussi bien que de sa docilit6, de
sa vigilance et bonnes manieres. Elle n'4tait pas
moins bonne et tendre A ses Soeurs qu'elle aimait
cordialement. Elle se trouvait r~gulibrement a I'fcfice divin, comme si elle 4tait a une paroisse des plus
catholiques, ne parlant jamais et ne permettant pas
A ses Sceurs de rien dire aux ecclsiastiques de la difference de lears sentiments aux autres. Elle etait attentive A consulter ses Snp&rieurs pas ne s'6coutait
dans ses infirmit&s, ne faisant point d'etat d'une fiivre lente qu'elle porta plus de trois mois avant sa
mort. Ses forces diminudrent ; une oppression qui la
mettait A la mort I'obligea de s'aliter la survegile. On
n'eut que le temps de lui faire recevoir les sacrements
et de la mettre i I'iiFfirmerie, le dimanche au soir, pour
mourir le lendemain A midi, ua lundi 2a janvier, jou
de sainte Agnks. Elle fut lev6e Ie samedi encore toute
la journ4e et occup6e A kcrire des cartes pour donner
les besoins des pauvres. Elle emporte les regrets universels de toute la paroisse qui la pr&onise sainte.
Surtout les pauvres la pleurent ; M. le cure lui fit ua
enterrement honorable, et son corps fur mia sous les
charniers avee une tombe oi son Age et sa vocation
sont marques, A main droite proche la ruraille, du
c6td du cimetiere.
Une Swaur fait remarquer que Sceur Anne Lefebvre
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est une vraie t Dorcast » des Actes des Ap6tres, que
saint Pierre ressusciterait. Sceur Julienne Jouvin &crit
pour faire la meme comparaison avec la Dorcast (i)
et rpl6ter I'6loge de la d6funte, qui 6tait une vraie
fille de la Charit.
Notes complementaires. -

Le ii mars 1718, Sour

Anne Lefebvre appose sa signature au bas des Statuts, avec le titre de u secrdtaire de la Supirieure
e.
Elle assiste igalement et donne un avis favorable a
la ( Ddlibdration du dimanche, 17 septembre 1724, d

Saint-Lazare, entre sept pritres et dix SoEurs, a faire
pour la 2' et 3"fois, sur la necessitd de quatre seminaires a dtablir a Lyon, a Cahors, Vannes, Poitiers.
ou Angers, a Chalons-sur-Marne on a Metz, pour
faciliter la multiplication et l'iducation des filles de la
Chariti. u
Scwur Lefebvre est une des premieres sptirieures
de la maison de Sainte-Marguerite, dont la fondation
est.assez ricente. L'gglise Sainte-Marguerite en effet,
construite vers 1625 par le cure de Saint-Paul, commfe
succursale, agrandie en 1669, n'a dtd drigie en parois-.
se qu'en 1712, ayant pour premier curd M. ]ean-Baptiste Goy. Sur la liste des maisons des filles de ,l•
Charitd de 1705 ou 17o6 (Arch. nat. L. Io54), Sainte-

Marguerite a dtd ajoutie apres coup, avec quatre, o.
depuis cinq Sceurs. Une des premieres.mentions posi
tives semble la signature;auxStatuts (I mars 1718)
diQ Swar Jeanne Pion, soeur servante a Sainte-Margue
rite >. A I'occasion du prochs de canonisationde saitt:
Vincent, nous avons diej rencontrd, a Saint-Nicolai
des-Champs, la Sceur Jeanne Pion. Elle itait de
Trie
fille de Guillaume Pion et de Jeanne de Crac,
baptis&
le 7 juin 1663, entrde le 9 aoit 1691. ]'ignore la da&
de sa mort. S ce ur Anne Lefebvre a di lui
succed~
z. Actes des Ap6tres, chap. IX, verset
36: Tabitha, en grec Dorcas.
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vers 1726, et sera remplacie, a son tour par Saeur Marie Marguerite Morel, morte a Sainte-Marguerite, 1e
16 septembre r758, i 79 ans et 55 de vocation.
Voici quelques ditails glanis au hasard dans les
nombreux cartons et regisires provenant de SainteMarguerite, et conserves aujourd'hui aux Archives
nationales (L. 682, 683, LL. 839, S. 3434, 3437-3439.
S. 6155 ; et il y en a d'autres).
Le territoire de la paroisse Sainte-Marguerite etait
trWs itendu : il comprenait presque tout le 12" arrondissement actuel et le Ie, depuis la rue Oberkampf
et renferme presentement I'iglise Saint-Joseph, les paroisses de Saint-Ambroise, Notre-Dame de l'Espirance, Saint-Denis du Saint-Sacrement, en partie, Sainte-Marguerite, le Bon-Pasteur, Saint-Antoine des
Quinze-Vingts, Saint-Eloi, Notre-Dame de Bercy et
Saint-Esprit en partie. Elle avait, au moment de son
irection (i" d6cembre 1712) pris de 40.000 ames, dont
environ 30.00o

communiants. C'itait un

quartier

d'artisans ; il y arrivait tons les jours de nouveaux
venus de province, et aussi des pauvres de Paris qui
y venaient parce que le loyer y jtait moins cher. II
faut ajouter que outre la paroissiale, ii y avait dans
le quartier 12 autres gglises. Dans un mdmoire de
cette gpoque, a propos d'assistance aux pauvres malades, on lit que depuis Paques, ii y a 45 & 50 portions par jour (a raison de quatre sols par portion).
On vient de fonder six gcoles de chariti, trois pour
les garfons et trois pour les Filles). A l'occasion de
la mission qui a &et faite I'6t4 dernier, ( les Soeurs
de la Charite de Saint-Paul ont fourni les mrmoires
de leurs pauvres ; its montaient a 137 families assisties, dont plusieurs itaient , des mendiants sans profession. Les autres pauvres, environ r60 families,
n'ont demandi qu'un secours passager, la plupart
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sollicilant des lils pour coucher legurs enfants separement. La paroisse est partagie en six quartiers dont
chacun est visilj par un pretre, plusieurs messieurs
et dames de la charite.
Dans an projet, en 26 articles, pour l'administration du bien des pauvres de Sainte-Marguerite, je note a l'art. 3 : t assemblie tous les mois ches M. le
cure , ; a I'art. 9 : " les dames de chariti pou~ront,
suivant lear zsle, visiter le bouillon et le pain qu'on
distribue aux pauvres et en rendre compte a l'assembiee de chariti, pour, en cas d'abus, y etre poursv
dans ladite assemblie , ; a I'art. 12 : a le marguillier

comptable en exercice e pourra payer qu'entre les
mains du trisorier des pauvres les sommes... dues...
par la fabrique a la Chariti, soit des malades, soit des
pauvres menages , ; et enfin, i I'art. 13 : c les aumones du roi en argent (i Sainte-Marguerite, alors :
6.6oo livres par an)... seront par lui remis au trisorier des pauvres pour etre dilivries aux trois compa.
gnies, savoir un tiers a la compagnie des pauvres M&nages, un tiers a celle des Veuves et un tiers a la
Marmite. n
Dans le i Registre de l'assemblee de la chariti des
dames de la paroisse de Sainte-Marguerite (pour pauvres Veuves) commence le jeudi 5" octobre 1719, jour.
auquel les dames se sont assemblies siparement, au
lieu qu'auparavantelles s'assemblaient azec les messieurs ), registre allant jusqu'au 5 mai 1740, on troa-

ve des ditails interessants sur les personnez et les besoins des pauvres. Dans I'assemblie du r" janvier
1720, on vote, apris visite par deux personnes, d'er-

donner cca laaveue Pousset, demeurante rue de Basfroi, an pain de huit livres jusqu'a Pdques, toutes les
semaines et lui donner de quoi filer ; a la -ve•ve Bretaux demeurante au coin de la rue verte, blanchisseu-
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se, une demie voie de bois, douse livres de soude et
six livres de pain par semaine jusqu'a Pa&qes ; 4

Michelle Chevauche, mise en apprentissage par l'assemblie, des bas et des souliers. 3 Le jeudi 6 fevrier
1721, on ordonne... a Lucie Poupar, veuve Gentil,
rue Sainte-Marguerite, huit livres de pain par semaine jusqu'a la Quasimodo... ; 4 Marie-Anne Maillard, fille, rue de la Roquette, une hotte. ,
Dans le Registre des recettes et des dipenses du
secretaire de la Compagnie des dames de la chariti,
commence le 17 octobre 1719 et allant jusqu'a 1740,

on rencontre diffirents versements faits a la Scewr
Pion a pour choses par elle fournies en execution des
assemblies de charite. > En 1720, on lui donne 2.302
livres it sols (dont 231 livres 15 sols pour achat de 62
couvertures) ; en 1721 et janvier 1722, 834 livres 9

sols 9 deniers ; plus a seur Pion pour beurre de carTie 1722, 56 livres 4 9 sols = 25 livres 4 sols. C'est
la derniere mention del Smur Pion. - Le 1 fevrier
donni i la Saur Louise Dory
1723, on trouve :

pour distribuer 4 , cinq pauoresses disignies. Swar
Louise Dory ne devait pas etre disorientie dans ce
fanbourg Saint-Antoine ; en effet, elle itait originaire de Romainville, pris Paris. Baptisde le 16 jan,ier 1678, entree le 31 mai 1701, else retournera mou-

Tir a la Maison-..Mre le 3 avril 1735.
Un autre registre de comptabiliti allant de 1731 h
1739, et tenant a le compte des deniers appartenant
aux pauvres malades ); est plus intiressant pour la
maison des filles de la Charitd de Sainte-Marguerite.
On y voit donner 4 Saoew Anne Lefebvre, depuis
avril a decembre 1731, soit pour neuf mois : 10.163
livres 5 sols, a pour la dipense des malades ei enfants
en nourrice ou au lait et i la farine. w
En janvier et fivrier 1732, on lit : i donne i Swar
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Susanne pour malades 2.300 livres ,. ]'ignore le wom
de famille de Seur Susanne et tout le reste de son
activitd a Sainte-Marguerite. A partir de mars 1732,
c'est la nouveelle supirieure, Sceur Marguerite Morel
qui touche l'argent pour les malades, etc. Jusqu'at la
fin d'avril 1739, oi s'arrte ce registre, soit pour 85
mois, elle recoit ainsi 74.646 livres. Il faut ajouter
aussi les autres charites qui passent igalement par
les mains des Swcurs, comme distribution d'habits,
bois, paquets de layette, lits aux enfants des dcoles,
habillements pour enfants de la premiere communion,
etc. - Au hasard, je releve cette quittance ainsi libellie : ( ]'ai receu de M. le cure par les mains de
la Soeur Marguerite, la somme de 301 livres 16 sols
pour la quantitg de 1728 livres de pain a 3 sols 3 deniers la livre, et 140 boisseaux de braise a 3 sols, dont
je quitte. A Paris, le 5 fevrier 1741. M. Houdart, femme de Paris., - Au 13 janvier 1739, pour le bout de
I'an du premier cure, M. ]ean-Baptiste Goy, on icrit:
f Distribue par les dames des six quartiers de charited 85 malades... 102 livres. Plus pour Ie mime objet i 141 femmes auxquelles on donne le lait et la farine pour les enfants, a chacune une falourde... 51 livres 2 sols ,. On voit, par ces citations, que si la

charitd de Sainte-Marguerite avait des ressources, la
besogne des Sceurs n'itait pas une sinicure. Au moment de la Rdvolution, le revenu de la caisse des
pauvres montait i 35.325 livres 13 sols 2 deniers. Le
26 fivrier 1791, on donne l'etdt detailli des ressources
et des terres et maisons leur appartenant i FonteMay
et i Paris... Les charges arrivaient 4 un total -de
35-361 livres 12 sols, dont pour deux confesseurs des
pauvres malades a chacun 200 livres soit 400 livres;
pour honoraires de huit maitres d'gcole et loyer des
ecoles: 3.110 livres; depenses pour pauvres Veuves et
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icoles de filles: 5.ooo livres; les dipenses pour la Marmite des pauvres, monte par annie, non compris les
sommes donnies par le cure, a 10.200 livres; les assistances en argent, linge et hardes montent a 6.0oo liv.;
plus fourniture du bois pour la marmite : 6oo. ivres,
pour lait et mois de nourrices : 2.400 livres ; pour

layettes : 800 livres. A cette mime date, il y a l'inventaire minutieux des ustensiles de cuisine, meubles,
linge, etc., appartenant aux pauvres et garnissant la
maison occupde par les Sceurs de chariti, rue SaintBernard, en face de l'dglise. Semblable inventaire
avait iti fait, du 30 septembre au 2 octobre 1738, par
la tresoriere (Mile Perot), I'assistante(Mad. de Faget)
et-la secretaire de l'assemblee (Flaust du Pont) confiant le tout a la garde de la Sceur Morel. II existe un
autre itat antirieur, I' i inventaire des vaisseaux contenants les remkdes, syrops, meubles et ustancils ser-.
vant aux Saeurs et aux malades de la Chariti de la
paroisse Sainte-Marguerite, du 22* juin 1716

..On y

parle de la chapelle des Sveurs, de la chambre des
Soeurs avec cinq lits, de l'apothicairerie,de la cuisine,
du u linge des Swurs appartenant aux pauvres : 193
draps tant bons que mauvais, 24 autres draps servant
aux Smurs, IO4 chemises de femmes tant bonnes que

mauvaises, 63 chemises d'hommes tant bonnes. que
mauvaises. , Parmi les livres, a cotS de ceux de piitd,
on trouve c Le pharmacop6e de Charas (1672), Le medecin des pauvres et Le barr6me n. En retenant cette
date de 1716, comme la premiere ou la deuxiime annee de cette nouvelle maison, on n'est sans. doute pas
loin de la verite. Precedemment, tout ce quartier ou
se trouvait la plus grande partie des pauvres, itait.
desservi par les Scaurs de Saint-Paul.-

Si je me suis

unrpeu itendu sur certains d6tails, c'est parce que
de semblables se retrouvent dans I'historique de la
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ptupart des maisons de cette ?poque, et qu'ils font
mieux comprendre le milieu dans lequel les Sceurs
vivaient et travaillaient alors.
Le 2 juillet 1719, Bon-Antoine Briot, premier trdsorier des pauvres, demearant rue Basfroi, fit une donation de 20.000 livres poar faire construire une maison pour loger les Swars avec les ustensiles de la
chariti, et deux icoles de la paroisse, sur le terrain
devant le grand portail de l'eglise, laquelle maison
contiendrait neuf toises deux pieds de face et de profondeur jusques a la muraille du jardin de M. Prevost,
et ce dans 1'angle de la demie-lune vis-a-vis de ladite
dglise... a certaines conditions, dont celle que le cure

et les marguilliers accorderaient aux quatre Soeurs 4
la charite, a perpituite, le bane dudit sieur Briot, tenant au banc de l'wuvre, du cd6t du chwer, et le
surplus d'une place a la petite porte. EnfiS en 1729,
malgrd les oppositions jssqu'alors des propridtaires
voisins, est accordee permission et alignement pour
construire, devant l'dglise, sur place vague, triangulaire, les batiments necessaires pour I'administratioa des
icoles et de la charitd. D'autre part, par contrat cu 26
janvier 1733, madame de Grimaldi, duchesse de Rohan, veuve du due Chabot de Rohan, a vends au
cure, pour les pauvres malades de Sainte-Marguerite,
trois maisons et places a bdtir, rue Saint-Bernard,
pour en itre le revenu employd as pot et bouillon et
autres besoins desdits pauvres malades, vente faite
as prix de 40.000 livres, dont la moitie fat payde de
suite. Tout etait soldd en 1736, et dans les compes
de cette annie, on trouve une recette totale de 6.287
livres 18 sols pour loyers des maisons de la rue St-

Bernard en 1733-34 et 35.

Aux ddpenses en mai 1735, on lit : Paye 166 livres 8 sols 9 deniers pour , avoir relevi la maraille
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du jirdmb des Savrus n, et ex aoit : Donne & M. Prevost 78 livres 18 sols to deniers pour rendre mitoyes
le vieux mar de son jardin avec celui de la maison
de la ckhrit. En 1736, s'iscrit une assez longue liste
de dipenses faites pour ces maisans des pauwres malades on payements pour reparation des murs de clotwue du marais, pour les planchcrs de la serre d* jardin, pour menuiserie et serrurerie, pour fourir les
arbres dv jardin, etc. Une note d'importance est celle
du rTservoir de la maison de chariti : 322 lies
as

mapon, 1871 livres as plombier, et 45 livres pF • les
robinets de cuivve. En effet, le i8 mai de cette anse
1736, concession de quatre lignes d'eau de riviire
avait ti faite aux Swmrs, A la demande du curd exposant que cette maison, depuis son itablissement, n'avait point d'eau, ce qui itait d'une grande incommoditi dont les pav7es ne laissaient pas de souffrir.
Le 31 mars 1752, mownt i SaieMarguerite la
Saeu Nicole Lorensiau. Elle etait de Louvois (diocese de Reims), oi4 ell a iti baptisee le 24 fivrier i68o;
elle etait fille de la Chariti depuis le i" novembre
1699. - Le 16 septembre 1758, c'etait la mort de la
supirieure, Sawt Marie-MargueriteMorel. Elle etait
parisiewme, d. quartier du Temple ; baptisee le 18
decembre -679, avait ite refue a la Commumnaut le
27 septembre 1703, et se trowaait marquee sur la fameuse liste des sujets plus capables, relevae par M.
Bonnet. En 1788, le •o septembre, notnvea deui d&
Sainte-Marguerite par la mart de Saur Marie Basenet, originaire de Sedan, decid6e A 87 ans d'age et
64 de vocation. Mais voii la Rdvolution qai a laissd
de si tristes souvenirs A Sainte-Marguerite. Les filles
de la Charite y oat It• fort maltraites, ea avril
179I,
as tnmoignage de la SupdrieUet gindrate, qui
en porta plainte a I'Assemblde nationale. C'Mtait o une
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des premieres paroisses ou les Soeurs ont &t6 assaillies
a repitition d'une ioule de brigands ; la supbrieure,
ag.e de quatre-vingt-six ans, a &t4 foul&e aux pieds,
bless&e A I'oeil ; on l'a rapportbe A la principale maison oif elle a regu 1'extr&me-onction ; plusieurs Sceurs
de la meme maison ont essuye les plus humiliantes
insultes ,. Les historiens nous disent que trois Sceurs

en sont mortes. Deux sont dicidies h Sainte-Marguerite meme, ma Sacur Taffarne, le 30 juin, et ma Saeu
Prud'homme, le 15 aoat 1791. Saour Marie-Rose
Taffaree, de Castres, baplisee le i" octobre 1740. entree le 4 juin 1772, avait ete flace successivement h

Saint-Denis, Saint-Hippolyte, Pont-Audemer, Nesle,
Laon, Tours (h6pital), Hennebont, Petites-Maisons
et Sainte-Marguerite, tandis que Swar Marie-Jeanne
Prud'homme, de Gramat en Quercy, baptisie Ie 6•
avril 1762, entree le 2 juillet

1779,

fut placde i Chol-

let, Coss6, ]avron, Paris (Incurables), Saint-Etienne,
Coutances, Auch, Lauzerte et Sainte-Marguerite..
Pourtant, il restait au moins trois Seurs qui, les C.
janvier et 4 mars 1793, sur leur certificat de sortie,

diclarent etre attachees au ser.ice des pauvres de la.
paroisse de Sainte-Marguerite, et vouloir y continuer'
leurs services. Ce sont les Swurs Bougault, Allart eai
Bordier. Anne Bougault, nee 4 Fontaine-les-Dijoa
(C6te d'Or) avait et6 repue fille de la Chariti le 4 ao0.t
1789. Austroberthe Allart, nee a Nuncq (Pas-de-Ca•
lais), entree le i aoott 1747, a eu plusieurs placemeun
avant Sainte-Margueriteet apes. Elle est morte a 1
maison-mere, le 10 mars 181j. Une Swur Marie-Jta

sephe Allart, du mime pays, mais de trois ans pa
jeune, itait alors a Saint-Merry, oin elle est diced
Les deux Seurs Allart et Bordier figurent sur la lii
des pensions payees a Paris en 1793. Marguerite B
dier etait nee -Metz, le 18 fevrier 1747, fille de Je4
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Bordier, maitre vitrier, demeurant au Quarteau ; elle
a iti baptisie le lendemain a la paroisse Saint-Martin
et entra i la Communautd le 17 septembre 1764. Elle
cut igalement plusieurs placements avant et apres
Sainte-Marguerite. (II y avait quatre SIeurs Bordier
originaires de la ville de Metz a peu prhs en minme
temps ; j'ignore si elles dtaient parentes).
Passie la tourmente revolutionnaire, notre confrere,
M. Dubois, premier curd de Sainte-Marguerite, y fit
des merveilles pour relever les ruines. C'itait avant
tout un homme d'action, ce qui ne l'empichait pas
d'etre un bon thiologien et un excellent administrateur.
Dans un etat de la Prefecture, en date du 23 octobre
1816 (Arch. nat. F", 6302)

on voit figurer les

Soeurs de la Chariti, paroisse Sainte-Marguerite, 31
rue Saint-Bernard, sous la surveillance des Bureaux
de Bienfaisance pour I'assistance des indigents valides on malades et pour l'instruction gratuite des filles : quatre Sceurs, environ 150 malades i domicile;

point d'ellves-(i). On scitpqu'avant la Revolution les
I. Sur ce m•ae ktat du Prifet on lit: Chef-lies des saws de la CG~riUd
de St Vincent de Paul, pour steus ages ou infirmes et noeices. Une maison
au gouvernement, rue du Bac; une autre maison, mime rue, loude des
Hospices pour 1.8oo fr. par an ; 56 sceurs tant infimnes que pour les offices; 7o A zoo novices, cela varie. Revenus: 962 fr. en rentes; pensions
eccl6siastiques, 3.400 f. ; pensions, 8.953 fr.; parle gouvernement : 25.000 fr.
par an (d6cret du 3 f6vrier z8o8) ; total: 38.3x5 fr. D6penses: 42.648 ft.;
aucune dette. Quelques seurs ayant de la fortune aident A faire face aux
dipenses. Cette Congregation a en outre, pour l'H6pita Necker, 12 seurs
pour traitement de
o50malades gratuits; l'h6pialdes Mdnages [sur remplacement de I'actuel Square du Bon-March], 31 seeurs : traitement de

700 malades gratuits; I'kospice des Incrwablcs-fmmmes [A present Laennec],
30 smeurs: traitement de 500oomalades gratuits; l'kospice des Incurables-

hommms [depuis h6pital militaire St Martin], so seurs: 450 malades gratuits ; la Maison de retraitede Mofrouge (c'est P'hospice La Rochefoucauld],
6 soeurs pour z5o malades gratuits. Puis 20 saurs desservent I'kApita des
Enfants Trouwvs, rue d'Enfer, sons la direction de 'Administration des

Hospices fc'est aujourd'hui 1'h6pital des Enfants Assistes, rue Denfert-

Rochereau]. Plus 6 samurs pour soms aux malades et instruction de la

jeunesse au quartier StJ-Marce, et encore 4 seurs pour lesoin des malades
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filles de la Chariti ne faisaient pas l'ecole dans ce
quartier.
La premiere saperieure i Ste-Marguerite. apres la
Revolution, semble soeur Pascault (constatie en
1809). Reine-Pierrette Pascault, du bourg de Vievy
en Bourgogne (diocese d'Autun), baptisie le 28 novembre 1749, entree le 22 fevrier 1771, a

det

placee

i la Madeleine, puis t Saint-Sauveur ; pend'abord
dant les mauvais jours elle demeure a en chambre ,,
est ensuite sceur servante a Sainte-Marguerite, re-

tourne de nouveau a Saint-Sauveur et vient enfin
mourir ai la Maison-Mire, le I5 mai 1836, a 86 ats

65 de vocation. Elle intarge sur la liste des pensions
payees i Paris en 1793.

En 1814 arriva i Sainte-Marguerite swur Anne-Catherine Parmentier qui y a laissi un grand souvenir.
Elle itait de Morelmaison ( du diocese de Toul) ois
elle a itd baptisee le 13 mai 1764. Entrde le 24 septembre 1787, elle fut placee, en nai 1788, a Sizanne,
puis t Saint-Germain-en Laye ois elle itait encore en
1808, a I'Ecole Militaire de Paris et enfin fut supdrieure a Sainte-Marguerite oi elle mourut le 7 aoit
1842. Dans une belle notice, oiz une de ses compagnes, swur V. Couronnat, retrace ses vertus, on dit
entre autres qu'en arrivant elle trouva la maison ddpourvue de tout, mais comme elle dtait si laborieuse,
elle est parvenue, avec beaucoup d'dconomie, ia la munit entibrement. L'amour de Dieu et la charitJ pour
les pauvres, avec I'humiliti et la mortification, itaient
son caractbre distinctif. Dans la maison de la rue
Basfroi, oi les sceurs continuent a se devouer depuis
du comitW de biemaisancc du Jardin du roi [depuis Jardin des Plantes].
Ces deux dernieres maisons dependent de 'Administration des Hospices.
(Ne figwent pas sur cette liste les seurs de plusieurs autres peroisses,
doot on a connaissance de par ailleurs, cnmme A St-Nicolas-des-Champs,
St-Merry, La Madeleine, aux Invalides, etc].
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la laicisation, on conserve la leltre de la nmre Deleau,
accordant les premiers meux, pour le 15 aoit 1797,
a soeur Parmentier alors a Saint-Germain-en-Laye.
En 1864 et annees suivantes, I'administration de
l'Asststance Publique fit construire a nouveau maison
de secours, icoles de filles et ouvroir, rue SaintBernard, 33, 35. 37 sur terrains de provenances diverses. pour une somme totale de 182.032 fr. 45. A

ce sujet, il n'est pas sans intir&t de rapporter cette
citation dc Rockegude, XIP arr. Au 33 de la rue
Saint-Bernard, t derriere le dispensaire municipal
existe un bdtiment idifii en 1865 pour servir d'asile
ouvrier. Dans le cabinet du midecin se trouvait encore e I907o
une plaque de marbre qui rappelaitd'#n
cAle 'ograndissement et la restauration de la mai'ov
et de i'autre que la sceur Pagis, directrice de la maison, avait fait les frais de l'orphelinat et de la chapelle qui se trouve au 2* itage. Celte plaque a iti
transportie A I'Assistance Publique, avenue Victoria.
Un autre souvenir d'une Fille de la Chariti qui
mgrite igalement une place ici : Dans la vie de Soeur
Rosalie par le vicomte de Melun (page 127), on
lit qu'elle obtint de la duchesse de Narbonne 4o.oo000
fr. pour I'tablissement d'ecoles catholiques dans le
faubourg Saint-Antoine.
Jean PARRANG
PORTUGAL
SANTA-QUITERIA
OUVERTrRE DU SEMIAIRE
(13

DBS FLLES OD LA CHARITi

octobre 1938)

Au 21 novembre avait 6t6 tout d'abord fixe I'ouverture de
smminaire ; mais, notre Respectable Pre Directeur, M. Guimaraes, ne pouvant etre prEsent, ce jour-I~,

ne voulut pas

ajourner davantage l'installation du nouveau s6minaire, et le
13 octobre fut choisi.
Cette date est chere A la pidtd portugaise ; elle ramkne l'an-

niversaire de l'apparition de Notre-Dame de Fatima.
Le mont de Santa Quiteria, A Felgueiras, allait done re-

cevoir bient6t les 15 Petits Bonnets choisis pour etre les
c pierres fondamentales a du premier seminaire de la province portugaise.
Mais la maison etait encore bien loin- de leur offrir ce
minimum de confort permis dans la pauvret6 ! Bien des choses manquaient : mais nous avions au moins les murs. Se
decourager ? Pas du tout ! Revant aux missions, utilisant
caisses et bouts de planches, on met sur pied le mobilier le
plus indispensable ; la peinture voilera la qualit6 !
Au milieu de cet intense travail, un tedlgramme nous apprend que les Sceurs du s6minaire vont etre plus nombreuses : celles de Paris seront IA bient6t ! Les bruits, les menaces de guerre obligent nos vWnerrs Supdrieurs A rapatrier prudemment les Soeurs dtrangires ; le Portugal doit done recevoir les siennes ! Elles sont annoncees pour le lendemain.
Vivement, on pr6pare leur place ; tout sera pr&t, Dieu aidant.
Mais les jours vont vite et, vraiment, on n'a pas le temps
de profiter des trois uniques chaises qui existent dans la
maison et qui, encore, semblent presque un luxe ! Enfin. voici
le 12. Les Sceurs nouvelles commencent A arriver. Celles de
Paris sont deja Ia.
Le 13 octobre, date memorable pour cette maison, ramene
le vingt-huitieme anniversaire du d6part de nos Sceurs, lors
de la proclamation de la Republique ! Coincidence permise
par la divine Providence : personne, auparavant, no l'avait
remarqude ! Le 13 octobre 1910, en effet, le Saint Sacrifice
avait 6t6 crlebr6 ici pour la derniere fois et les Sceurs, chassdes, abandonnaient la maison ! Le r3 octobre 1938, une messe
d'actions de graces est celebree.
Durant ces, vingt-huit ans,
saint Vincent, miraculeusement aussi, est demeure dans sa
niche, sur le haut du perron de l'entrde principale, veillant
sur les ruines de la maison abandonnee, attendant le retour
de ses filles ; it benit aujourd'hui ces nouvelles vocations,
preuve du triomphe de notre divin Maitre et de la Charite.
A l'annonce des Sceurs, les Enfants de Marie 4taient accourues ; averties de l'heure de la messe, elles remplissaient;;
la chapelle. Le voile ou c mouchoir , de sole blanche qu'elles
portent, signe de l'Association et en usage chez ces c bonnes-'
filles des champs » donne un aspect de blancheur, et fait ressortir le petit groupe de capots noirs, bien recueillis au fond
de la chapelle.
La Vierge Immaculee semblait benir et accueillir ses filles.
La belle Vierge Puissante, sur un des autels lateraux, allait-,
voir bient6t deux petits bonnets A ses pieds, s'unissant au.
chapelet, perp6tuellement recit6 A la chapelle de la Maisi'n-;
Mire, par les Soeurs du seminaire.

- Saint Joseph, saint Vincent v sont aussi. Ne faut-il pas'
ressembler le plus possible A notre modile, A la Maison-MWre !-
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Les c'-rinuonies de la b6endiction de la maison et de la
thapelle conimenceni, uniquement suivies par la Communaute.
Puis, la grand'messe, chantee par les s6minaristes de la Mission, venus de Pombeiro.
*La messe finie, c'est dans lnterieur de la famille que la
journme se passe. Notre Respectable Pere Directeur se dirige
au s6minaire oh les Sceurs sont deja rtunies. II _-ur adresse
quelques paroles ardentes, leur faisant comprendre ce que le
bon Dieu va exiger du petit groupe qu'll s'est choisi pour
commencer le seminaire. II faut Atre gendreuses, fidles,
exemplaires. Puis, il nous transmet la benediction toute paternelle de Notre Tres Honors Pere, que le seminaire accueille
avec emotion ! La distance ne.peut separer les coeurs qui sont
attaches au foyer de la Communauti I
Le soir, A 3 heures, un Te Deum d'action de graces, monte
vers le ciel. M. Castel6 Branco, ami dtvou6 de la Congr6gation de la Mission, veut cl6turer notre petite fete, en adressant aux assistants son 6loquente parole : a C'est jour de
Noel et jour de PAques n, nous dit-il ; Noel, naissance du
Christ dans la maison d'ot II avait 0et chass6 ; PAques, renaissance des ceuvres sur la montagne abandonnee !
Cette resurrection des oeuvres de Santa Quiteria est due,
aprbs Dieu, A l'hiroique devouement du digne missionnaire,
M. Machado : il n'a vraiment pas 6pargnd sa peine et ses
demarches pour r6unir les fonds n6cessaires A la reconstruction de la maison et de la chapelle : ruines branlantes, murs
sans vie.
Et, dans la vie qui recommence,.devant la moisson si abondante, que les ouvrires se multiplient, decuplent leurs forces,
et soient vraiment dignes de leur noble vocation. Siminaire :
semailes. Sur le blI qui 16ve, daigne Dieu r6pandre abondamment ses fcondantes benedictions !

TURQUIE
M. FRANIOIS-XAVIER LOBRY
Visiteur de Turquie (1891-1931)
CHAPITRE VII
LE VISITEUR

PROVINCIAL DES

LAZARISTES

(1891r-931)

(c Le Visiteur est ia sa Province ce que l'dvique est
a son Diocese. L'idde qu'exprime leur nom est le me-

me.Ils doivent l'un et I'autre examiner, s'informer, vi-
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siter. La visite, parmi nous, doit constat"e la situation
spirituelle et temporelle de chaque maison et, loTsqu'elle s'accomplit selon les prescriptions de nos rgles, elle devient une source de bnsidictions, sourent
vne cause de rsnovation, et ses effets sost quelquefois
plus complets et plus durables que ceux d'une retraite.
C'est qu'une autoriti plus impartiale est mieux acceptie dans ses decisions qui concilient, dissipent les
priventions, reparent les torts mutuels et tablissent
la paix et 'union. Mais pour cela, il faut que la visite
se fasse rdgulierement au moins toss ls deux ans et
sans exceptions aucunes ; autrement, elle paraitrait
avoir des prfehrences ou des rigueurs. » Ainsi parle
M. Bord, sup&ieur gndral, dans sa circulaire du.
r$ janvier 1875.

M. Lobry avait ces instructions sous les yeux quand
il regut la succession du vinerable M. Heurteux. Son
6
titre de Pr6fet apostolique, jusqu'en r89 , puis de
Supdrieur de mission lui dictait ces reflexions : - Ce
titre donn6 par Rome, joint i celui de Visiteur, indique suffisamment les responsabilites qu'on assume. II
implique le devoir de diriger les oeuvres dans le sens
le plus favorable aux intdrhts de 1'Eglise et de la Congregation. C'est un devoir rigoureux pour le Visiteur d'avoir des vues d'ensemble et de maintenir
comte que cofite 1'unite de vues dans la direction g&n6rale des oeuvres, y compris les colllges. C'est une
affaire de tact, de sagesse, d'autorit6 aussi. Je le dis
avec toute la conviction de mon Ame, et les mauvais.
temps que notre Mission a connus n'ont eu d'autres
causes que celles-ci : ou ia thte a fait dtfaut, ou il
n'y a pas eu d'unit. n
Pour mettre les choses en ordre et les personnes aleur place, ii avait l'intelligence, le tact, la fermetd
requises et plus d'une fois pendant les quarante an-.
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n6es de son provinciaiat, il constata que a la visite
canonique est toujours une grAce 1.
Nos maisons de Salonique, de Smyrne, de Santorin, de Monastir, de Cavalla, de Zeitenlik, le recevaient regulitrement, mais son impulsion n'etait pas
intermittente et passagere : discrte et continue, elle
rayonnait de loin par les avis utiles ou les changements opportuns et par son influence sur les autorites
religieuses et civiles. On se tournait vers lui comme
vers le soleil, et c'est -ainsi, dans un d6vouement
constant, qu'il avait compris sa mission d'6clairer,
d'6chauffer, de vivifier, suivant les conseils de saint
Vincent (1).
I. -

MAISON DE SMYRNE.

Jusqu'en r886, il y avait A Smyrne deux maisons :
la Mission qui achevait son premier sikcle et le Col.ege dit de la Propagarnde, datant de 1845. M. Jean
Capy, supbrieur du Collige, acheta en 1884, une bande de terrain longeant le flanc nord de I'ancienne
Mission et y bAtit le nouveau Colige du Sacr6Cceur.
Puis il ceda la place & M. Jean Galineau, supbrieur
de la Mission. Les missionnaires ne s'accommodaient
pas a la situation : ils furent disperses, et M. Emile
Hurier, venant du Petit seminaire de Tours, fut nommd supbrieur de la Maison de Smyrne. Le Visiteur,
M. Heurteux, accompagne de M. Lobry, l'installait
en pleine ann&e scolaire, le 6 f6vrier 1887. Malgre
son caractere digne et ses talents de litterateur, M.
Hurier ne rdussit pas a se faire accepter : sa sante
s'en ressentit, et il fat remplac6, A la rentrie de 1889,
par MI. Eugene Poulin.
C'&tait un franc bourguignon de Montillot, pr&s de
r. Saint-Vic~mt. Lette i JeanABou,
615-6x8.

EtEditiom Cat, .tmien, pages
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VWzelay, dans toute ia force de I'Age. De l'loquente
Bourgogne, ii n'avait pas recu le don d'une parole
bien ddlite, mais une intelligence vive, un coeur d'or,
une ardeur combative, un bon sens pratique et une
rare persev6rance. Saint-Lazarc, oii il etait entr6 en
1865, lui avait donn6 l'amour de la REgle et le goGt
de la liturgie, une piktý simple, exempte de faux mysticisme. A Saint-Benoit, o6 ii arriva en 1870, il acquit
les qualit6s.maitresses du professeur et r6vl1a ses aptitudes financieres. M. Lobry I'y avait trouv6 directeur du College et procureur provincial. Son experience e6t et6 prkcieuse au nouveau supdrieur, mais,
en 1888, M. Poulin 6tait envoy6 au Grand seminaire
de Montpellier. C'est de lI qu'il revenait en Orient,
enrichi de ses experiences diverses et tout plein de d6vouement. Pendant 39 ans, iimettra toute son Ame
et toutes ses forces au service des confrbres, des Seurs
et de la jeunesse de Smyrne. Le Visiteur provincial
lui donna toute sa confiance, il le soutint de son autorite et de ses conseils. Volontiers, chaque annie, il
revenait A Smyrne, soit par intirkt pour les oeuvres
ou les d6couvertes de Panaghia-Capouli, soit m~me
pour y prendre quelque repos dans un doux climat et
dans une bonne atmosphere familiale.
Le College du Sacrt-Cceur, sous la direction de
M. Poulin, connut un recrutement d'l6ite et de beaux
succes. En 1900, il comptait 138 616ves, dont .1or car
tholiques, il aurait pu atteindre le chiffre de 200, peuthtre aussi bien que les Freres des Ecoles chrktiennes.
Mais on voulait primer par I'enseignement classique
et par l'Nducation. C'est pourquoi le taux de la pen-,
sion &tait plus 61evy qu'ailleurs ; ii y avait une fI
mite d'Age, 14 ans, pour 6tre recu comme pensionnaire ; le nombre des h6t6rodoxes ne depassait pa
le tiers des eleves, Une discipline rigoureuse ne tol&
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rait ni la dissipation ni meme la paresse. Les 6tudes
classiques etaient en honneur. Les sciences avaient
un 6clat particulier, grace A l'6minent professeur, M.
Henri Jung, dont le cabinet de physique et les appareils sismographiques provoquaient la curiosit6 et
I'admiration de toute la ville. Ses observations met&roologiques 6taient non seulement not&es par le journal local, mais accueillies A Paris, Rome et Hambourg. Aussi le succes aux examens couronnait le
zele des maitres et les efforts des eleves. Une fanfare
rehaussait les solennitis religieuses et scolaires. Les
visiteurs nombreux et souvent illustres etaient frappes
de la tenue distingute des 61eves dans leur uniforme
blanc et gris, avec un brin de coquetterie pour le
lustre des cheveux et des souliers. Un jour, le io octobre 1899, I'ambassadeur de France, M. Constans,
arrivait A l'impromptu au College et ne se lassait pas
de I'admirer. D'autres fois, les el6ves du Sacr&-Cceur
faisaient une noble reception A des amiraux venus
avec leurs officiers : c'"taient I'amiral Fournier sur
le Brennus, en 1899, 1'amiral Caillard, sur le Pothuau en 19ul, I'amiral Bonnet avec une escadre de.
quatorze vaisseaux en 19o4. L'chelle de Smyrne
etant trbs fr6quent4e, on ne peut citer tous les voyageurs de qualit6 qui connurent I'accueil cordial de la
Maison de Smyrne : avec beaucoup de Lazaristes, ii
y en eut de tous ics ordres religieux, il y eut le R. P.
Coube, le R. P. Olivier, le futur cardinal De Lai ;
il y eut le Duc et la Duchesse d'Orleans, etc.
M. Poulin entretenait parmi ses confreres le meilleur esprit de famille. II en fut f~licit6, .lorsqu'en
I 903, toute la Maison signa une adresse touchante
au T. H. Pere Fiat pour le consoler A 1'occasion des
epreuves que subissait la Compagnie. 4 Cette lettre.
6crivait le bon Pere, merite d'etre gravte en lettres
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d'or dans les Annales de la Congregation n. Dans
cette ville de saint Polycarpe, on respirait la sym-

pathie et les relations ctaient aisles. Mgr Timoni,
ancien l6ve des Lazaristes, en resta l'ami bienveillant et fidile durant son long episcopat. La colonie
francaise, la plus unie et la plus courtoise, se montrait attachee au College. Les professeurs, aum6niers
des six ou sept maisons des Filles de la Charit6, aimaient leur ministere. La Saint-E-ugine, fete du supIrieur, se doublait de la Sainte-Eugenie Fievet a la
Providence. Les confreres assistaient en nombre aux
seances recrbatives et aux solennites religieuses qui
avaient lieu chez les Soeurs dans l'atmosphere la plus
cordiale.
Cependant M. Poulin, avec le College et le ministere aupr6s des Soeurs se surmenait, et, plus d'une
fois, ii avait ecrit au Visiteur et au T. H. Pere pour
6tre d6charg6. L'annee scolaire 1902-1903 lui fut par.
ticulierement p6nible. a Oh ! qu'elle a kt dure I s'exclame-t-il. Au secours ! n Enfin, la Providence lui envoya l'auxiliaire tant d&sire en la personne de M.
Georges Deroo qui debarquait a Smyrne, le z d&cembre 1903.
Le nouveau directeur du CollWge, issu d'une bonne
famille de la Flandre francaise, joignait a un ext&rieur charmant, A une amabilitd exquise, un zele sa
cerdotal miri par I'experience de dix ann6es dans les:
missions diocesaines. II trouva le College a son plus
bas chiffre : 87 e16ves. Aussi des sa seconde annee,
eut-il le souci d'en relever le nombre sans nuire a la
qualit6. II pensa qu'avec un choix 4claitr et des ga;ranties s6rieuses, on pouvait recevoir sans une.etroite
limite d'Age et ouvrir plus largement la porte aux hterodoxes, comme le faisaient d'ailleurs les collges
religieux de Constantinople. En certains cas parti-
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culiers et interessants, ii crut bon de flechir, sans
I'avilir, le taux de la pension. En effet, grace a ces
mesures le nombre des 6lives augmenta d'annde en
ann6e. M. Poulin, toujours superieur de la Maison,
exultait : a Une seve chaude circule partout, une
vie nouvelle .clate dans tout le College ! Comme la
Providence a tc bonne de nous envoyer M. Deroo,
jeune, vaillant, actif, aussi d6vou& qu'entendu. Merci
mille fois, mon Dieu ! n
Mais il faut adorer les impenetrables secrets de
Dieu : le 22 avril 19o8, au cours du grand pelerinage
annuel a Panaghia, la mort frappait soudain le tres
estim6 directeur. Ses fundrailles triomphales proclamaient le deuil d'une ville entiere, consciente de la
perte que faisaient le College et la Congregation. M.
Jean-Baptiste Auvinet, dbjA professeur au Sacr&Coeur, eut, avec le titre de directeur, la succession de
M. Deroo. II fit de bonne besogne et soutint la r&putation du College avec brio jusqu'& la guerre de
1914.

Durant les ann6es terribles, c'est M. Poulin qui
donne son mot d'ordre : a I importe souverainement
au milieu des ennuis, des craintes, des miseres, de
tenir toujours hauts les esprits, les coeurs, le courage,
la pleine confiance en Dieu, ii importe non moins
d'entretenir la regulariti, la bonne volonte, la paix,
!'union, I'entrain. Autrement, tout s'affaisse, et I'on
souffre doublement. » Ce programme, ii le realise
parmi ses confreres restants et chez les Filles de la
Charit&. Bien que le Vali de Smyrne fut d'une rare
bienveillance, on eut a subir 1'occupation du College
par une kcole turque, la ruine de Panaghia, de multiples vexations. M. Jung fut poursuivi pour une
T. S. F. inexistante, et des sceurs emprisonnies pour
des correspondances qu'elles n'avaient pas recues. La
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rarete des vivres et la ptnurie d'argent ttaient un
souci continuel. Cependant la mort enlevait le ven&r
M. Tescou, la vaillante soeur de Grancey, le d&voui
M. Dorme. Le superieur soutenant le courage des

autres et ses propres infirmitts, etait comme le juste
que chante le pokte latin : ]justum et tenacem propositi virum... impavidum ferient ruinae , (Horace,
Odes, III) (c Rien ne peut 6branler son esprit rbsolu ,.11 devait pourtant assister a la catastrophe finale
de 1922, a l'incendie de son 6glise et A la ruine presque totale de son ceuvre. Mais sa foi se nourrissait
des textes sacres que la liturgie lui mettait sous les
yeux chaque jour. Son esperance en la Tres-SainteVierge etait invincible, car il etait devenu le champion de Marie et le d&fenseur d'un nouveau Lieu.
Saint.
II est n&cessaire de narrer brievement la n decouverte de Panaghia-Capouli,. Au mois d'aoft I89i,

le Visiteur etait avis6 d'une singulibre dcouverte
archeologique que venaient de faire les confreres de
Smyrne. II nw s'agissait rien moins que de la Mai-k
son de la Sa.nte Vierge, pros d'Ephese. Voici cor-,
ment ktait arrivie cette extraordinaire aventure.
En lisant presque malgr4 eux, et en discutant sans.
rninagement, la Vie de la Sainte Vierge, par Catherine Emmerich, ils avaient &t amenes a aller sur place,
pour se rendre compte. Joyeux et sceptiques, un bean•
matin de juillet, M. Poulin, M. Jung et M. Vervaut,
accompagnrs d'un domestique et d'un guide turc,
6taient done partis explorer la montagne d'Ephhse,
Apres trois jours de recherches, accables de"chaieu'
et de fatigue, disireux d'6tancher leur soif, ils sontheureux de trouver une source au lieu dit PanaghiaCaipouii. Ce nom sacr6, le site, les ruines d'une chapelle les 0tonnent d'abord, puis une emotion intense
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les saisit a mesure qu'ils constatent la concordance
des lieux avec les descriptions de ta pieuse visionnaire. It fallut deux. autres expeditions pour assepir
leur conviction et la faire partager, pour contr6ler et
appr6cier scientifiquement leur dkcouverte. Peu & peu,
de nouvelles visites, de nouvelles -tudes, le timoignage de la tradition locale leur en rvel&rent I'importance. .Lenqukte episcopale de Mgr Timoni conclut que les ruines de Panaghia-Capouli sent vraiment les restes de la Maison habit6e par la SainteVierge decrite par Catherine Emmerich. M. Lobry
donne son sentiment par 6crit, le 22 avril 1894 :
;i Apres avoir vu deux fois Panaghia-Capouli, je
constate une conformit4 parfaite entre ce que dit Catherine Emmerich et la realit6 actuelle. n
L'enthousiasme d'une telle decouverte faisait d&
sirer 1'achat de ce nouveau Lieu-Saint. L'ardente et
pieuse soeur Marie de Grancey, superieure de l'h6pital de Smyrne, offrit les fonds necessaires. Mais
quel 6tait le propriataire de la montagne ? Comment
se renseigner sans trahir ses desseins ? A tout hasard, M. Poulin avec deux confr6res et M. Borrel,
ing6nieur, prennent le train pour Ephese. Un inconnu entre dans Ie compartiment et cause : en rapportant les potins du pays, sans s'en douter ii rOvele
aux intiresses que le Bey d'Arvalia est le proprietaire
et est d4sireux de vendre son fonds. Ainsi informes,
les voyageurs vont demander I'hospitalite au bon
vieux Ture qui accueille leurs personnes et leurs propositions.

La Providence manifestement conduisait toute catte
affaire. M. Poulin en fit I'Ndifiant recit dans une
brochure 4ditee en 1896. DdjA le R. P. Eschbach,
supdrieur du seminaire francais de Rome, venu A
Eph6se, avait mis sous les yeux du Souverain Pon-
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tife, L6on XIII une notice et des photographies de
Panaghia-Capouli. Mais si la Vierge a sejourni a
Eph6se, c'est la qu'elle est morte et de 1l qu'elle a
etW enievee au ciel. Cependant, J6rusalem pretend
avoir son tombeau a La Dormition >iconfi d'ailleurs
par I'empereur Guillaume aux Lazaristes allemands.
Y aura-t-il un conflit ? Qu'en pensera le monde religieux et savant ? M. Poulin, sous le pseudonyme de
Gabrielovich, pose la question : ( Ephese on ]Jrasalemn, (1897), il confronte les deux traditions, il
provoque les objections, il s'attire des r6ponses : le
R. P. BarnabW d'Alsace, des Freres Mineurs, publie
un volume a Le tombeau de la Sainte-Vierge i -]irusalenm . L'ardent Gabrielovich polemique A son
tour <( Le tombeau d'Ephese (1904), ( Ni Sion, ni
Gethsemani (910o). Un dernier mot n (1921) sortent

de sa plume logique et vigoureuse. M. Lobry l'encourage dans cette lutte : (c Enfin, dit-il, les adversaires d'Ephese sont riduits au silence ! n
Dans ses. Souvenirs de voyage ,,M. Lobry consacre lui-m6me quelques pages A Panaghia-Capouli.
II y montera jusqu'A vingt fois, y conduisant le plus
souvent des p6lerins de marque. Car les pllerinages
individuels sont nombreux, et il y a un p61erinage
dioc-sain organis6 chaque annie. En 1908, le p6leri-;
nage fut attrist6 par la mort de M. Deroo, frapp de
congestion A I'arriv6e sur la montagne. Si, faute dei
fonds, on n'a point pratiqu6 de fouilles pour trouverl
le Tombeau presum6, on a decouvert quelques tom.bes avec des m6dailles d'empereurs byzantins, on .a
dfgag6 aussi la cheminde de la Maison et la cendre
a opdr6 des gu6risons extraordinaires.
GrAce A M. Poulin et a ses confreres, la tradition
d'Ephese, admise deja par des savants comme Be
nott XIV, Tillemont, Ruinart, etc., a revendique s•.
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La tradition de J6rusalem,

par contre, est demoritree postdrieure au VI siecle
et appuy e sur des temoignages apocryphes et contestables. Si elle est encore la plus repandue, elle
n'est peut-&tre pas la plus autorisee. ( C'est la Providence elle-mime, dit M. Lobry, qui a &crit I'histoire de Panaghia-Capouli. Elle ajoute toujours une
page a une autre par des manifestations auxquelles
nous ne songions pas. Elle 6crira celle du Tombeau
A I'heure marquee par Dieu. Evidemment nous avons
le dtsir de lire cette page, mais c'est bien en paix
que nous laisserons cette divine Providence 1'ecrire
aux heures de son choix. » (La Palestine, p. 85)
II. -

MAISON DE SALONIQUE

SSalonique fut la premiere echelle du Levant oi
aborda M. Lobry en compagnie de M. Droitecourt
nomm6 supirieur de la maison de Zeitenlik. Le curd
de Salonique, Mgr Bonetti, r6cemment sacrb &v6que
titulaire de Cardique, recut tres aimablement le nouveau superieur de Saint-Benoit. Aux toasts, les deux
hommes se mesurerent: (CJe bois, dit Mgr Bonetti, au.
- Si vous le faifutur Visiteur de la province !
au futur D6lgu6
boirai
fje
tes, repondit M. Lobry
apostolique de Constantinople n. Mgr Bonetti decouvrait ainsi une certaine animosit6 contre M. Heurteux, mais il ignorait la nomination de M. Lobry
qui ne serait officielle que six mois plus tard. En
jouant au diplomate, il avait trouvk plus fort que
lui. Les deux partenaires se retrouveront A Constantinople dans une sainte emulation pour le bien de
I'Eglise.
Le io d&cembre 1887, M. Lobry revenait A Salonique, commissaire extraordinaire pour faire la vi-
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site canonique. M. Franqois Tabanous, missicnnaire
de Kouba (Algerie), avait succede comme cure A MNgr
Bonetti, it 4tait plein de zele et s'offrait a seconder
les vues apostoliques de Mgr Czaref et de M. lIobry
sur I'Albanie. Mais apris six mois d'un ministAre
laborieux, il kit emporte par une pneumonie, au
grand regret de ses confreres et des paroissiens (i).
M. Jean Galineau, supbrieur de Smyrne vint Ie
remplacer (mars 1888). L'Ucole paroissiale fut son
premier souci. Elle comptait plus de go laoves. Deux
confreres et un collaborateur y etaient employvs et
la 'besogne, Paris ne pouvant
ne suffisaient pas
on comprit la nd&4cssit de
personnel,
le
augmenter
Ecoles chretiennes ; M.
des
s'adresser aux Freres
Lobry se chargea des nagociations et les conclut pendant son voyage en France. En effet, le 7 septembre,
cinq Freres des Ecoles chretierlnes d6barquaient h
Salonique : c'ataient les Freres Olympe, Fructueux,
Exupere, Hugo et Rodriguez. M. Galineau les ins.
tallait vaille que vaille dans de paxivres classes en
attendant mieux, mais M. Lobry revenu avec le titre
de Vice-Visiteur, ne laissait a personne l'organisation definitive : le 26 septembre, it ttait pour cela A
Salonique. Cependant, les Filles de la Charit6 demandees pour I'Albanie, avaiente4tt instalKles A Prizrend
(mai 1889), M. Galineau y avait contribu6 au lieu 0
place du Visiteur ; mais celui-ci fit le voyage d'Alba.nie durant les vacances (juillet-aoit). Infatigable, ii
revenait h Salonique en octobre et visitait Koukouch,
mais la Macidoine lui laissait malheureusement la
microbe du paludisme pour plus d'un an.
En fivrier 189g, Salonique eut encore sa visite canonique. Cette annde faillit ktre fatale h M. Galineau.
I. Asnakis de la CQogrdga9i~,
258. 381-385.

tome 53, Lcttres de M. Denoy, pages 25S-

-

135 -.

En prenant un bain de mer en juillet, il fut en danger
de se noyer, tandis que le fr&re Hubert, coadjuteur,
y laissait la vie. M. Galineau resta longtemps sous
l'impression nerveuse et, au mois de d6cembre, une
congestion cerebrale se d6clara : M. Lobry accourut
i son chevet et ne le quitta que hors de danger. Les
ann6es suivantes, M. Murat fut appeler pour prkcher
le Carime A la paroisse ; des retraites furent organis6es par cattgories. Grice a I'ardeur du predicateur, et a sa connaissance des langues, le succes fut
complet. M. Gesualdi, que la mission de Salonique
apprdciait pour sa connaissance de l'italien, du grec
et de I'anglais, fut malheureusement emport6 par une
fievre typhoide, en d&cembre z892.
Vint alors la crise provoquee par Mgr Mladenoff.
Salonique,. os s'6levait le nouvel &v&chW bulgare, en
subit tous les contre-coups. M. Lobry, renseigne et
souvent appel, par M. Galineau, y passa des mois
entiers. Mais, malade et d6courag6, le pauvre cur6 se
retira en France,
M. Pierre Bressanges lui succeda : le 15 aoGt 1895,
il itait install par Ie Visiteur. 11 venait du Grand s&
minaire de Cambrai avec la reputation meritke d'un
pieux et saint directeur. Mais, dans le ministhre paroissial, il 6tait tout depays6. Quelques mois suffirent pour abattre sa sant6 deja chancelante et le m&decin d6clara qu'il ne pouvait rester dans ce pays.
II mourut peu de temps apres son retour en France.
M. Henri Heudre, install" par M. Lobry, le z2
fivrier 1896, supdrieur et cure de Salonique, y resta
six ans (1896-1902). Missionnaire ardent et zl6, il
entreprit de rebitir I'Nglise. II quta, i1 se remua, il
bAtit et la belle kglise s'eleva sur une crypte spacieuse tres utile pour les cat6chismes et les reunions
pieuses. Elle eut un autel monumental en marbre,
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dtdid A la Vierge Immaculde, dont la statue le domine, des vitraux ofi les saints Thessaloniciens escortaient saint Henri, un clocher carillonnant aux heures et aux quarts, un orgue comme il n'y en a pas
dans toute la Gr&ce. Bref, une eglise qui, sans rivaliser avec les antiques monuments de Sainte-Sophie
et de Saint-Dimitri, donne une idWe claire et avantageuse du culte catholique. Mgr Bonetti, ancien cure,
consacra la nouvelle eglise, le 6 mai 19oo, entourb de
M. Lobry et de plusieurs sup6rieurs lazaristes, dans
les transports de joie de la population catholique.
L'annbe suivante, les fetes en I'honneur du Bienheureux Francois Clet, martyr de Chine, ramenerent M.
Lobry avec Mgr Borgomanero, vicaire general et
M. Colliette. Mais Salonique, qui ne peut oublier le
cur6 batisseur, fut trop t6t priv6e de I'ap6tre.
M. Arcade Dorme (1902-19o1)
quitta a regret sa
procure et son aum6nerie de Smyrne pour la paroisse de Salonique. Son sup6rieur, M. Poulin, 4crivait A son sujet : II a tout ce qu'il faut pour reussir : pi&te, science, prudence, belles manieres, Ploquence, 6nergie, sant6 ! , Cependant, il ne repssit
pas. Le consul de France se plaignit des digressions
politiques dont ii farcissait ses sermons. Le consul
d'Italie se heurta A sa volontý arr&te de ne pas faire
de cat6chisme dans les ecoles, si bien que I'ambassadeur, M. Mayor des Planches, demanda et obtint
un aum6nier italien pour l'h6pital et les &coles de,
Salonique. A la suite d'une visite. M. Lobry disait
au T. H. Pere qu'il serait sage de deplacer M. Dor-.
me. II ne fut pas ecoutW immediatement. II apprit.
soudain, quelque temps aprbs, par les interessts, que'
M. Dorme 6tait envoy AkSmvrne et M. Gabolde
nomm6 cur6 de Salonique : Paris avait oubli de pr-.
venir le Visiteur provincial.
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M. Joseph Gabolde (190o) occupe le poste depuis
plus de 28 ans. Ces longues annies attestent sa sagesse et la binediction de Dieu sur les oeuvres prosplres de la paroisse.

En t9i2, I'6cole paroissiale comptait 75 bl6ves tous
catholiques : le college des Freres des Ecules chrtiennes avait 265 ý16ves, dont 81 catholiques. Deux
scoles tenues par les Filles de la Charit6 regorgeaient
d'e16ves grecques, bulgares, israelites et catholiques.
Une Association de jeunes gens s'est maintenue, malgr6 les fluctuations ethniques et la p6nurie des ressources : elle a ses reunions pieuses et r6cratives,
ses retraites spirituelles tres edifiantes. L'Association des Dames de la Charit6, qui date de 1867, a kte
bien utile dans les calamites publiques contemporaines. En 1928, une Conference de Saint-Vincent de
Paul s'est formte, dont le bon cur6 est fier aujourd'hui comme du plus beau fleuron de sa couronne
pastorale. M. Lobry. a toujours &t6 1'animateur de
ces oeuvres par. ses puissants encouragements. C'est
le presbytere de Salonique qui, pendant la guerre de
1914-1918, fut son Quartier general d'oil rayonnait sa

charite.
III. -

MAIsos DE SANTORIN

Les Lazaristes avaient remplace les J4suites dans
les Cyclades a la fin du XVIII" sidcle. La population
catholique, assez tombreuse alors, 6tait issue des- Vnitiens. A sa premiere visite, en janvier 1889, M. .Lobry y trouvait M. Guillaume Gauzente, supbrieur de
la Mission depuis plus de 30 ans. M. Benjamin Vervault qui venait d'y aborder et un bon .frere coadjuteur. Is tenaient une &cole florissante. -M. Gauzente
avait traduit en grec le cat6chisme de Paris. t1 fit
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avec M. Lobry le ptlerinage aux Lieux-Saints, en
1892, mais ii mourut subitement A Smyrne trois ans

apres. Le transfert de ses restes & Santorin fut entrav6 par la mauvaise volonte des autorites grecques:
ils faillirent ktre immerges par ordre entre Syra et
Delos. u Dire les sentiments de respect, de pibt6, d'affection avec lesquels les Santoriniotes, catholiques et
orthodoxes, autoritis et population, accueillirent les
ossements du vendre M. Gauzente, serait impossible,
6crit M. Lobry ,. 11 reste, aujourd'hui encore, pour
la population de l'ile a le Bienheureux ), o macarios,

et ses successeurs, M. Thoillier, M. Jougla, M. Issaverdens, etc., avec leurs collaborateurs, ont bWnefici
de cette v6neration. Les vignes, nourries des laves
volcaniques, produisent des vins gendreux, ressource
de la Mission. Le volcan toujours en activit4 attire
chaque annie de savants visiteurs, heureux de trouver
une hospitalit4 francaise. Aussi, pendant la guerre,
la marine francaise s'est plue a ravitailler les missionnaires et les Soeurs. C'est par la que se rivble
1'influence du Visiteur : fut-il A Constantinople ou k
Salonique, c'est une bonne et vigilante providence,
qui encourage les enfants de saint Vincent A maintenir des restes de catholicisme sur ce rocher solitaire.
IV. -

MAISON DE CAVALLA

i
Cavalla, 1'antique Ndapolis, est la premiere ville du
continent euroiqpen qu'ait touch6 I'ap6tre saint PauL
(Actes, XVI, 9). C'est pourquoi elle 6tait chore auxiý
missionnaires qui, de Salonique, visitaient de temps',
en temps les catholiques de Macedoine et de Thrace.
En 1888, A l'occasion d'une pompe funebre autour:
d'un enfant bien-aim6, les catholiques r6clamerent una
missionnaire a demeure. M. Hypert s'y devoua volon-
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tiers et bient6t des liberalit6s permirent de fonder la
Mission : M. de Charnaud donna un terrain. Le premier sup&rieur fut M. Denis Dubulle ; son successeur, M. Etienne Jougla, qui y resta 25 ans, fut le v&ritable organ.isateur de la Mission. II bitit la resi-

dence, 4tablit les Soeurs de la Charit, 6tendit son
zele a Thassos, Drama et Xanthi, tandis que i'6cole
augraentait en nombre et en importance. Au cours
d'une de ses visites (1906), M. Lobry reBut de M. Vix,
agent consulaire d'Aitriche, le cadeau appr&cid de
350 pics de terrain nicessaires pour enclore la Mission du c6td Ouest. Mais les guerres balkaniques et
mondiales fuent une rude 6preuve pour Cavalla, qui
passa des Turcs aux Bulgares, puis aux Grecs. Les
Sceurs exerckrent la charit6 envers les blesses et les
pauvres de tons les partis. C'est grAce A elles que,
malgr4 le petit nombre de tatholiques, la Mission
s'est inaintenue.
V. -

MAIsoN a~ ZEJTEiLI

La Mission de Macedoine, ayant 6te &rig&e en VS
cariat apostolique en 1883, il lti fallait son organim

sation propre, differente de la mission latine de Salonique. Celle-ci, sons la direction de M. Bonetti,
avec le concours devour -de ma Soeur Pucci, avait bien
seconde le mouvemept bulgare. Deux maisons importantes de Filles de la Charitk, Saint-Vincent-de-Mac&doine A Zeitenlik (1864) et Saint-Joseph A Koukouch
(1885), avaient commend I'apostolat de la charit6.
Bient6t, M. Joseph Alloati serait avec sa soeur Euphrosie le fondateur d'une Congregation bulgare, les
Eucharistines(1889). A Salonique encore, M. Bonetti,
devenu ev6que titulaire de Cardique, &rigea la r6sidence 6piscopale de 1'eveque bulgare. Mais c'est A la
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campagne de Zeitenlik qu'il voulut' batir le seminaire du nouveau vicariat. Le T. H. Pere Fiat, sup6rieur gdneral, entrant dans les vues du Pape LUon
XIII, y contribua genereusement. On se proposait
un triple but : °1 former un clerg6 indigene instruit
et sincerement catholique ; 2° former des instituteurs
pour les villages ; 30 accessoirement former de bons
ouvriers pour les villages. Le seminaire serait aussi,
pour les popes marids, un centre administratif et un
foyer de reconfort spirituel. Les missionnaires pourvoiraient A leur subsistance, et par les retraites eccl6siastiques, en feraient de bons et saints prktres. D'excellents freres coadjuteurs s'occuperaient de l'cole
professionnelle.
C'est ainsi que fut nomme, en 1886, le premier superieur, M. Louis Droitecourt. M. Lobry I'y avait
amend. Leur s6paration fut penible. Le brillant professeur de Soissons, bon vivant, fut rebutd des le d6but par les difficult&s matirielles de l'oeuvre naissante et les prejugis nis des diffirences des rites latin
et gr'co-slave. Les 61&ves refusaient d'assister A la.messe latine. Dans la suite, des confr&res, M. Alloati, M. Gorlin auraient permission de c6lMbrer au rite
bulgare. Mais M. Droitecourt ne resta qu'une anne :&
il fut nomm6 sup.rieur du seminaire d'Avon, puis ne,
rarda pas h revenir A Constantinople, aux c6tes de M..I
Lobry.
M. Felix Gorlin, nommr sup6rieur, se livra a l'ceu-.vre, corps et Ame. La mission comptait alors 30.~oo,
catholiques bulgares dissimines dans 40 villages. 11y avait 35 popes, mais 12.000ooo mes taient sans 6glise.
ni kcole (i). Deux 4veques catholiques administraient;,.
le pays : Mgr Nil Isvoroff, venu du schisme avecr
x. Annals, tome 56. Lettre de M. Gorlin, 9 mars 189o.
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247 families de Gumendje, et Mgr Lazare Mladenoff,
elevx d'abord par les Soeurs de Saint-Vincent, a Zeitenlik, puis a Saint-Benoit, et entrý dans la Congregation de la Mission. Leur gouvernement doux, juste, paternel, attirait les schismatiques et le mouvement vers 1'union se propageait. Le s6minaire comptait deji une soixantaine d'enfants, dont 12 apprentis, distribuks en 9 classes primaires et secondaires.
Meme une jeune et retentissante fanfare donnait. un
6clat prestigieux aux fetes religieuses. Il eut fallu
beaucoup d'argent pour construire 6glises et 6coles,
et entretenir les pretres et les instituteurs. M. Gorlin
kcrivait pour recruter des bienfaiteurs, soit a I'ceuvre
de la Propagation de la Foi, soit au charitable frere
G6nin ; ii allait m6me en France pour qu6ter. L'ceuvre annoncait les plus magnifiques esperances. Elles
furent, hilas ! bientat brisees. Rome lui interdit de
queter. Tres impressionnable, M. Gorlin en souffrit
physiquement et moralement. Sa gestion financi&re
accusait un deficit considerable : il allguait qu'il
avait it6 trompo dans une entreprise commerciale et
qu'il avait sacrifi6 toute sa fortune personnelle. II dut
quitter Zeitenlik et vint se reposer & Constantinople.
Malgr6 une sante compromise, il rendit au college
d'utiles services. II venait d'en etre nommi directeur,
quand il mourut subitement a Paris, le 9 septembre

1897.
M. Casimir Hypert, nomme a la tate du s6minaire
pendant les lamentables incidents, oi I'enfer semblait
dechatn contre la Mission, n'eut pas l'autorith necessaire dans ces circonstances. M. Destino ne fit que
passer et la mort enleva rapidement son successeur,
M. Blancard.
C'est alors qu'arriva M. Emile Cazot : install6 par
M. Lobry, le 13 d6cembre 1897, ii devait y rester
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16 ans (i). Mgr Epiphane Scianoff, sacri a Saint-Benoit, le 8 septembre 1895, avait succ6d a&Mgr Mladenoff : it laissa toute l'administration a M. Cazot,
sauf a s'en plaindre dans ses crises de jalousie. Sous
ce superieur intelligent et actif, les missionnaires se
devouirent au seminaire et a l'apostolat avec une
I. Ce sjout et ces seize annaes de divouemeo t oat sem4 une profoand
graltade dans le cmsur recoonaissant des eieves. Aussi Ala nouvelle de I
mort de M. Cazot (14 mars 1938), void la lettre toute spaotanee qne le Codes Aaies Eikes Bt ares desofaaadress6e
le 15 Juin 1938 - M.Jhles Levecque, viiteur de Turquie. Ce t6moignage proclame nettement Je
bi lan
Zete
oattralle6 les cnfrires et ler Supmieit d'alas I. Cadt.
LrGit DE BIEMWAISANCE DES CATHOLUQUES MAcONIos
No 8

S EN BuLGaR

So.ia, les fhiS 1938.
Tres Revrend P&e Visitear,
La triste nouvelle de la mart de M. Cazot, ancien sup&rieur du Siminaire
Bulga*e Catholique de Zetenllk-Saonique, et de la Mission des PP. Lazarists an Mackdioe, nouvelle que nous apprines le oisn pas6, a attrist4 tos
les catholiques mac6d•oieus rfugies en Bulgarie, et surtout les anciens
aees de ZeiteRi~e
En signe de recounaissance envers le v6n•er defunt, la Ligue de Bienfaisace des Catholiques Macdoenens en Bulgarie, d'accord avec les ancids
res, publia on ncroiaoge qui fut affich dans les principales rues de So6a
et envoy6 aux nombreux amis des PP. Lazaristes. En outre elle organis%,
16 5 jati, an Raetim, apr&s lequel ett lie uoe reunios dams I4 sk ad4
I'glise de rite oriental. Le service funebre a 6t6 cfibr6 par S. G. Mgr Crihe
Rourteff, ievque des catholiques de rite oriental en Blgarie, assistl de 4
pretres A ce serviee assisktent S. E. Mgr Mazzoli, del6gu apostolique
Bulgarie, le clerg6, nnrepresentant de la Ligation de France, les Seeurs
EBcwauistines avee tletm orphines, des reprisentants de tous les Institats
et organisations catholiques &Sofia, des reprysentants des socit6s macedomnes en Builgarie, les fidiles cathoiques de rite oriental et les anceylvesde Zeitenlik.
A la reunion, qui eut lieu aprs le service funibre, le P. Dr. Hi-ronyme
Statmic, aacien 41e de ZeItenlk, proanoma un discouts ealoieerx s it
vie de M. Cazot et sur l'euvre des PP. Lazaristes en Macadoine.
Voas faisant part de ce qtt a &t1fait a Sofia, en nm oiroe dn tris chet tregrett6 6ducateur et bienfaiteur, nous venons vous prisenter, a vos
Trls Rve&rend Pire Visiteur, et par vous, A toute la Congr6gation, ains
qu'k la fatille Cazot, les cdndolanees des cathliques mac6ddeas et des
anciens efives de Zeitenlik, avec I'assurance que ces derniers n'onbiieront
jMais ce que Its dignes Et gdanreut f1it de Saint Viti•st de Pai stt fai
pour les Mackdoniens et leur pays.
VeiRflz agr&er, Trts -ft&etend Pele Visetetr, 1%-xprtssIc de ts0 sAilments de vive reonnaeisance et de protond respect envers vous et envea
tous les membres de la Congregation.
J PFt&sideW:
2. SersiitiM:
II. TAuS .
I. POPro .
Le Corni des aniens dveies:

ais Dr. H Jimoyne SoTA ru, Pae TfmotIee YA~IB , N. BAC~TctVANDjxIPt,
Ilia T. Ttcanr,. Yardan P. IDxmaoW, Gotl6
DtkNicitm, P et N. STOICaEuW.
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belle ardeur et de beaux succes. Pour I'appricier, il
faut tenir compte du milieu schismatique et mouvant,
des vexations tyranniques des autorites civiles ou religieuses, enfin des guerres qui troublerent et reduisirent de deux tiers les villages catholiques, les pretres
et les maitres d'ecole. Le seminaire lui-meme passant
en territoire grec ne pouvait se recruter ni continuer
comme auparavant. Pendant la guerre mondiale,
Mgr Epiphane, trop manifestement bulgarophile, fut
exild a Naxos. Le seminaire et ses dependances abrithrent deux h6pitaux, oi des milliers de soldats blesses et malades recurent les soins des Filles de la Cha.
ritt et des Missionnaires. Puis il fut envahi par une
population de refugids arminiens, qui usent et abusent
de la charite. Une partie de la population macddo.
Snienne s'itant rWfugi&e en Bulgarie avec ses pretres,
c'est & Sofia que s'est 4tabli 1'dv&chM catholique. Mgr
Kourteff en est le titulaire actif aux c6tes de Mgr
Scianoff vieilli. M. Emile Cazot refusa plusieurs
fois I'6piscopat. Apres avoir 4t, depuis 919g, assistant de la Congregation tres actif et plus tard tr6s
devouW directeur des Filles de la Charitd, il est mort
A Paris, le 14 mars 1938.
VI. -

MASON DE MONASTIR

Longtemps rattachee A la Mission de Salopique, la
Mission de Monastir prit une vie autonome et tout de
suite ardente avec M. Lepavec (1856-1864). 11 y avait
alors un elan de conversion parmi les Bulgares t
malgrd les prodiges de charit6 des missionnaires, ce
mouvement retomba sur lui-meme et s'6teignit dans
le schisme. M. Lepavec revint mourir a Monastir en
1874. Une pierre tombale, dans le modeste cimeti&re
de Sainte-Medelie, rappelle ses travaux et ses esp&rances.
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M. Jean Faveyrial (1817-1893), qui avait commence
le mouvement Bulgare en Macedoine, vint le poursuivre A Monastir en 1867. Mais les Valaques, opprim6s par les Grecs Phanariotes se tourn&rent alors
vers Rome. M. Faveyrial les accueillit. Ils etaient
environ 15.000 : ils voulaient une liturgie en carac-

t&res latins, des pr&tres instruits, des instituteurs et
des ecoles. Avec le concours de M. Apostol Margarit, il ouvrit un lyc6e roumain et fonda 74 6coles.
Les suptrieurs, M. Richou, puis M. Hypert, second&rent les efforts de M. Faveyrial. 11 ne parait pas
que M. Lobry, tres occup6 ailleurs, y ait accord- une
attention particulibre. Aussi la mort de M. Faveyrial
(26 novembre 1893), fut-elle pleuree par les Valaques comme celle d'un pire trop t6t ravi A leurs esplrances catholiques.
Avec M. Lucien Proy, la Mission s'organise normalement. Les Filles de la Charit4 arrivent en 19oo
et les Fr&res Maristes en 9go5. Des l'ann6e suivante,
les Soeurs ont 40 4l6ves et les Freres 55. Mais les
temps heroiques ne sont pas terminds. Le 14 fWvrier
1909, un incendie detruit la maison de la Mission et
cause la mort d'un missionnaire, M. Dupuy. Cependant, en octobre, A sa visite, M. Lobry trouve la
maison relev6e de ses ruines et la chapelle en bonnevoie d'achevement. II felicite M. Proy de son beau
courage *et de son activit6. II constate aussi le progres chez les Sceurs : un dispensaire, une salle d'op&b
ration, une belle maison, des classes bien fournies.,
De meme, les Frres ont beaucoup d'<elves, malgrt•
la situation mouvementie de Monastir. Les sup&rieurs g6ndraux temoignent leur int6rht a la Mission
de Monastir par leurs dons g6nereux. Les guerres Balkaniques fournirent aux missionnaires et aux Sceurs
I'occasion de se signaler par une chariti A la hauteur
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des tragiques circonstances. Pendant la Guerre mondiale, Monastir fut un des objectifs les plus en vue
de I'armee d'Orient. Le typhus exanthematique y s-.
vit d'abord et les deux missionnaires en furent les victimes, par suite de leur ddvouement : M. Bdliires y
succomba et M. Bergerot n'y dchappa que pour etre
prisonnier de guerre en Bulgarie. II avait bien merit6
la croix de la Legion d'honneur qui lui fut accordke
avec la mndaille d'or des epidemies.
,Apr6s la guerre, la situation politique rendit les
ceuvres catholiques plus difficiles, les Freres Maristes abandbnn&rent la modeste 6cole de Monastir pour
s'etablir plus avantageusement a Belgrade. Mgr
Gnidovec, &v6que de Skopi6 et lazariste, installa un
confrere serbe comme cur6 de Monastir. La Mission
dut etre liquidee. Cependant, les Filles de la Charite, avec une initiative et une tenacit6 magnifiques,
ont reconstitue leurs ceuvres, en y ajoutant m&me une

6cole de garcons.

Arthur DROULEZ.
MADAGASCAR

Rdcemment revena i Vangaindrano, aprhs quelques mois de repos en France, le frire coadjutetu Edmond Wouters envoie quelques mots sur son retour
aux pays malgaches. Dans ces quelques lignes, notons- l'vocation des missionnaires du dix-septieme
siecle : Claude Dufour et Nicolas Privost, plantant
douze croix dans les villages de I'le Sainte-Marie, et
le rappel du travail et des constructions optimistes de
M. Fernand Binizet, ii y a 25 ans.
Vangaindrano, le 28 juillet 1938.
Parti de Marseille, le premier juin, j'6tais rendu a
Vangaindrano, le 22 juillet....Nous avons pu visiter
Port-Said, Djibouti et a Madagascar Nossi-BE,
Die-
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go-Suarez, et I'ile Sainte-Marie. Cette charmanle ile
nous faisait penser aux douse Lazayistes qui, au 17I
siecle, etaient montis jusque-li et avaient la fantaisie
d'y planter des croix sur les plus hauls sommets. Enfin, voici Tamatave, d'ou avec nos chores Sceurs,
Dhericourt, Hamar et Bastos, je gagne Tananarive. Puis, on prend le rail jusqu'a Antsirabk, le Vichy malgache ; de IA, I'auto postale jusqu'a Fianarantsoa. Nos Soeurs y attendent une occasion pour
Fort-Dauphin. Pour ma part, le 16 juillet, le train me
debarque A Manakara. Avec le P. Mollex, nous celebrons en famille la Saint-Vincent. Le soir du 19 juillet, le P. Garric me prend dans son auto jusqu'a Vohipeno ; puis le frere Pujol me roule jusqu'a Farafangana ; 1a, le P. Blanchard m'attend avec I'auto de
Vangaindrano, o6 je retrouve notre chambre telle que
je I'ai quittde I'ann6e pass6e.
Le poste de Vangaindrano est comme une flche
avancde dans le coeur du paganisme. Beaucoup de
missionnaires y ont dbja travailld. Quelques-uns y
ont meme perdu courage. Le grand optimiste qui
voyait juste a kt4 le PNre Benizet. Que ferions-nous
aujourd'hui si nous n'avions pas sa grande eglise ?
A present, il y a ici les PNres Jourdan et Blanchard
et sept Sceurs. Partout, dans les environs, on desire
les missionnaires : Vangaindrano est la capitale de la _
grande tribu des Antaisaka, et les chritiens du chef- lieu de la province font comme tache d'huile sur
leurs families de la brousse. Edmond WOUTERs.
TUNISIE
LES MISSIONS LAZARISTiS

DE 191g A 1937

CHAPITRE II
LES CENTRES

DE

MISSIONS

Le milieu tunisien. - Celui qui voudrait faire rentrer le.
missions tunisiennes dans le cadre actuel des missions fran-r,
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,aises ne connaitrait pas le milieu meme oi leles se donnent.
Ici les paroisses et les centres religieux sont ed ~tolution per-

manente. Des centres nouveaux se crient en raison de 'afflux
imprevisible d'ouvriers, de fonctionnaires, de mineurs, de co,
ions. De la m&me manibre its peuvent s'amoindrir et se r&dure A quelques families : insucc&s dans les cultures, tern*
tures des mines, deplacement des troupes, disparition des industries nouvelles quand ce h'est pas le mirage africain qi
au Maroc par exemple,
appelle en d'autres contries,
groupes importants de cldtivateurs et de travailleurs. 1 y a
quinze ans, tel cenire comptait quatre-vingt A cent families,
il n'en compte plus que quinze a vingt actuelement, et encore la mevente dess produits, la cherti de I'outillage et du
personnel peuvert-elles 6loigner les plus desireux d'y demewrer.
Cependant un certain nombre de paroisses ont d6ej uhn passd
qui leur donne un caractre de stabiliti incontestable. De tette
catdgorie apparaissent les paroisses des grandes villes, comme
aussi les milieux d'affluence rationnelle oit l'organisation ivile et religieuse a pris un d6veloppement d6finitif.
Grard sombre de petits centres. - Un nombre plus grand
aux limites inceraparses,
de petits centres, aux maisons
taines peuvent pourtant devenir le rendezvous des missionnaires. 11 s'y trouve fr6quemment des families interessantes,
families de colons fervents, d'administrateurs, d'ingdnieurs,
de chefs de police, d'instituteurs et de postiers. La religion
n'y est pas m6prisde, mais en realit6 le culte ext6rieur n'exsstera qu avec la pr6sence occasionnelle du prdtre. Voilt pourquoi les missions y sont une satisfaction et une vraie jouissance spirituelle.
A peu pr&s semblables A ces localits impricises, se ren-

contrent en Tunisie des villages squelettiques en formation
progressive et qui ont ddja pour ossature une dcole, une ch-

pelle, des demeures d'4picirs et d'h6teliers, avec quelques
maisons plus cossues de retraitis et de mdtayers. On y voit
quelques vllas avec fleurs et jardins. Ces maisons parfois se
trouvent au voisinage de gros villages arabes et mettent en
un contraste saisissant le progrks et la cristallisation.
Les wrais centres indigeges. Faut-I parler des vraie

centres indighnes o- le chritien ne s'aperqoit que sous le v4
tement d'instituteur, de commissaire et de postier ? Certes
en ces milieux la population est nombreuse, bruyante, bigarrIe, mais ce n'est pas A I'ombre des mosqutes, pros de ces
foules grouillantes quil est possible de parler de J6sus-Christ
et de son Evangile.
L'apostolat du

missionnaire doit

n6cessairement

s'exercer

ailleurs : aux Peres Blancs du cardinal Lavigerie de tenter
prudemment l'infiltration catholique en suscitant les synmpa:hies par le costume et le parler arabes, par les conferences
spirituelles, les services matdrieis et intellectuels, et peut-6tre
plus efficacement par le concours acquis des Soeurs Blanches.
Celles-c,

du moais, peuvent voi

la femme arabe dans son
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int6rieur et gagner les cceurs par leurs dispensaires, leur visite des malades. les ouvroirs et les ateliers de tapis et de
broderie.
Centres inexistants ou trompeurs. - Quels seront done les
lieux favorables aux missions ? Les cites illustres de l'histoire
nvangeliser ?
offriront-elles encore des localitis A visiter et A
Helas ! ces villes au nom retentissant sont A present amas de
ruines, ou agglomeration informe de masures indighnes. Elles
sont exceptionnellement le lieu choisi de villas europ6ennes
qui cherchent vainement A ressusciter les splendeurs disparues.
MNme Carthage, si proche pourtant de Tunis, n'a pas encore reussi A former une petite cit6 veritable. Elle n'offre
que demeures toutes r6centes, voisinant avec les 6normes blocs
d'edifices romains et carthaginois, avec les ruines de th6itres,
de temples, de basiliques chr6tiennes, avec les statues brisees
les tombes ouvertes des cimeti6res antiques. Au surplus, la
magnifique basilique actuelle de Carthage
ne se remplit
qu'aux solennites liturgiques, c'est-A-dire aux f&tes commemoratives de Saint Cyprien, de Saint Augustin, de Sainte FRlicite et de Saint Louis.
I1 est vrai que la presence du scolasticat des PNres Blancs,
avec ses centaines d'etudiants, garde A la basilique, en parti-

culier A Notl, A PAques et aux jours d'ordinations une vie

intense de pieti et une attraction puissante pour les catholiques de Tunis et des environs. Mais ces fidkles accourus

pour jouir des chants parfaits et des deploiements liturgiques

ne sont pas l'auditoire des missions et je ne sais m&me si une
veritable mission ait deja Wt6 donnie dans la paroisse de

Carthage.
Utique, oh Caton vint se donner la mort apres la defaite
de Thapsus, n'est plus rien, A peine un ensemble de maisonnettes oI loge le personnel d'une grande ferme et oi seule
I'habitaticn du directeur mdrite de fixer le regard.
Des emplacements de villes clebres conservent encore les
ruines grandioses d'tdifices majestueux. Mais si je fais exception pour les proches habitations de Sbedla, grande ville
du passe, je ne trouve, aupr6s de tant de murs et de remparts

6crou!-s, A peu pr6s aucune maison de chr6tiens ; du moins
ces chr6tiens sont-ils en si petit nombre qu'ils ne peuvent

posseder un lieu de culte convenable. Oh sont les chr6tiens de
Dougga, de Bula Regia, de Taburbo Majus ? A peine sontis
qelques-uns A I'ombre du gigantesque amphithdAtre d'ELi
Djem.
Ainsi les cit6s antiques de I'Afikia Romaine apparaissent .
au missionnaire comme des visions de la nuit ou comme des
mirages d6cevants : aucun groupement de chrdtiens n'y estS
possible pour son activitA et ses predications.
Les grandes "illes de Tunisie. - I1 y a bien les grandes
viles de Ia Tunisie, mais, comme il a 6t6 dit au chapitre-.

premier, l'archevchW n'a plus laissý aux missionnaires dio-"
cesains la charge et le devoir de donner les exercices spirit:
tuels dans les paroisses de Tunis, ni dans celles de Sousse,,,
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Sfax; Bizerte et Forryville. II y aurait 14 pour nous bcaucoup
d'attraits et de consolations, mais ce sont villes ou chaque
annee durant le Cartme des predicateurs 6trangers, francais,
italiens, ialtais se font entendre tour A tour et sont heureux
de satisfaire lAme religieuse de leurs compatriotes.
CENTRES LES PLUS IMPORTANTS

DE NOS

MISSIONS

Void done par ordre alphabetique les centres les plus importants de nos missions, j'entends parler des paroisses seulement sans m'arreter A leurs annexes pour ne pas entreprendre une knumeration trop prolongde.
Ain-Draham. - Nous sommes IA au pays m6me des Kroumirs, sur une colline tres elevde avec un panorama grandiose : devant nous une for&t de ch&nes s6culaires et en contre-bas une vallie tourment6e avec des gorges profondes et la
vue lointaine de la M6diterrande. Cette localit6 attire de plus
en plus les estiveurs tunisiens et possede au milieu de sa
fort des villas riches et modernes ainsi que plusieurs h6tels
du dernier confort. Les catholiques y sont peu nombreux,
meles aux Juifs qui affectionnent cette residence. Les catholiques n'augmentent sensiblement qu'a la belle saison de
juillet, aoflt et septembre. Mais malgri le camp militaire tout

proche et l'attrait de I'4glise toute neuve dominant le paysage, les fiddles sont loin, en dehors de 1'6td, de faire honneur A leur eglise charmante. La mission pour r6ussir dolt
eviter l'6poque du froid, des tempetes et des pluies hivernales.
II y a avec son auminier un couvent de soeurs missionnaires
Franciscaines de Marie qui s'adonnent A i'adoration de JesusHostie et au soulagement corporel des arabes.
Bdja. - Les Frangais y sont assez nombreux, minWs aux
Italiens et aux. indigenes. Petite ville od l'on retrouve un
acropole et le souvenir des grandes luttes entre Rome et
Carthage. Dans la plaine. avoisinante aurait eu lieu la bataille decisive qui entraina la chute de Carthage. L'6glise
actuelle s'y remplit facilement de fideles attentifs et sympathiques. Eglise splendidg, toute neuve, orgueil ldgitime du
curd bAtisseur et de ses fideles.
Believue-DubosviUe. - C'est dans la banlieue mene de Thnis deux centres rdunis qui grandissent visiblement et etonnamment d'ann4e en ann6e. DMjA pr&s d'eux un autre groupement d'habitations s'est form6 : la Cagna. Tous ces milieux acceptent la mission avec une joie sincere et sont pour
nous comme pour leurs prtres de paroisse, les P&es Assomptionnistes, une source d'edification et de consolation.
Bou-Ficha et Rille. - Localitbs proches de la mer ; chretiens italiens et francais dont le nombre est loin de s'accroitre;
ferveur trop mesuree. La pratique religieuse a besoin d'y
etre entretenue, comme elle l'est, par le ddvouement du curd
et I'aide des missionnaires.
Chaoual. - Chaouat A la gracieuse 6glise 6mergeant de
la verdure, attirant de loin le regard des passagers de la
route et du train. Notable diminution des habitants, respect
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et affection pour le pretre, mais oih 'on se contente trop
facilement du n6cessaire de la croyance et du culte. Pourtant
le missionnaire est heureux d'y trouver un auditoire satisfaisant.
Djerba. - ou Hom-Souk. - Hom-Souk est la capitale de
l'ile de Djerba o0 I'histoire incertaine placerait I'habitation
des Lotophages. De nos jours, les arabes, les juifs, les maltais et un moindre nombre de Francais forment une population assez dense, mais elle compte seulement quelques centaines de catholiques, il est vrai tres fervents particuli&rement dans le milieu maltais. Les missions sont suivies avec
empressement pour ne pas dire avec uti enthousiasme permanent.
Djerizsa. Une paroisse oh Ia grande mine de fer maintient la prosperit6. Les chefs et le personnel s'y montrertt
amis du pritre et avides de manifestations reIigieuses: le
mlssionnaire y retoit toujours un excellent accuei. Les annexes nombreuses qui dependent de Djerissa sont 6galement
favorables A la predication et aux missions.
Enfida•ille. - Centre qui doit beaucoup de son importance
A la puissante societ, qui met en valeur des milifers d'hectares.
Cette socit6
de I'Enfida a elle-m6me construit le presbyttre
et I'eglise qui sont 1'un et Ilautre tres bien conius et trks
beaux. Longtemps les socurs de Nevers eurent a un dispensaire et s'occup&rent avec z61e des pauvres et des malades :
I'amoindrissement des ressources de la societ6 n'a pas permis
de les conserver ; le rayonnement catholique s'en ressent,
mais 'Iaccueil reste toujours cordial A Enfidaville.
Gabes. - Cette ville est A la frontibre des territoires militaires de 1'Extr6me-Sud Tunisien. Elle prend de nos jours une vritable importance. Des milliers de soldats avec beaucoup de familles d officiers et de sous-officiers sont venus l'habiter. Ainsi
Ia prksence des chefs militaires et des anembres de leurs familles donnent un cachet particulier de distinction aux fates
religieuses de Gabbs. D'autre part, les habitants de 1'endroit
annent leur 6glise dont le clocher, ajour6 et bard6 de fer, est
unique en son genre. Les" c&rmonies solennelles y sent accompagn6es de chceurs de chant magnifiques, et les missions
donnent lieu 6galement A une afiluence remarquable de pieu.x
fidbles.
Gajour. - La Compagnie Fermiere des Chemins de fer de
Gafsa a IA ses ateliers. Ses ouvriers et ses cheminots donneat
de la vie a la paroisse, appr6cient les chants liturgiques et de
circonstance, et demeurent sensibles au d6vouement de let•'
pr6tre et a l'action des missionnaires. L'dglise est coquette,.
fort bien construite, convenablement orn6e, mais peut-~te,
un peu petite.
Gafsa. - La ville veritable est 6loignde du groupement dd
maisons qui environnent la gare de Gafsa et qui sont commw
une autre petite cite, propridet de la Compagnie du mAen
nom. Toute .proche, une oasis des plus gracieuses de ta Tr:
msie ; au centre de la vraie ville, des bains remains sa -
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eaux abondantes et profondes. Les fiddles ont bien loin pour
se rendre A I'6glise qui reste voisine de la gare. Cette 4glise
est toute petite, mais quels agraables d6cors et quels chants
artistiques I Le missionnaire n'a pas I se plaindre de son
auditoire, form6 surtout par les families du personnel des
Chemins de fer et par celles des officiers de la garnison.
Ghardimaou. - C'est le dernier centre catholique sur la
grande ligne des chemins de fer Tunis-Alger. Melange d'Italiens et de Franqais, gare douaniAre, nombre respectable de
surveillants et de fonctionnaires. Dens cette paroisse, qui n'a
pas toujours son pretre A demeure, les missions ne laissent
pas les gens indifferents et font un bien r6el aux fideles qui
sont un peu seuls au cours de I'annee.
Grombalia. - Une vraie petite ville avec contr6le civil,
gare et services multiples. Population d'Arabes, d'ltaliens et
de FranCais. Une 4glise plus vaste serait A construire, car certainement, se joignant aux fid6les de 1'endroit, les Italiens
des vignobles environnants sauraient la remplir facilement.
Les fftes et les missions montrent avec une evidence marqude
que l'eglise actuelle est vraiment trop peu digne de Grombalia.
Hammamel. - Localitd du Cap Bon situde sur le bord
de Ia mer,, garnison francaise, rendez-vous des estiveurs et
des touristes ; mais la vraie population catholique est dans
les maisons et villas avoisinantes. Ces demeures luxueuses
sont pour la plupart au milieu de magnifiques jardins d'orangers. A Hammamet se trouve peut-ktre 1'lglise la plus en
harmonie avec le style arabe ; elle produit un effet d'elegance
qui frappe le visiteur. Bien que les chrdtiens soient religieux
foncierement,, leur empressement relatif ne se manifeste pleinement qu'aux jours de fete et de mission.
Sdjour d'hiver de son Altesse le Bey.
Hammam-Lif. Hammam-Lif s'6tend au has du Bou-Cornine qui offre sur
ses flancs une splendide for&t de pins, nappe de verdure si"
rare en Tunisie. La ville a des bains romains favorables aux
rhumatisants et des rues bien aligndes, bordees de maisons
italiennes et francaises. Naturellement indigenes et juifs sont
mCCls A la population europienne. Au point de vue religieux,
ce sont les fetes qui rdunissent les fidl6es, trop rares aux dimanches ordinaires, bien que la foule se maintienne aux predications du Car&me et aux exercices de la mission.
Keirouan. - Cit6 arabe, ancienne capitale d'une dynastie
celbre. C'est encore maintenant une ville sainte, orgueilleuse
de sa m9squde aux cent colonnes. La ferveur chr6tienne n'y
est point parfaite ; mais les catholiques, en majoritd franqais.
fon* cependant bonne figure quand vient le missionnaire ou
qu'une solennit les convie A manifester leurs sentiments.
D'ailleurs les Soeurs Blanches, qui soignent les malades, pr&tent volontiers leur concours au pretre pour l'aider A faire
apprkcier le charme de la belle petite eglise de Kairouan.
Kdlibia. - Ville de pVcheurs, de maratchers et de douaniers. Elle est situde A 1'extrdmitd orientale du Cap Bon. Ls
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chrCtiens y sont m6l6s aux arabes plus nombreux. 11 y a indifference ou ferveur suivant I'absence ou la pr6sence du
pretre, suivant aussi les circonstances et les solennites. Les
catholiques suivent avec int6ret les exercices de la mission et
se montrent supbrieurs A leur r6putation de n6gligence religieuse.
La Cebala di Mornag. - Interessante paroisse qui groupe
des catholiqucs serleux, non pas sculement fiers de leurs vignobles ktendus, mais encore de leur fi et de leur pratique
religieuse. Une mission y est toujours facile et constiante.
La Goulette. - Ancien port remplact par celui de Tunis,
mais r6serve encore aux bateaux plus puissants. C'4tait autrefois la citadelle et le sijour triomphant des pirates. Ville
qui, ayant disurmais perdu son importance, garde un calme
frappant aupres de son pass6 de turbulence et de mercantilisme. Belle 6glise de style franciscain, couverte de peintures
et remplie de statues. Les missions italiennes y connaissent
I'affluence et I'enthousiasme, bien que les missions franCaises
n'y soient pas sans relief en raison du college des Freres des
Ecoles Chretiennes et de quelques bonnes families croyantes.
La Manouba.. - Centre proche de Tunis que les anciens serviteurs du Bey appr&ciaient particuli6rement. Les belles maisons arabes y demeurent assez nombreuses, mais plusieurs
menacent ruine. Dans une de ces magnifiques maisons transformne en pensionnat des Scuurs Salesiennes se trouve la chapelle des religieuses qui n'est autre qu'un patio int6rieur tout
rempli de splendeur artistique. La chapelle sert 6galement de
lieu de culte aux paroissiens de La Manouba. De l'exterieur,
les fideles n'v ont acces que par une large 6chelle plut6t que
par un escalier v6ritable. D'ailleurs en cette localite il demeure
assez difficile d'emouvoir Francais et Italiens, comme de les:
amener en foule A la messe du dimanche et aux exercices de la
mission : peut-6tre la proximitd de Tunis et le manque d'dglise
ind6pendante expliquent-ils en partie cette indifference sensible.
La Marsa. - Ville ot se trouvent le Palais d'6t6 de son

Altesse le Bey et la villa du R6sident francais. Charmante cite,
avec une plage, trbs frbquentee.

Importants h6teis et agr&a-

bles villas. C'est le foyer familial de bien des directeurs et
employes des maisons commerciales de Tunis.
Les catholiques y sont mels aux arabes et aux juifs qui".
semblent affectionner ce lieu privilegib.
Chrktiens francais,
maltais et italiens n'y sont pas en nombre considerable. Toutefois les europeens augmentent sensiblement A la saison estivale ; c'est alors que 1'6glise minuscule de La Marsa montredavantage son insuffisance regrettable. Elle sera sans doute.
remplacee A courte &ch6ance par une autre eglise plus cenWt
trale, plus vaste et plus favorable aux .r4unions et aux missions : idal A rdaliser pour la joie de tous.
La Mornaghia. - LA se trouve un ancien moulin arabe,
et chose remarquable. il a 6td si bien amenag6, agrandi, trans--form6 qu'il. est devenu la jolie petite 6glise actuelle. Tout cd
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m&me, c'est encore trop modeste pour repondre A la belle ardeur des colons catholiques. Combien le culte est aim6 A La
Mornaghia, et avec quelle religion sont suivies les missions
Ne nous 4tonnons done pas dentendre parler de souscription
et de projet pour une eglise plus resplendissante. (1937).
La Picherie. - Paroisse bien modeste autrefois ; elle devient un centre en plein developpement avec sa base d'hydravions, de bateaux de guerre, de sous-marins ct avec ses constructions et installations multiples. Tout un quartier nouveau
de maisons de maitres et quartiers-maitres d~ la marine, d'engag6s, de specialistes et de retraites vient s'ajouter aux bAtisses et aux agrandissements des particuliers. L'eglise a un
beau clocher et est bien ornee. Au surplus, les marins sont
souvent originaires des provinces religieuses de la France et,
malgr4 leur sdjour tres variable, se font une joie visible, aux
heures libres de leur service, de sanctifier le dimanche et les
fetes. Dans une mission on peut m6me entendre lA des cantiques bretons : simples matelots et petits officiers voisinent
& La Picherie avec les plus hauts grades de la marine et
c'est une belle legon de religion, de fraternit4 et de libert6.
La Soikra. - C'dtait un milieu de maraichers qui, situd
non loin de Tunis, avait fait beaucoup esp6rer. Mais des difficultes de lotissement ont arrte6 ces. esprances et les habitants ont diminud. 11 y a lieu A la Soukra, comme a 1'Aouina,
son annexe enrichie recemment d'une tres belle 4glise, de
pratiquer la patience Cvangelique en faisant pourtant appel
A toutes les ressources du zMle, car .malgrd le concours d'un
excellent cure, les missions ont rarement un succks retentissant. II faut meme l'exemple de quelques bonnes families pour
faire oublier l'indifference des autres.
Le Bardo. - Grande paroisse d'un d4veloppement considerable. L'6glise infime et presque miserable fait peine a c6te
des villas .qui se multiplient avec une rapiditd surprenante.
Elie doit ncessairement en des jours rapprochds se transformer en idifice plus grand et plus l3eau. Que le culte y serait
attrayant si, faute de place, des, centaines de fideles ne s'ggaraient A Tunis en des 6glises diverses ! II faut attendre le
rassemblement paroissial avec le regret de ne pouvoir satisfaire de suite la pidtd vdritable de si nombreux chretiens. Inutile d'ajouter que les retraites pascales et les missions trouvent au Bardo un milieu extremement favorable.
L.e Goubellat. - Paroisse non pas importante par le nombre
d'habitants, mais par la valeur des chrdtiens de la localith et
de la campagne. La religion y est honoree et les missions
y sont faciles ; le pr4tre peut s'attendre A des consolations
raclles et permanentes.
I.e Kef. - Ville calibre A travers les sicles de l'histoire :
combien de batailles se sont livrdes autour de ses remparts et
Son 6glise actuelle n'est
S
de sa merveilleuse source romaine
que I'atrium d'une ancienne basilique dont les ruines laissent
deviner la grandeur et la beautd. Francais et Italiens 's'empressent a 1'envie et remplissent trop facilement le modeste
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differentes. on n'6largit pas ses murs ; depuis des annees on
rwve d'gglise plus ample et plus en rapport avec l'importance
du Kef qui est doyenn6 et contr6le civil. Les missions sy renouvellent frequemment et sont toujours vibrantes et consolantes.
Le Kram. - Centre qui s'est developpd rapidement au voisinage de La Goulette. La proximit6 de la mer et les relations faciles avec Tunis expliquent ce d6veloppement incessant.
Franqais et Italiens naturalis6s forment un auditoire bienveillant. L'6glise avait 6te peinte entibrement par un ancien cure
amateur. L'on accourait hier encore pour admirer, non la
valeur artistique de ces tableaux primtifs, mais le jeu des
couleurs et 'originalite des dessins. Aujourd'hui le tout a 6tA
recouvert d'enduit et offre un coloris plus uniforme et des lignes de peinture plus sobre et plus religieuse.
Le Krib. - 11 yv a au Krib une toute petite eglise-chapelle
qui est une reduction d'6glise franraise, mais sans vraie sacristie et sans 1'ombre de presbytere. Du moins les colons et
les chr6tiens du lieu compensent par leur ferveur et leur cor.
dialit6 1'absence des commodites pratiques.
Mahdia. -- Ancien port de mer et peut-tre de piraterie. Sa
prospdrit6 des temps heureux n'est plus. Mahdia fut une capitale de royaume, et son (glise de genre franciscain est enserree dans les quartiers anciens. La religion demeure assa
vive et les Maltais, Italiens et Frangais viennent volontiers
6couter le missionnaire.
Massicault. Eglise belle et reguliere ; colons en gendral
fervents malgr6 la prtsence de protestants dans la campagne.
Les missions y prennent facilement de l'importance et les I.
d6les accourent et s'enthousiasment pourvu que la pluie ne
vienne pas arr6ter leur elan, car les pistes sont primitives et
lointaines.
Mateur. - Une petite ville oh les Italiens representent les
metiers et le petit commerce, mais le personnel des chemins
de fer, les fonctionnaires et les colons sont en general francais. L'6glise r6cente est digne de ce centre agricole et ferro-'
viaire ; mais, A cause de 'indiff6rence locale et de I'loige.,
medt des colons, elle est loin d'etre toujours remplie. Les i
tes de l'ann6e, le Car6me, les missions reunissent pourtant
nombre respectable de pieux auditeurs.
Medije,-el-Bab. - Contr6le civil tout proche de la Medjerd
rivire la plus considerable de Tunisie, parfois d6bordante e
mena ante. Population ml6angce d'Arabes, de Franqais, d'ItW
liens. II y a une belle 6glise, bien situde, bien attravante, mait
trop souvent un peu delaissde. Le missionnaire y trouve I'orcasion de d6velopper son zdle et avec I'aide du cure actif peut,
espdrer des r6sultats relativement s6rieux et riconfortants.
Metlaoui. - Moulares. - Redeyef. Trois grandes miine
de phosphates de la Compagnie de Gafsa. Quand la vente deiphosphates se faisait abondante et rdmundratrice, le personnid
de ces mines e-tait consid6rable. I1 se recrutait pour la direc
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tiun et les chefs de service parmi les Franq;ais, et pour les
contremaitres et chefs de gruupe parmi les Italiens, du moins
en majoritY, laissant le gros travail A d'autres Italiens et aux
indigenes. A prisent que la mdvente, comme partout , a apportt ses deboires, bien qu'une reprise serieuse se manifeste
depuis un an ou deux, les Italiens surtout ont du se retirer
en nombre appreciable et ont dO laisser le travail d'ensemb)e
aux Franmais et aux indigenes. Voila pourquoi ces trois centres
qui donnaient lieu A des missions particulibrement remarquables ne vibrent plus avec autant d'ardeur et d'intensite. Cependant les exercices spirituels y demeurent une fete et conti
nuent A remplir les 6glises qui'autrefois trop petites sont maintenant suffisantes.
Monastir. - Petite 6glise et petite paroisse. La ville est
entourde de remparts bien onmserv&s ; la mer est li souvent
6cumante. Par suite des circonstances politiques, la garnison
franKaise augmente et apporte des raisons d'esporer dans
une pratique du culte plus agrandie et plus vivante. Peu
nombreuses sont les families de chritiens s6dentaires ; ii y a
pourtant une maison des Smeurs de Saint-Joseph. La mission
rdpond au besoin de ces eatholiques italiens et maltais qui,
trop souvent prives de pasteur, sont depuis peu favorises de
la presence d'un cur4 jeune et zMi6.
M'Raissa. - Jolie petite gglise toute seule avee le presw
bythre, I'4ne et I'autre comme perdus .sur ui monticule du
Cap Bon. L'!glisc, jeune et fraiche, domine les environs,
mais les colons en sont si 6loignes et la presence du cure si
intermittente que le culte en souffre sensiblement. Pourtant
la piet( n'est pas chose inconnue dans cette paroisse, et maintenant (1937). qu'un zel religieux est venu y refaire sa sante,
le missionnaire est assur- d'y trouver bon accueil et douces
consolations.
M'Rira. - Dans cette paroisse qui s'etend A plus de !o
ala ronde, la dispersion des fid6les est la grosse
kilomntres
difficulte. Si d'autre part la pluie vient ddtremper les pistes,
c'est I'obstacle insurmontable pour la -bonne marche de la
mission. L'4glise, presque entibrement isolee, a pourtant son
cachet particulier ; elle est parcimonieusement frdquentde,
bien que plusieurs families de colons s'efforcent d'ofiir une
compensation en demeurant les soutiens et les amis du ptrtre.
Nabeul. - Une charmante petite ville sur la c6te ori•ntale
du Cap Bon. Ses iardins d'orangers et mandariniers, ses po
teries faiencdes, sa plage coquette en font le rendez-vous pa*sager des Otrangers et des Tunisiens. II y a une eglise orade
avec goat ; les exercices spirituels y ont meme un certain
succes, mais le prktre regrette de voir le confessionnal trop
n"gligd, m8me au temps de la mission.
Pont-dn-Phas. - Les annexes donnent de l'importance A
cctte paroisse dont I'eglise est loin de se trouver au centre de
i,;
population. Pknvre missionnaire si la pluie, la temp!te viena
n-nt coincider avec les rdunions dJ soir ! Pourtant IA. aussi
Shiren qu'ailleurs, la foi demeure et la ndgligence disparalt par
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moments pour laisser A son cure isold et A son missionnaire
de passage un peu de consolation et d'encouragement.
Porto-Farina. -- Ce fut autrefois une capitale. La ville
garde des restes de citadelle et de remparts qui sont le t6moignage de sa grandeur pawseie. Au point de vue religieux,
les musulmans I'emportent de beaucoup par le nombre, car
les chrctiens representent un groupement bien modeste.
L'ýglise catholique est propre, bien ornee, mais toute petite.
Au simple tintement de la cloche, les paroissiens accourent
avec empressement. La Providence, d'ailleurs, leur a m6nage
en ces dernieres annees des prktres rcmplis de bontW et de devouement
RadOs. - C'est une paroisse bien vivante sur I'emplacement de I'antique v&chd de Maxula. Sur le haut de la colline, la ville arabe offre un panorama captivant ; en bas c'est
la ville chr6tienne avec ses villas fleuries et son 6glise pareille A celles de France. Population intelligente et distingu&e,
compos&e en grosse majoritW de Francais respectueux et fidbles. Un beau pensionnat de jeunes filles ajoute encore aux
avantages de la paroisse. Peut-etre se rencontre-t-il A Rades
pour le cure et le missionnaire plus de satisfaction et de fiert6
qu'en bien d'autres endroits de la Tunisie.
Sainte-Marie-duAZit. Un nom de communaut6 plut6t
qu'un nom de paroisse. Pas d'agglomeration de maisons en
nehors de l'Ecole d'Agriculture des Frbres de Saint-Francois
Regis. Leur chapelle y sert d'dglise de paroisse. Les fiddles
habitent en des fermes importantes, mais disseminees dans
la campagne. Une mission y est appricide et toujours suivie
avec edification.
Souk-el-Arba. - Population musulmane assez considdrable,
maIde aux juifs. Les chretiens sont Francais, Italiens et Mal,
tais. Contr6le civil, milieu de grandes relations administratives et commerciales. La pratique religieuse v est connue,
mais non pas rayonnante. Si la mission attire les fideles, elle
ne reussit pas A implanter d'une maniere durable la regularit*
et la ferveur, malgre les ddsirs de son cure.
Souk-el-Khemis. - Centre assez voisin de Souk-el-Arba,
mais un peu moins important. Les colons francais, bien que.m&lAs aux colons protestants, sont respectueux de la messe
du dimanche ; ils sont moins empresses aux exercices de lamission. Les Italiens, au contraire, assez peu respectueux du
dimanche, accourent en foule dcouter la parole du mission
naire qui parle leur lang-e. Souk-el-Khemis demeure
cependant un milieu de sympathie rdelle pour le pretre.
".
Tabarka. - Encore un port de mer bien loin de son act*,
vit6 passde. Fait rare, son 6glise est une ancienne citerneeG
maine, utilise depuis longtemps et savamment transformdee,
Les decors en sont intdressants en raison de leur adaptation
circonstancielle. La pratique religieuse est convenable au mký
lieu de cette population mrlangde de FranCais, d'Italiens, d42C
Maltais, de Juifs et d'Arabes. Ses principales ressources soIt
la vente du liige, la fabrication des pipes de bruydre, la p cb
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et la visite des touristes. La vil12 detron6e par B6ne, Tunis,
Sousse, Sfax, ces ports nouveaux du !ittoral, regrette son
ancienne splendeur, mais elle accepte volontiers la mission
et est capable de beaux sentiments chritiens.
Tibourba. - Gare des trains Tunis-Alger, assez importante agglomeration ; eglise regulibre, attrayante, dans son
61lgante simplicit6. Les fideles aiment leur eglise et la fr4quentent. Vignerons pour la plupart, ils s'empressent aux
missions et aux dimanches de I'annde. Schuigui, dans le voisinage, accroit encore les assistances et les consolations. Le
cur6 est heureux au milieu de cette population sympathique.
Sur sa paroisse se trouve une cave renommee o6 l'archevqque entretient un personnel de choix qui s'affectionne aux
m6thodes de vinification les plus perfectionnkes. Les vins sont
des plus apprcids de la Tunisie et les visiteurs s'attardent volontiers A admirer les procedes nouveaux et les habiles utilisations de tout un materieI moderne.
Teboursouk. - Ce centre est situe A 5 kilom6tres des ruines
consid6rables de. la Dougga carthaginoise et romaine. 11 poss&de un penitencier sur le plateau tandis que la ville est en
contre-bas avec une vue superbe sur la plaine immense soudainement abaiss&e, plaine magnifique avec jardins, cultures
et champs d'oliviers seculaires. L'6glise resplendissante est
situee a une belle hauteur, entre le penitencier et la ville,
afin de mieux s'adapter et aux fami'les des militaires surveillants et A celles de la ville proprement dite. Les derniires
missions ont ete bien rdussies et f6condes en bons r6sultats.
Thibar. - Lieu c616bre du bled tunisien en raison du noviciat des Peres Blancs de Lavigerie et de sa grande fermemodile, propriet des religieux. Ceux-ci ont Rtd fond6s pour
l'vangelisation des Kabyles et des Arabes. Les maisons du
village proprement dit appartiennent aux P&es Blancs qui les
ont bAties pour abriter les families des convertis. Les religieux
offrent du travail A tous et emploient les chefs de famille et
leurs adolescents A Ia culture du domaine ou au service de
la ferme. Au centre du village se .trouvent glise,. poste, 6cole,
dispensaire pour les Arabes et ouvroir pour leurs jeunesfilles.
Les Soeurs Blanches, les aides naturelles des religieux, occupent ces dernihres A la confection des tapis, A la couture et
a la broderie.
Les Peres ont un jardin d'essai pour determiner les essences
d'arbres fruitiers plus favorables au pays. Ils ont encore un
cheptel considerable et s'essaient a former des races nouvelles
de bovides. De plus. leurs vins et leurs lio-ieurs jouissent d'un
grand renom. Ces preoccupations matdrielles ne les distraient
aucunement de leur aoostolat Dartirulier, et leurs Arabes
convertis repondent A l'appel de la mission comme des congr&
ganistes A I'aopel de la retraite. C'est une delectation spinr
tuelle de pracher A tout ce bon peuple de Thibar, car les
colons eux-mxmes, situes dans les proches environs, s'emoressent et rivalisent de piete.
Tindja. - Gare de chemin de fer sur la ligne Tunis-Bizerte,
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gare assez rapprochie de Ferryv'ile, qu'elle dessert par tramway et autocar. L'agglotmniratiun plus apparente des maisons
se trouve au voisinage d'un grand lac qui enserre une montngne. Sur les pentes de rctte muntagne, son Altesse le Bey
fait entretenir un troupeau de buffles pour en conserver la
race et, dans la circonstance, tes montrer aux visiteurs et
les offrir aux balles des chasseurs de marque. A Tindja, I'6gli-

et adapt6 au
se n st autre qu'un hall spacieux transformn
mieux. La majorite des fid6les, jardiniers, petits vignerons
et petits colons, sont dissimin&s dans la campagne qui va
rejoindre Ferryville et le lac de Bizerte. D'origine italienne
pour la plupart, ils se montrent beaucoup plus empresses
aux jours de la mission qu'aux simples dimanches de I'annee
it y a dans Tindja de quai
satisfair e e z~te du pretre
et du pissionnaire.
Zaghouan. - C'est de la montagne du Zaghouan que viennent les eaux de Tunis par une canalisation souterraine de plus
de 50 kilometres, qui remplace l'aqueduc des temps anciens.
Les Romains avaient trouv6 ou crM 'a Zaghouan une ville
importante, si 1'on en juge par les ruines du Nympheum, au
4dbouch de la source principale. L'aqueduc d'autrefois se
dressait et se poursuivait en arcades majestueuses de Zaghouan A Carthage. (Euvre grandiose et des Carthaginois et
des Romains, entretenue par les Arabes et les Espagnols.
Cette ligne d'arcades s'apercoit bien conservee encore sur une
longueur de plusieurs kilometres au loin de Tunis et aux approches du Bardo.
La population de Zaghouan est arabe, italienne et francaise. L eglise, bien batie, se dresse, fiere et gracieuse, sur
.e plateau non loin de l montagne, et se plait a contempler
4 ses pieds dans !a direction de Tunis une plaine fertile, parsemee de villas et de fermes. La pratique religieuse n'est pas
des plus accentu6es, mais les fetes et les missions, surtout
tes missions italiennes, rassemblent ais6mrent un nombre respectable de fiddles.
Territoires militaires de l'Extrijme-Sud Tunisien. - Its renferment quatre centres religieux qui correspondent A autant
de petites villes et autant dimportantes garnisons francaises. Voici leurs noms : Mddenine ; Xarxis ; Ben-Gardane ; Tatahouine.
Midenine est le premier centre qui se rencontre i 6o kilometres au-dela de Gabhs.. Seul, Ben-Gardane n'a pas de vraie
chapelle ; les trois autres ont chacun une charmante petite
iglise 4jdiie i Notre-Dame.
Le Pre Deshayes, expulsW de Smyrne par les Turcs au ddbut de la grande guerre, devint aumnier de ces territairts
militaires. Avec des religieux de sa communauti des Peres de
Sion, ii s'affectionna & ces chretiens du sud, les grands dilaifiss de la Tunisie catholique. Fraternellement second .par
les chefs militaires, il utilisa les loisirs des soldats et des
prisonniers allemands pour baitir, mime en y mettant I'argent de son patrimoine, ces trois petites chapelles, chacune
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de style distinct et chacune ravissante. Elles servent aujourd'hui & rassembler dignement les families d'officiers et de
sous-officiers quand ces centres ont la bonne fortune de recevoir pr6tre ou missionnaire. 11 serait pcut-etre un peu pr&somptueux de prdtendre faire en ce milieu des prodiges d'apostolat ; mais pourtant on y peut constater avec jole des empressements et des ferveurs qui consolent d'une certaine reserve et indifference.
-C'est dans cette r6gion que sont casernes les soldats un
peu libertaires qui s'appellent a Les Joyeux ), mais on y
rencontre aussi des militaires A la belle tenue et de fiers serviteurs de la France. La encore se trouvent quelques exceltentes families maltaises et francaises heureuses de vivre A
I'ombre de notre drapeau national.
LES ANNEXES

Apris 1'6num6ration de tous ces centres paroissiaux, il faudrait, si ce n'dtait la longueur et la monotonie de la chose,
parler de plus de cinquante annexes. II y en a qui sont bloign6es de leur curk-desservant par des distances allant jusqu'A
zo et 6o kilometres. Elles ont quelquefois une population
*gale et superieure A leur centre de paroisse, mais la plupart sont des agglomerations modestes, ou plut6t un ensemble
de fermes situees 0& et IA au milieu de vastes 4tendues. Elles
pr6sentent souvent quelques maisons groupes en un centre
artificiel avec poste de police, cole, cantine ou epicerie de
Djerbien musulman.
Neanmoins les missionnaires vont A peu prAs dans toutes
les annexes tant soit peu importarites. Ils ont la parfois des...
succes inattendus. Alors les ennuis, les fatigues sont oublids :
si pour Saint Charles Borrom6e une Ame 6tait un diocese
assez vaste pour un 6evque, quelle reconnaissance ne doivent

pas avoir les missionnaires qui dans ces annexes egardes trouvent toujours au moins vingt A quarante Ames de vrais chrtiens !
(A suivre). J.-B. Auvi•r.

CONGO

BELGE

Monsieur Felix DEKEMPENEER (12 octobre i871-26 aodt 1938).
A Coquilhatville, au commencement de juin 1938, M. be.
kempeneer fut hospitalis4 par les Filles de la Charit6, A la
clinique Reine-Elisabeth. Une chute de motocydette, sans
apparente gravite,, une fatigue tr&s prononc-e l'avaient oblig6 de s'aliter. Helas, le cher malade ne s'est plus releve.
Et pourtant rien ne laissait prdvoir une issue fatale. Certes,
un sejour prolong6 dans un hopital ne dit jamais rien qui
vaille. L'etat de sant6 du malade avait des mieux et des re-

chutes, le malade vivait quand meme dans I'espoir de pouvoir retourner bient6t en sa chere mission de Bikoro. II avait
meme annonce son arriv&e pour la fin de juin, au poste de
Lukolela.
M. Dekempeneer avait toujours joui d'une excellente santB : 67 ans d'Age, 47 ans de vocation dans la Compagnie et
13 annees d'activit6 dans notre Mission du Congo, apr&s
avoir vou6 les belles annees de sa jeunesse aux ceuvres d'enseignement dans la province de Constantinople. Le docteur
traitant, la sceur infirmidre, nous tous, nous comptions sur
sa r6sistance pour le voir se r6tablir bient6t.
Comme la chose trainait, le medecin lui prescrit un retour
au pays natal pour se remettre plus vite et plus sarement.
M. Dekempeneer refusa : les n cessit4s et les besoins de la
Mission lui d6fendaient de la quitter en ce moment. Toujours
nous I'avions connu au travail, chef inconteste, s'occupant de
tout, dirigeant tout, et toujours sur la brkche. Ce refus de
rentrer devait lui couter la vie et c'est ainsi qu'il est mort a
la tache, d'une mort telle que la voulait Saint Vincent pour
ses pratres de la Mission.
Le mois de juillet avait use de plus en plus les forces de
Snotre cher suprieur. Le mois d'aost eut 6galement ses hauts
et ses bas. Ce ne fut qu'alors que le malade, se rendant
compte" qu'un retour au pays pourrait lui donner de nouvelles forces pour mieux travailler, se resigna A envisager ce
retour. Mais le Bon Dieu en jugea autrement.
Le 19 aoat, vers 5 heures de l'apres-midi, une embolie au
cerveau cloua d6finitivement le malade sur son lit de souffrances. Une crise cardiaque le fit souffrir atrocement, et le
m6decin traitant declara mime que M. Dekempeneer avait
une trempe d'acier pour pouvoir rdsister A une telle ipreuve.
Souvent il avait rep6t6 qu'il ne convenait pas que nous autres, pretres, nous attendions jusqu'A la fin pour recevoir les
derniers sacrements. Ce fut le cceur et I'esprit bien rdsign4s
que M. le supdrieur accepta le soir meme de recevoir ces
sacrements. Quand on lui en parla il r6pondit simplement :
(, Je me r6signe . tout, h tout ce que vous voulez, je sens
que j'approche de la fin. a
Ainsi en pr6sence du PAre Jans, provicaire du vicariat de
Coquilhatville, du clergc de la paroisse, de M. Linclau et des
Filles de la Charite des deux maisons, j'administrai A M. le
suptrieur I'extreme-onction. CUrimonie bien touchante en sasimplicitd. Le malade s'efforsait malgr6 les angoisses de sa
crise de repondre aux prikres et ses mains esquissaient les
kestes a faire lors de I'administration du sacrement. La. c6r&monie finie, le Pere nous dit quelquse paroles d'adieu: t Ayez
entre vous la charit4, soyez filles de la Charit6 parce que vous
appartenez au corps de la charite. Que la charitA rbgne entre,:
vous. Cela ne nous sert de rien d'avoir un simple revAtementde charitd, si cela n'est qu'un platras sur notre corps. Si
nous nous cognons au mur le platras tombera, la charitd ne
sera plus IA et nous ne pourrons pas faire le bien que nous

aurions pu et dO faire. Soyez A votre devoir, A votre pays.
Vous appartenez A un organisme qui est mondial, soyez du
pays otI le devoir vous a plac&es pour travailler et que tou]ours la charit6 regne entre vous. *
Le coeur bien emu nous moutions ces dernicres recommandations de notre cher supbrieur qui, sa vie durant, avait pratique cette charite, cette bonti qu'il recommandait en ces
derniers moments. II pouvait nous laisser ce testament spirituel, nous le prescrire apres l'avoir pratique de son vivant.
Comme le Divin Maitre, comme Saint Vincent, il avait pratiqud ce qu'il disait. Tout ceci avait 6t6 dit d'une voix 6touff6e par les angoisses du coeur, et qu'il s'efforcait cependant de
rendre forte et claire. II luttait pour arriver au bout de ses
mots.
Ensuite, d'une voix devenue plus forte, ii nous donna sa
b6n~diction : c Je la donne a toutes mes Filles,
tous les
miens, a tous mes fits n et d'un geste large il.traga sur nous
le signe de la croix.
II eut egalement un mot aimable pour le Phre Jans, provicaire qui toujours avait itg pour lui un ami, un intime at
le bon conseiller de la double famille de Saint Vincent. Le
malade le remercia de ses d6licatesses. de ses bontes et lui
demanda de les continuer. Dans ces tristes journdes, le Pere
Jans ne nous a pas abandonnes, ii est rest6 I'ami gn&reux,
le dvou6 conseiller. Nous lui en gardens une profonde reconnaissance.
Un t6legramme le son Excellence Mgr le D4elgu6 apostolique vint apporter un peu de joie et de rconfort. au cher
malade.
Le lendemain matin, le malade reCut le Saint Viatique ; onsentait chez lui une aspiration A s'unir A son Divin Maitre
avant d'entreprendre le voyage de retour a la maison du Pere,
A d6faut de celle de ia Belgique. Puis, ce fut la r6novation des
Saints V'eux que le malade rdpkta d une voix affaiblie mais
dans laquelle on sentait une conviction trýs profonde : Ego.
FiUli Dekempeneer, indignus sacerdos Congregatumniu Missipnis, voveo Deo... 11 recut ensuite la benediction apostolique
in articulo mortis.
Cet 6tat ddsesp6rd dura plusieurs jours, pendant lesquels
on n'osa plus quitter le malade. Ses confr&es le veillbrent
nuit et jour. Les Filles de la Charit6 lui prodigukrent les
soins les plus maternels. Le lundi 22 saot, vers 4 heures du
matin, on crut que la fin dtait arriv6e : la respiration sembait devoir s'arrter, les yeux Ataient vitreux, toute vie semblait sortie du corps. En hate tout le monde se rdunit pour
commencer les prnres des agonisants. La vie reprit peu A
peu, le malade s'itira et la respiration, d'abord trks irrfgu)ien, et affaiblie, rmprit bientit normalement Un sommeil
alourdi sembia lui donner tn peu de cepos et un regain de
vie.
L'agonie comaenCa jeudi vera minuit : coma, rile. Trente
et une heures durant, A c6td de ce lit, on attendait le dernier
6
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voir notre Mission du Ciel.
Rev6tue des ornements sacerdotaux, sa ddpouille mortelle
fut exposde. Les Files de la Charit. le veillrent A tour de
r6le et les enfants des kcoles vinrent prier, classe par classe.
aupres du cadavre.
Entre temps les d6marches furent faites pour le transfert
du corps vers la Mission de Bikoro : M. Dekempeneer avait
fond6 ce poste, il I'avait tant aim6 et il d6sirait reposer au
milieu des siens.
L'apres-midi, vers 3 heures, eut lieu la mise en bire. Le
lendemain matin, lev6e du corps et office A la cathddrale de
Coquilhatville. Toute la population blanche, ot il ne comptait
que des amis, avait tenu a donner une derniere preuve de sympathie envers celui qui 6tait universellement connu, qui avait
toujours eu pour chacun le mot du coeur. M. le Commissaire
de province, entour6 des chefs de service de la province, toutes
les autorites militaires et locales assisterent en uniforme A
1'office, cel6brd par le Pere Jans. Celui-ci, avant I'absoute,
prononta un 6loge fundbre du d6funt, qui porta au coeur d'un
chacun. Et le chant c In Paradisum P entonn6, le corps fut
transport6 sur un camion transform6 en chapelle ardente.
Doucement la voiture se mit en marche et partit pour la
Mission de Bikoro.
Cinq heures de trajet. Le long de la route, sur le territoire
de la Mission, les chrdtiens avertis 6taient IA, A genoux, les
larmes aux yeux, pour voir passer une dernidre fois celui
qui si souvent avait fait le trajet saluant ses enfants de la
main, leur souriant... Helas I maintenant ils ne le verraient
plus passer.
Trois heures de l'apres-midi. Le convoi arrive A la Mission.
Un nouveau cortege se met en marche : croix en tate pr6edant le cercueil, les confr6res, les Filles de la Charite, les
enfants des 6coles, enfin de nombreux chretiens. A travers la

proprite6 des Soeurs, A travers la grande alle centrale, le
cortege arrive devant la maison dont la veranda est transforme en chapelle ardente. C'est IA que M. Dekempeneer aimait
A se reposer apres les travaux de la journde, c'est 1a qu'il doitt
faire halte un moment apres une vie si remplie. Les enfants
viennent prier A tour de r8le et monter une garde d'honneur.'
A cinq heures, eut lieu la levee du corps et le transfert a
l6ghise paroissiale. La population blanche, un d6lgu du-a
camp militaire d'Irebu, tous les confreres et une de•dgatio
des maisons des Soeurs etaient 1A pour accompagner le d6funt
A sa derniere demeure.
Vers les six heures, apres l'absoute, le cortege se remet eno
marche. Le soleil 6tait A son d6clin : les lurmnaires jetaient
une lueur vacillante tout le long de la route et involontairement on se rem,*morait le transport des fondateurs des jeuneS
chr6tientis aux catacombes... Nous, dans le recueillement,
nous portions o sa dernire demeure le fondateur de l a Mis*
sion de Bikoro.
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* La tombe 6tait creushe au pied de la croix qui domine notre
petit cimetikre oh d6ej reposent deux de nos confreres. C'dtait
la place d'honneur, la place de garde. C'est entre ces deux
confreres, M. Stas et M. Sieben, qu'il avait particulibrement
aim4s et sur lesquels ii avait porte tout l'espoir de la Mission,
que reposera desormais M. Dekempeneer, fondateur et animateur de notre Mission, ainsi que le porte 1'inscription placee
sur la croix de sa tombe.
Seigneur, donnez-lui le repos dternel, ce repos que jamais ii
n'a pris ici-bas pour mieux consacrer sa vie, en fils de Saint
Vincent, au salut des pauvres, au salut des pauvres d'entre
les pauvres : les deshiril~s et les paiens de notre Mission.
Et c'est dans l'obscurit6 que nous revenons vers 1'6glise,
recitant la derniire priere, le De profundis.
Le lendemain eut lieu I'office funebre et IA encore population blanche et noire avait tenu A temoigner au PNre de la
chrdtiente affection et reconnaissance. Des communions nombreuses, des prieres plus nombreuses encore montbrent au
ciel, manifestation de notre douleur toute chr6tienne et de la
gratitude de nos ames.
Comme conclusion de telles crn6monies et comme rdsume

de cette belle vie, reproduisons i! 1'eloge funebre prononcd
par le Phre Jans k la cathedrale de Coquilhatville et dans
I'eglise de Bikoro. En ces mots sortis du cceur d'un ami,
au nom de tous ceux qui ont connu le cher ddfunt, nous re-

trouverons les traits de l'homme, du pretre et du Pere que
nous pleurons :
it Mes Fr6res,
c Vous ktes venus nombreux pour rendre un dernier hom-

mage it la memoire de M. Dekempeneer, pour prier pour le
repos de son ame. La nouvelle de sa mort, pour vous peut6tre inopinde, vous a profondement remuds. Et vous vous
rappelez avec emotion cette belle figure de vieillard que tous
vous avez connu, qui vous a accueilli nombreux, sans acception de personnes, dans la franche et cordiale hospitalitd de
sa mission.
e Vous vous rappelez le causeur spirituel qui vous tenait
sous le charme de sa conversation, esprit cultiv6 qui vou

6tonnait par la richesse et la variete de ses connaissances

qui suivait et- s'assimilait les publications les plus recentes do
'a science moderne et de la litterature, de la philosophie et de
I'histoire.
i Vous avez admire le patriotisme de ce grand Beige, de ce
pretre Ail'me de soldat, dont peut-tre vous ne partagiez pas
toutes les iddes et les aspirations, mais dont vous avez admire toujours la sincdritd et la conviction profonde.
a Vous I'avez aime pour sa serviabilit6 sans 6goisme ni
mesquin calcul, pour son esprit largement deferent envers
tous, respectueux de toutes les opinions et convictions sincdres, m6nageant toujours l'homme quand ii ne pouvait approuver les theories et les gestes de son adversaire..
i Vous I'avez aimi
pour son catholicisme eclair6, pans bi-

et
eoterie ni sectarisme ni esprit de clocher, fait de charint
damour, large comme est large le cceur de Dieu, universe
comme la doctrine de I'Eglise.
a AppelE A fonder une Mission A un age o0 d'autres songent
& la retraite, ii est venu de grand cceur en terre congolaise
et il y est rest. It y a travaille sans treve ni relAche. 13
ann6es durant. C'est fatigue, bris4, vide par sa vie de laheur

et de peine qu'il y est tomb6, face en avant, sur la brche,
refusant jusqu'A la dernire minute le repos qu i avait grande-

ment merit~ mais que son sentimen t de responsabilit& et de
devoir lui defendait de prendre.
a Ce qu'il a realise ces treize ann6es. les resultats soot lb
pour le prouver : quatre postes en pleine croissance, nantis
d'oeuvres missionnaires les plus diverses, toutes en plein ren-

dement. Et c'est surtout A Bikoro, le poste mod1e od plus
qu'ailleurs il a vecu, qu'il s'est d6voue.

a Treize ans durant, it a etk I'organisateur de la Mission,

I'animateur de ses confreres, les stimulant par sa parole. son

aide, ses conseils, son exemple. Chef incontestb, mais ami,
plus encore pEre, il a donn6 a son oeuvre l'empreinte de sa

forte personnalit6.
a Les tribulations ne lui ont pas manqu6 : tribulations ex-

tdrieures les plus diverses, la plus cuisante de toutes : le

manque de personnel et les pertes qu'iI a subics : un jeune
Pere se noya quasi dans le debut de la Mission ; il ya six
ans, ii perdit celui qui devait lui sucedrer et en qui i avait
mis tout son espoir ; d'autres le quittent pour raison de
santW ou du fait de la volont6 des suplrieurs majeurs. 1 connot les tribulations interieures que comporte toute ceuvre divine. Mais rien ne l'abattit. 11 savait que les oeuvres de Dien
sont basees sur les sacrifices et les pemes. Jamais it ne perdit confiance, convaincu que Dieu fait le reste quand nous
avons fait notre possible.

a Nous qui 'avons connu de plus pris, en professionnels
si je puis dire, nous avons admir6 et aim6 en uh le pretre,
I'homme surnaturel. Nous nous rappelons son esprit de foi,
sa grande charitd, sa piet6 virile, son ze sacerdotal et son
grand amour des Ames. Nous perdons en lui un exemple de
missionnaire, un conseiller claird, un ami sincere et devou.
" Mes fr&res, nos condoleances svmpathiques doivent aiter
vers ceux et celles qui sent le plus cruellement 6prouvis par
ce deuil qui nous reunit en ce lieu, ses confreres en religion
et les Filles de la Charite. Pour eux et pour eies, humainement parlant, la perte est irriparrable. Mais animds par
I'esprit de force qui distingua la vie de leur regrette Pere,
ils savent que Dieu pourvoira et que son ceuvre ne peut
a Mes Peres, mes R6verendes S~eurs, toujours vous atur
present ce lit du mort duquel votre supirieur vous donna.
son testament spirituel. Aux prises avec la mort, rassemblant
ce qui lui restait de forces, if vous a remercids, vous a con.
pol|s et comme derniAe volonte vous a enjoints de rester
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um n en Dieu, fideles a l'Eglise, A votre Congr6gatioh, de
rester fiddes A votre ideal nssionnaire, de rester surnaturetlemet attaches a vetre uouvelle patrie congolaise oi votre
vocation vous conduisit, de vaus y consacrer corps et Awe sans
vous mesurer entierement, surnatuiellement
w;Soyez fiers de celui qui fut votre indateur, l'initiateur de
ves cmres. Soyea convaiacus qu'avec rous, en vous et par
vows il a fondt poer Dieu ceuvre durable, bAtie sur le roc ;
sover convaacus que sa. oAmoire restera et sera bnnie par
tous ceux qui I'ont coan et oat pu l'apprecier et que la conviction du bien realise sacerdotalement, surnaturellement vous
serve de consolation dans la tristesse de I'heure prdsente.
a Votre Ptre s'en va sans pourpre ni decorations, qu ' n'a
jamais desir6es, qu'i a positivement refusdes, grand p I
sele grandeur qui vaile aux yeux de Dieu, cui dMborde Ih
courts vie humalne. Nous croyons que Dieu I aura dans sa
Glaie, dans la lumi&e etrnelle o. finalement itaura trouv4
le repos que sn activitk inlassable de.zlateur des choses .di
vines li a refusj sur cette terre. Ainsi soit-il !
Pour nous qui 'avons conau et aixn, it nous reste ltdouloureux devoir de prier pour lui et la lourde tAche do contliner son oeuvre. Que Dieu 1'ait dans sa sainte Gloire et nous
viene en aide.
Audrd Wtas•es.
CoquilmtvQile, Ie 30 oolUt 193
LE FRERE COADJUTEUR Jean-Baptiste TCHANG
(23 janvier 1883-3 uillet 1938)
(Lettre de M. Henri Sepieter & M. Pasd Legris, visiter.)
Kashing (siminaire Saint-Vincent) le 9 juillet 1i8.
u Cher et vendrd Monsieur le Visiteur,
SLa grce de N.-S. soit avec nous pour jamais !
CoAmme je vous I'ai annonc au matin mame do sa mort, ie
Bo Dieu a rappel A Lu notre regretti frere Tchang JeanBaptiste dans la nuit du a au 3 juilet : c'etalt son premAer
ihangement de maison depuis son entree en Coummwuut6.
Ni le 23 janvier i883 A Chaoshing (Chekiarg) de parents
palens, it se convertit et reNut le bapt&me veis I'lge de A
1
ans. Apres avoir fait partie a Shanghai d'une petite socitd in-"
dighne de Frires de la Mire de Dieu, (Communaut 'depuis
lors dissoute, le Irfre Tchang demanda son admission dans
ia Congrigation de ta Mission. Apres son postulat commence
le 23 avril 19g7, i fut roeu au sdminaire interne, le 94 Janvier 1918, et a Kashing emit les saints vceux te 2 f6vrior Ig9o ;
ii y est decd le 3 juillet 1938. Voici te risumi de la confrence faite sur sa vie, le vendredi suivant 8 juillet.
L'important pour tout homme est de bien mourir, puisque
de ee moment. dpend notre eternitd ; or, par la grAce de Dieu,
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ces principales, dont nous devons remeraer le bon
de
celle de sa conversion du paganisme au christianismecelecelle
de sa
sa vocation a la famille de saint Vincent et enfin
bonne mort.
Comme les circonstances de -ette mort sont prdsentes
cette
notre m6moire, je commence A dire quelques mots de
nous
dernisre grAce, la plus importante de toutes, celle queNotredevons tous instamment demander a Dieu. Sur la croix, paroles
Seigneur daigna recompenser par une bonne mort les
d'humilite. de confiance, d'amour du bon larron ; notre cher
Frdre, mime paien, n'avait pas eu de pareilles fautes & se
faire pardonner ; l'eau sainte du Bapt&me I'en avait d'ailleurs
completement purifie, mais sa vie de chritien et de religieu
n'avait pas toujours tC celle dun saint, c'est--dire celle
d'un heros que I'Eglise offre a notre veneration ; ii y avait
eu, en lui, comme en nous, du dechet, mais, grace a Dieu,
la vertu de sa mort est venue faire disparattre ce dchet et a
rendu son Ame, nous osons 1'esp6rer, digne d'entendre les
paroles que disait le divin Sauveur au larron penitent : a Aujourd'hui, vous serez avec moi en paradis. w
Pour faire une sainte mort, il est desirable de recevoir les
derniers Sacrements, de faire une bonne confession, de recevoir le saint Viatique, de renouveler ses saints Voeux et de
recevoir dans un parfait acquiescement A la sainte volonte de
Dieu, l'indulgence pleni&re " it articulo mortis D. Notre cher
Frere Tchang Jean-Baptiste avait recu I'ExtrAme-Onction une
premiere fois, A Shanghai, le 22 avril : la gravite de sa maladie et I'espoir de le guirir avaient 6tA cause qu'on l'avait
envoy a& Il'hpital de cette grande ville, mais le voyage, i
e ourScause de la guerre, avait ete trds pnible et le troisi~
apris son arrive, il avait fallu lui administrer les derniers.

Sacrements. A ce moment, bien que resigne, notre cher Frredesirait la gutrison et son retour h Kashinfi ; de fait, le 3:
juin, i nous arrivait, mais le voyage l'avait grandement fati.
'gue et de nouvelles crises nous forcerent, des le lendemain, t
le transporter A I'h6pital tenu par les Filles de la Charite, a••
les soins intelligents et devouds restirent sans effet ; ce qup.
voyant, notre cher Frere Tchang demanda de lui-meme et ins;
tamment les derniers Sacrements et fit avec gAndrosit6 tis
sacrifice de sa vie. Ce ban Frere craianait la mort. mais, k
partir de ce moment, la tranquillitA fut parfaite, et lorsqu&c
Pun d'entre nous lui demandait si quelque chose le procc•,pait, ii rApondait placidement que rien ne I'inquitait et qq'Lt
desirait seulement le secours de nos priires, surtout & Ia saintk
messe. Sa mort a encore det bonne, parce que les souffrance!S
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de la fin de sa vie lui oat 6tW un purgatoiro salutaire. Cc cher
Frre a eu en effet beaucoup A souffnr : le medecin de Shanghai lui avait trouv6 quatre ou cinq maladies mortelles, .difi
dies A soigner, car les remedes n6cessaires a une maladip deo.
venaient nuisibles A une autre. C'est surtout depuis 1932 que
la sant6 du frre Tchang declinait : le diabete le minait ; i
avait des palpitations de ccur ; parfois 'asthme lui rendait
la. respiration difficile, etc., etc. 11 continua cependant sen
travail et ses courses jusqu' P'extr&me limite de ses forces.
En 1937, lorsque le zx novembre, apres le bombardement de
notre seminaire, la majeure partie de la Communaut6 s'dloi-

gna du danger par la fuite, notre malade, A son vif regret,
ne pul partir A cause de sa faiblesse. Malgrd la peur qm ne

se raisonne pas toujours, il fit bonne contenance et parfois

mgme, lors du bombardement des 17 et 18 novembre 1937,
sut mettre une note de saine gaietb dans une situation depourvue d'agr6ments : c'est que, dans ces circonstances, i savait-

faire appel A I'esprit de foi et A la confiance en Dieu. Ces"
souffrances et contraridtds,
'il les offrait au bon Dieu pour son
Ame et pour le salut des autres.
Plus que nous autres, il souffrit des consequences de l'occu'
pation ; son 6tat exigeait remedes speciaux et nourriture adap.
t6e ; c'est d'ailleurs pour cela que, finalement, et malgre les
difficultes, on I'envoya a Chaanghai, o6 malheureusement un
regime s6vre devait le faire soufirir beaucoup ; ce traitement
eut du moins le bon effet de le tirer momentandment du danger
de mort et lui procura la consolation de rentrer A Kashmg

pour y mourir pieusement et :eposer au milieu de ses confrtres et Fr&res qui 'ont preced dans I'au-dela. HI ofrait ses
souffrances au bon Dieu, en expiation de ses fautes passees.

Les dernires heures do sa vie furent surtout une excellente

expiation et le gage d'une bonne mort. M. Radogna le veila

jusqu'au dernier moment et put lui donner une absolution a ie

extremis i,, apres P'avoir constamment aide. De neuf heures
du soir & onze heures, notre cher Frre n'avait plus les iddes
claires, mais avant minuit, il revint A lui, et sur sa demande
apprenant qu'i etait onze heures : a J'ai done, dit-il, deux
he u es encore a passer sur cette terre o. Et prenant son crucifix des vceux, u Ie baisait, multipliant ses oraisons jacula-

toires et aimait surtout redire : a Mon Jesus, je souffre, mais

c'est bien pen en comparaison des immenses souffrances que

Vous avez endur6es pour votre pauvre serviteur, pour moi,

miserable pecheur ; oh I Jdsus I J'ai les mains vides, je n'ai
pas de merites, mais je mets toute ma confiance en Vos merites, aye z piti6 de moi. a II invoquait aussi la Vierge, saint
Joseph et saint Vincent. C'est dans ces pieux exercices qu'
passa les derniers moments de sa vie, et vers minuit
trois
quarts, il inclina la tate et sans secousse, sans le moindre
effort, il expira. Bieheureux ceux qw meurent dans -e
Seignewu ; nous pouvons donc dire que fe bon Dieu l'aimait,
puisqu'll lui accorda la grAce d'une si bonne
mort.
Si maintenant nous repassons bri&vement sa vie,
nous

voyons que cette gritc d'une mort fortunbe a te prdparke
par la faveur de sa conversion du paganisme au christianisme. Notre bon Frere, en effet, a v6cu dans le paganisme jusque vers I'Age de trente ans. II 6tait employ. dans une grande
boutique de change et tout ensemble magasin de rt et de comestibles; c'est 14 qu'il acquit ses preciguses qualites de comptable et d'acheteur vigilant et prudent. La boutique oh it travaillait etait situee a proximite de l'"glise Saint-Joseph, et it
entendait avec plaisir le chant des cloches et il voyait de nombreuses personnes se diriger rigulibrement vers le lieu saint ;
cependant, ii ne se joignait pas A eux, et les cloches ne paraissaient pas l'appeler. Mais voilt qu'un 19 mars, fete patronale de l'eglise, les cloches parlent au cceur de cet homme droit
et saint Joseph lui fait prendre le chemin de I1'glise. Tchang
en admire la beaut6 : tout lui fait impression : I'ornementation, les c6rdmonies, le nombre et la pidte des fideles ; finalement, il se retire, bien decid6 a se convertir au catholicisme.
Sans retard, ii obeit A la voix, A 1'appel inthrieur : I'toile
avait lui et aussit6t, conmme les Mages, il avait dit : a J'at
vu, et me voici, Seigneur ,,. Ainsi done, grAce A saint Joseph
'(car c'est A ce grand saint qu'il attribuait sa conversion), Ie
voilA cat6chumane. Malgrd les sarcasmes -et railleries des
autres employes, il etudie avec ardeur le cat6chisme et autres
livres de prieres, il lit des livres de doctrine, journellement
il va demander des explications au portier des P&res Jesuites,
et quand son instruction est suffisante, it recoit avec joie le
bapteme ; puis, pour mieux vivre en chretien, il quitte la
boutique paienne pour travailler avec des maitres chr6tiens.
Voyant sa ferveur, un pretre chinois, nomm6 Tchang comme
lui, le presse de quitter le monde et de se donner tout A
Dieu. Dans une question de cette importance, notre Frre ne
veut pas agir A lal1g&re ; il prie et consulte ; il s'adresse
spcialement A cette* admirable homme d'oeuvres, A ce ddvot
incomparable de saint Joseph, A Lo-pa-hong, qui lui dit d'etrer dans une petite congregation de catichistes nouvellement.
institu sous le nom de Petits Frtres de Marie, et dont le but,
tout en se sanctifiant, est de se livrer A I'instruction du catichisme. Cela souriait A notre FrAre ; ii fit sa demandes fut
requ avec joie et apres deux ans de noviciat, il fit les vce~x
et enseigna quelque temps ; mais bient6t, pour des raisonqui nous demeurent inconnues, l'autorit6 eccl6siastique sup.
rima la petite congrgation compos6e d'environ dix membres. Notre Frere n ayant pas d'inclination pour la vie diý
monde, alia trouver de nouveau Lo-pa-hong, qui l'employa
comme catchiste a Plhospice Saint-Joseph, fondd par sa gram.
de charite. Le desir de voir sa famille reprit un jour I.
dessus chez notre FrAre, et il se rendit A Shaoshing, d'o i1t
etait originaire ; en bon chrdtien, il alla trouver le mission-naire, qui dtait M. Marques, et lui raconta sa vie ; notne
confrtre, frappe des bonnes dispositions de cet homme, hLa
parla de la petite famnille de Saint Vincent et de la vocatio.,
de Frkrer Coadjuteur ; ce fut un trait de lumi.re pour notre.,

cher Frere qui fit sa demande d'admission, mais ne requt pas
de r6ponse a cette premiere lettre. II persev6ra et obtint en
1917 cette seconde grace de la vocation qui pr4para celle de
sa pieuse mort ; ii fit alors son Postulat, puis son s6minaire
et i1 persev6ra dans sa vocation, jusqu'A la fin, malgr4 les
difficultis assez grandes que parfois il rencontra. Ce fut en
effet un bon Frdre, car il ne faut pas uniquement le juger sur
l temps de la maladie, oh it devait se soigner et, selon la
pensbe de saint Vincent, recevoir quelques adoucissements et
les exceptions souvent pr6vues par la Regle.
Cela se remarquait parce que Kashing n'ayant pas d'infirmerie, ce Fr&re devait se m~aer A la vie de communaut6. II
serait tout A fait mesquin et injuste de le juger d6favorabler6gulibres, nous ne devons pas
ment sur ces exceptions trs
oublier ses qualit&s, son d6vouement, sa r6gularitW durant le
bonne et normale.
,tait
temps o6i sa santd
L'office d'un bon Frere est: zi de prier, et z2 de travailler,
en remplissant, dans la Communaute, I'office de Marthe.
SI° .Notre cher -Frre Tchang a toujours 6t6 fide•e A see
exercices. de pietd, mm&e durant sa maiadie. Jamais il n'oz
mettait sa m6ditation, et quand ii ne pouvait la faire avec la
CommunautW, on le voyait la poursuivre en particulier ; il en
attentivement le sujet, reprenant asses souvent le
tisait trs
livre pour renouveler son attention. Inutile d'insister sur I'assistance . la sainte messe, a la communion quotidierne, aux
de sa
exanens ; tous, nous avons Wtt journellement temoaio
; ii en est de m4me de la visite au Saint-Sacrement.
fidelite
Sur la fin de sa vie, ii rdcitait quotidiennement trois chapelets
aux intentions suivantes : le premier, pour obtenir une bonne
mort ; le deuxi-me, pour la maison : SUminaire Saint-Vincent;
le troisibme, pour la conversion de la Chine.
2o Par le travail, notre cher Frere a rendu de grands services A la petite Compagnie et surtout A notre sdminaire. II
avait, en effet, de solides qualit6s naturelles, car it avait
une sdrieuse instruction et connaissait bien la largue chinoise
tant parle qu'crite, surtout la langup des commertants dont
les caract&res et le vocabulaire sont souvent diff~rents de la
langue du people et des lettrds. Ayant ted de longues annes
dans le commerce, il 6tait fort vers6 en cette matire et connaissait toites les pratiques et petites habilet-s en usage pour
tromper le client, de sorte que. les marchands reconnaissaient
qu'ils devaient agir simplement avee le Frere Tehang, ious
peine de perdre la clientele du s6minaire : ce n'est pas a liii
qu'il fallait presenter du riz tremp6 dans I'eau pour Iefaire
peser davantage, ni un sac de feuilles de the, dont seulesrl
supereures n avaient pas encore servi, ni porter un sac de
riz et en remporter deux vides pour se faire payer en conskquence, ni verser d'une certaine faon astuieuse, te mani&re
A frauder le client, etc., etc. U 6tait de plus tr-s polit de sorte
qu'il rendait de grands services quand il fallait avoir quelque
relation otficiellj
ou qu'un personnage venait au s6minaire.
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II savait que I'office de Fr&re coadjuteur est d'aider les PrM.
tres et d'offrir son travail pour la conversion des pauvres et

des padens. II le faisait exactement.
11 a rempli divers offices dans la Maison :
Vi Dans les commencements, ii aidait A la cuisine et Atait
charge du r6fectoire ; dans cet office, it devait lavei toute la

vaisselle, et certes, cela exercait son humilitM, lui qui avait
&tA cat&chiste, qui avait enseign6 les autres.
2* It fut ensuite charg6 de la reliure et.s'occupa de cet

office avec goft et intelligence. I1 reliait vite et bien : il forma plusieurs apprentis. mais jamais aucun autre n'6gala la
perfection de son travail. En ce temps, M. Guilloux surveillait
assez .s6vrement les freres et leur travail ; ii ne voulpit pas
les trouver dans leur petite chamlr., mais a leur office et au
travail. Le fr&re Tchang lui donna toujours satisfaction.
3* A ce travail principal, le frere Tchang adjoignait deux

offices secondaires :

a) II 6tait charge de soigner les freres malades, et il remplissait bien son office d'infirmier : tres observateur, aimant
lire et retenant facilement ce qu'il avait vu on entendu, if
avait acquis une certaine connaissance de la midecine et
prudemment se servait de cette connaissance. Comme it 4tait
de plus un aimable causeur, il savait a merveille apprendre les
nouvelles, raconter avec art une foule dhistoires : it rplevait
le moral des malades qui se rejouissaient de le voir arriver.
Ainsi il soigna longtemps le regrette M. Segond qui estimait
vivement un tel garde-malade. toujours si patient et s; d-,
vou.
b) Le frnre Tchang enseignait de plus le Chinois aux pr&.
tres europlens qui ddsiraient s'initier a la langue du pays,
et it le faisait avec beaucoup de competence, prononcant tris
clairement et ne manifestant jamais aucune humeur de devoir
rdpdter la mnme chose.
4° Mais I'office qu ele frre Tchang a exerce le plus long,
temps est celui de comprador : c'est lui qui. au nom du pr:
cureur, faisait tous les achats en ville et a la campagne. Cet,
office requiert de grandes qualites : nous avons dejA dit ane
sa jeunesse Dassee tout entibre dans une grande boutique 14
avait servi de preparation A cet office : If savait oarler et Ai,
savait compter, ii connaissait 4galement les marchandises e4W
les roueres ou finasseries des marchands. Cet office requier•
egalement grande prudence et vertu dprouv&e. car beauco.uq
d'argent passant par les mains du comfrador, les gens
d
monde flattent facilement le fr&e charge de cet office, le con+
blent de compliments et parfois luI font de petits
cadea=afin de conserver le seminaire qui, parmi leurs pratiques, de
meure un excellent et notable client. Le frere Tchang co
naissait cela et veillait en consequence.
I
.
Cet office lui occasionnait de plus beaucoup de courses
'
vile et bien des fois, on voyait le frtre Tchang rentrer
amaison, fatigue et couvert de sueur. Les suprieurs
lui sW
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prochaient parfois de sortir trop souvent, mais i ftaut bien le
dire, ce supplement de travail lui dtait occasionn6 par les impatientes exigences de nos freres 6tudiants. s6minaristes ou
par ceux qui, 6tant charges de quelque office et ayant obtenu
la permission d'un achat, si minime fat-il, le voulaient de
suite et sans retard, ne pouvant meme attendre jusqu'au lendemain ; et le bon frere, a moins d'impossibilitA, retournait
en ville pour contenter de telles exigences ou ces outrancieres
reclamations. Ainsi donc, pendant les vingt ans passes dans
la petite Compagnie, notre cher frere Tchang nous a rendu
certainement bien des services, il a 6te un hon rire et quel.
ques petits defauts ou imperfections sur la fin de sa vie ne
doivent pas nous faire oublier les qualit6s quil possedait. 11
avait un tris grand soin de ses habits et des petits objets
qui dtaient A son usage ; itles priservait soigneusement contre la poussie, I'humidit6 ou la rouille. 11 ne laissait rien
trainer et quand ii trouvait quelque objet n6gligemment dlaiss, par un frere ou quelque ouvrier, il le ramassait et le
mettait de c6tW pour s'en servir a I'occasion et 6viter ainsi
d'inutiles et folles depenses A la Communaut. Maintenant que
ce bon frre .nous a quitts, payonslui la dette de notre reconnaissance et de notre fraternelle amiti6 en priant beauceup
pour lui : ii le ddsirait tant, iile demandait si instamment
durant sa derniere maladie I
Tachons aussi dimiter sa politesse, son ddvouement et son
esprit de foL 11 s'excusait parfois de quelque ignorance en
disant : a Oui, c'est vrai, certaines choses je ne les fais pas
aussi bien que je le devrais, mais le Bon Dieu sait aussi
que j'ai eu le malheur d'tre dekv dans le paganisme jusque
iers l'Age de trente ans. * Avec grand esprit de foi, ii dtait
Fidle A sa communication, n'en laissant jamais passer I'dpoque et s'y accusant humblement de ses moindres manquements, ,coutant avec la docilit6 d'un enfant les avis qui lui
ttaient donnes et s'efforcant de les mettre en pratique. Son
esprit de foi se manifestait dans sa manihre de traitor les
pretres, m&me s'il les avait connus seminaristes ou etudiants,
meme s'il connaissait leurs ddfauts. Dans sa maladie, il aimait A redire avec foi et confiance : a Comme le Boa Dieu
voudra. A Gardens fidelement notre vocation comme lui ii
itait heureux de mourir dans la Compagnie, et de fait quel
bonheur I Faisons tout pour obtenir la meme grace et prions
le Bon Dieu de nous envoyer un bon frere qui puisse rem-'
plir le vide qu'il laisse au milieu de nous et accomplir assibien que lui les offices que sa mort laisse sans titulahre
Agrdez, cher et vdn6rd Monsieur le Visiteur, les sentiments
de religieux respect avec lesquels je reste, votre humble

confrre..

Henri SRPWMra. i4p.d4Lm.
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ETATS-UNIS
LE COSGRtS EuCHARISTQUE NATIOiAL
Letre de Marie-Louise Charbonnet, efant de Marie,
A La T. H. Mtre Chaplain.
Nou'elle-Orlans, Louisiane, ce 30 octobre 1938.
Ma trs'honorte Mere,
Je me fais 'interprite de la Vinkrable Saeur Malone et de sa communaute, pour vous envoyer quelques dktails an sujet de notre 8" Congres Eucharistique National (i). Nous sommes redevables de cette
grande grace a notre Archev6que, Mgr Jean-Francis
Ruramel. Je puis dire en effet, et bien siac6em8et,
qu'a cette occasion, clerg6, religieux et fiddles se sont
prepares spirituellament et matriellement avec ua
grand esprit de foi et un enthousiasme digne de

rnore Emmanuel.
Notre archev6que, &tant trss aime, n'a ~prouve aucune difficult6 A mettre son projet A ex6cution et ta
ville entifre, coamprenant I'importance de cet ev~nement, s'est revrtue de la dignit6 requise en pareitle
circonstance ; elle reCut le Roi d4 Ciel et de la terre
avec toute la pompe possible et imaginable, avec toat

le dcrc6onial que oomportait une telle fete.
Le Cardinal-l1gat, reprisentant de Sa Sainteth Pie'
S.Voii ser oe VIe'Cou•o s Ercharig~Sqe Natiomal tkrefilet q~e I~
atm
CaMoiupe 4u 5 d6ama,
temsacart les Epfihride de la £ocw
•g38, colaoe 1472:
Nouvile4Orlwns: VUII* Gongr6s Eucharistique National (a7o ootobre). sous la prsidence de Son Em. le Cardinal Georges Mundelein, l.gat
de S. S. Pie XI. A la grande assembie dn 17 actobre, M. J.-A. arley,t 6acfmaTtre g&nral des Postes,-lit un message du Prtsideti F. Reosev~
rant que les graves problhmes dans lesquels le monde se dcbat to•mesaMwt.
une facile solution s'ils 6taient examinis dans 1'esprit evang6iique du Samon sur la montagne. Le 18 octobre, message radiodiflus6 de S. S. Pie XI:
qui exprime sa douleur pour les attaques dont Dieu et 1Eguse soot l'obj
et espre en des temps meallers pour 'Eglise. Le Coegris d6noce le fancisme, le communisme, le paganisme, le materialisme et le naturajiM
quieanvahisent le mamde.
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XI, fut aoclami avec joie et transports par une population foncierement chritienne et catholique.
Toute une suite de hauts dignitaires et d'6vlques
des Etats-Unis, du Canada, du Mexique et mn6e de
Chine, nous honora de leur presence.
L'ostensoir dont on s'est servi pour les offices et
cdr6monies du Congr6s est ici consider& comme le
plus beau, le plus coiteux et le plus historique du
monde entier, sans en excepter celui de Lisieux, ea
France, oh naquit la petite fleur de Jesus. Notre os*
tensoir, compose d'or, d'argent, de bijoux, de pierres
pricieuses, don des families, de la ville et de I'Etat,
et 4valu

b. 35.oo000 dollars, demeure digne de notre

Dieu Eucharistique.
Notre venerable et antique cathedrale Saint-Louis,
roi de France, fut restauree et renouvelee de fond
en comble. Les fresques, les peintures revinrent a la
vie sous l'habile pinceau de 1'artiste. Les armoities
de Sa SaintetW, son portrait, ainsi que ceux de tous
les archevkques, ornent A nouveau les galeries et
tribunes.
La 6ception civile fut presque aussi solennelle et
imposante que les ckremonies religieuses. La popllation eatire .pajaissait pa6tr6e d'un sentiment de espet et de ve66ratio

extraordinaires. L'Attentioa g&

Barale se portait sur le cardinal4egat et sr les dignitaires. Tout Ie monde attendait impatienwment le iessage de paix et d'encouragement que Je cardinal amus
potait. Lorsque notre gouveraeur, M. Richard L&che, lut son adresse, il dit qu'il eit manqu .a son
devoir s'il n'et readu un timoignage public de gratitude et de louange aux Saeurs de CharitW qui depuis plus d'un sicle, se deveuent incesainent atx
soins des malades de naote ville et de notre Etat,
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dans cette si belle institution, c l'h6pital de la Charitd n.

Si vous 'voulez bien excuser une digression, je ferais ainsi 6cho aux remarques admiratives de notre
gouverneur. Je me r6jouis avec tous que notre population voit s'6riger un nouvel h6pital de charit6 digne
de nos chores et devouies Sceurs, filles de saint Vincent de Paul. Elles pourront maintenant faire face a
leurs obligations et pourvoir au confort et au bienetre de nos pauvres malades. Cet h6pital sera,, je
crpis, 1'un des meilleurs et des plus beaux de la nation.
C'est a notre venerable Soeur Malone, supdrieure
de c Charity Hospital n, que nous devons le succes de
cette gigantesque entreprise. VoilA ce que peuvent
les prieres d'un Ange de la charit4.
Revenons maintenant au Congres Eucharistique.
Mercredi matin, 19 octobre, 21.000 enfants chanterent

a la messe pontificale en I'honneur de Notre-Seigneur
Jesus-Christ. Le soir, de onze heures a minuit, les
messieurs firent I'heure de garde, suivie d'une messe
pontificale, spectacle qui produisit une extraordinaire
'impression sur ceux qui eurent le privilege d'v assis-ter. Jeudi matin, messe pontificale pour les dames ;
dans I'apres-midi, procession du Saint-Sacrement.
--oo.ooo personnes marcherent, sur pres de 8 kilom6t-res, pr6c6dant le char out se trouvait le cardinal-16gat
en adoration devant notre Dieu eucharistique, qui
passa reellement et substantiellement parmi nous.
Que de graces n'accordera-t-ll pas A notre archev&que
et A son diocse !
SMaintenant que le Congres est termin6, il nous
reste le souvenir du plus beau spectacle et de la plus
grande reunion qui se soient jamais rtunis sur les.
.rives de notre fleuve, le Mississippi ; nous ressentons.
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deja les effets de la visite de Notre-Seigneur parm;
nous, car II nous dit comme aux Ap6tres : " Je vous
donne ma paix, je vous laisse ma paix, etc... , C'est
avec ce message de paix que j'ai l'honneur, ma Tres
honoree Mere, de vous saluer respectueusement.
Marie-Louise CHARBONNEt,
.Enfant de Marie.
ARGENTINE
Afin de refl6ter 1'histoire de 1938, en Argentine, void, pour
la famille de Saint Vincent quelques faits dignes d'etre notes, pulsque reste ividemment en dehors des Annales, la
tache quotidienne avec son. hdroique monotonie.
Les Soeurs. Dans cette province d'Argentine. on en comp-

tait 415 au ix janvier 1938. L'Echo de la Maison-M&re a
rapport6 que Monsieur Cazot 4tait ami des statistiques, que
. L'on dolt d&s lors pouvoir
c'6tait son a travail prefe6rd
suivre son exemple et on dolt m•me pouvoir souhaiter oue
partout les r6sultats en solent publies ; car malgr l'aridit6
proverbiale des chiffres, les amateurs de renseignements pr6cis en raffolent, leur trouvant un veritable inte•rt et m&me
une substantielle eloquence. Done, le r- janvier 1938, de ces
415 cornettes d'Argentine, toutes n'etaient pas 6galement
jeunes : 49. avaient ddpassd les 70 ans, 8 autres devaient atteindre les 7o dans le courant de I'anne. ce qui fait 57.
M6me, pour etre complet et precis, il faut .jouter que 8
sours avaient So ans et plus.
Notre dovenne, soeur Concepcion Delgado, en avait tout
pros de 96 quand elle est morte en fivrier 1938 et jusQu'a ses
tous derniers mois, elle ne souffrait pour ainsi dire d'aqcune
maladie ni d'aucune infrmite. en dehors de la vieillesse. Elle
avait m#me si bien conserve la vue qu'elle pouvait encore
faire des travaux d'aiguille tres fins. C'etait la dernire sceur

mexicaine de la province et peut-Atre la dernikre a travers le
monde entier de toutes celles qui, en 1875, donn&rent ce ma,
gnifique exemple d'amour pour leur vocation, en sacrifiant
tout plut6t que d'y renoncer. Elle avait 79 ans de vocation,

avant

6et admise au s6minaire dans sa province le x8 mars

1859, & I'age de 17 ans : 6 mois avant que les Filles de la
Charite abordassent mwme a ces plages de I'Argentine.

Ce fut la premi&e appelee a Dieu de I'annde. Une autre
de 85 ans la suivit, puis une autre de 74, puis une autre de
51 et enfin quatre en 6 jours, du 23 au 29 aolt : mois qui
a une mauvaise reputation ici. Toutes les quatre avaient 7o
ans d'age ou plus et ensemble elles arrivaient exactement a
200 ans de vocation, de travail et de mdrite: les unes compen-

sant ce qui manquait aux autres, Enfin, deux autres de ces
Venerables soot mortes dans lI courant d'octobre.
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Comne couronnement, il faut signaler aussi nos glcires :
les sept vaillantes qui celbrent teurs noces d'or cette annie.
Quatre sont Francaises, ayant fait leur skminaire a Paris,
quelques-unes sans se connaitre alors ; elles se retrouvent en
Argentine aujourd'hui, non sans surprise, en pensant que
sur les mntmes banes elles ont entendu, voila So ans, les
memes conferences et les mimes admonestations. Et depuis
lors que de travaux et de menus incidents ! La vie est ainsi
faite.
Les Confrkres. Le zi janvier 1938, la province d'Argentine
comptait 35 prktres, dont 7 avaient depass4 les 7o ans, notre
doyen en ayant meme 81 sonn6s.
Aussit6t apris lui vient M. Gimalac, qui va atteindre ses
77 ans et dont nous avons celebre, le 31 avril 1938, les noces
d'or sacerdotales,
celles-ci les premieres,
parce qu'il est
entre pi.tre dans la Congregation.
Elve au seminaire de Rodez avec son Eminence le cardinal Verdier, il fut ordonnd A Rodez par le cardinal Bourret,
qui le destinait A Pigue, colonie avevronnaise fondke a cette
epoque au sud-est de Buenos-Aires.
Arrive en Argentine avec les premieres Sceurs de l'Enfont]Jsus destinies A cette meme colonie, et invit6 par elles, il
alia y c6lebrer leurs noces d'or communes, avec les rares
survivants de la fondation. Ayant 4tW longtemps missionnaire
d'abord et puis supdrieur-curd A Montevideo, il alla aussi,
comme de juste, les cel6brer A la paroisse de 1'Union, oA il
chanta une messe solennelle et oh on le feta ensuite avec
discours, chants, banquet etc... De meme ancien supdrieurcurd de Lujan pendant plusieurs ann6es, les confreres voulurent aussi I'y recevoir pour avoir part A ces manifestations
de sympathique all6gresse. Enfin comme la jeunesse de I'Ecole
apostolique d'Escobar desirait dgalement lui pr4senter hommages et felicitations, y flairant aussi un nouveau jour de
rong6, il fallut y aller sans faute, et m6me on commenca
par IA.
En dehors de ce jubild sacerdotal, le Bon Dieu a jugd digne
de la couronne M. Caumette, qui avait seulement 62
ans.
Ce qui nous a tenu en haleine toute cette ann•e, c'est Ia
construction, A Buenos-Ayres, de notre dglise paroissiale, d&dide A Notre-Dame de la M6dai l e Miraculeuse. La premiere
pierre a td benite, le 27 novembre 1930, par celui qui
est
devenu son Eminence le cardinal Copello. Cette relative lenteur dans Ia construwtion ne fait pas mentir le dicton populaire
Qui batit, pdtit. Cependant, tons les regards de
la
province convergent

vers le cher sanctuaire de Ia Mddaille et
tout le monde, sceurs, enfants de Marie, Olves des CollAges
et des dcoles, se donnent un real sans areil pour ramasser
des sous et encore des sous.. Ca i en faut. Cinq cent mille
fesos argentisis,

soit, au

cha'ge

actuel,

cinq

millions

de

francs.
A
t
A
ines sont abitie
et gndhreux. Avee "ceta, tout est dit: on les aura et on artir

- 177 vera. n El que siempre anda, aunque tarde, Ilega a, a proclami
la grande Sainte Th6rase.
Enfin, le 27 novembre 1938, A dix heures au milieu d'cchafaudages et dans tout un enchevdtrement de planches, j'ai b6ni la statue de la Vierge qui, du haut de ses cinq mftres 3,
surmonte le dome et domine tout Buenos-Aires. Au mileu
d'un, nombreuse assistance de Soeurs, d'Enfants de Marie et
de personnes des alentours, nos futurs paroissiens, j'ai c6l6br6
la premiere messe. A" I'kvangile, M. Guerault a donnw une
allocution, fort goftte de tout I'auditoire.

a_

Les caracteristiques et les dimensions de cette eglise : style
roman ; trois nefs avec transept ; deux tours a la faFade ;
une coupole hexagonale entourwe de quatre petites tours et
portant au sommet la statue de la Vierge Miraculeuse haute
de quelque 5 mitres. La longueur totale sera de 53 metres 15 ; la lar eur de 20 metres 5o ; au transept de 38 mtres 60. La coupole se dressera A 52 metres 6o ; leS tours de
la fnaade monterdnt A 40 metres 70 ; la vofte intdrieure aura
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ig metres ; le toit sera A 22 metres 8o et le tympan A 26 metres 50.
La maquette ci-jointe pedt en donner une idde : elle parle
suffisamment. Puissent la Vierge puibsante et Saint Vincent
nous venir en aide et proteger la chbre province d'Argentine.
Jules Bauden. Buenos-Aires, s1 octobre 1938

BRESIL
BELEM. - DISPENSAIRE SAINT-VINCENT-DE-PAUL
Fonde a Belem, le 13 f6vrier 1935, a la demande des mission.
naires hollandais, sur leur paroisse San Raymundo, le dispensaire Saint-Vincent-de-Paul a bien progress6 depuis quatre
ans et s'est augment6 d'un local spcialement adapt6 pour
les ceuvres. On y trouve un cabinet de consultations m6di.
cales, une pharmacie, un dispensaire, oih se groupent chaque
jour d'innombrables pauvres, qui reooivent remedes et denrdes
necessaires A leur subsistance. Une grande salle d'ceuvres oc.
cupe l'4tage superieur, avec un ouvroir de couture ; et Ie
soir, apr&s leur dure journee de travail, les jeunes ouvrirer
des fabriques viennent chercher auprs de nos Soeurs deru
bonnes heures d'6tudes. de travail A l'aiguille, le catechisme
et quelques bons conseils.
En sortant, elles trouvent une .marmite fumante de souw
~
bien consistante, et chacune regoit dans une a cuia a (&0cr
de fruit coup6 en deux en forme de bol) sa portion, trts apprdcie, parce que le salaire est derisoire et suffit a peine ans
necessites pressantes de 1'ouvri6re. Le dimanche rassemlk
encore les memes jeunes filles dans ce cerle familial : n
prie, on lit, on joue. on se divertit rciproquement : le cat
chisme paroissial cl6ture la reunion avec la l1nddiction da
Saint-Sacrement. La Croisade Eucharistique attire plus de
trois cents petits enfants, qui ont leur messe et leurs rduniouspciales, avec communion gdn6rale chaque mois.
Les cat.chismes de certaines coles du Gouvernement soE
encore A la charge de nos Soeurs, ce qui leur -ermet d'0
teindre plus de huit cents Ames et de les prparer A la prea.
mitre communion.
.
La visite des pauvres devient ''ceuvre primordiale et 9p
0
sceurs y go tent de r&elles consolations. Elle ne se fait
pis
sans d'appr&iables sacrifices connus de Dieu seul
i fail
en effet sortir sous le lourd soleil 4quatorial, recevoir
chaqu
jour onddes tropicales qul ne respectent rien, affronter mai
cages et moustiques, chercher Jesus-Christ pauvre dans ke
masures de glaise et de bois, construites sommairement
pilotis, abordables seulement apr6s mille efforts. de gymnao,W
que pour avancer sur des troncs d'arbres ou de
p•
ches glissantes. Et alors, dans I'obscur reduit, depapvres
etres se d6voilent aux regards ahuris, des enfantsIamentali
tout ULI
ou presque. Attaches aux murs branlants,
.des
hamacs
9-0t
A peu pros les seuls meubles, tandis que quelques
briques se
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vent de fourneau pour cuisiner la maigre pitance. Pas de provisions, pas de linge ; pas d'armoire,

pas de table ni de

chaises. La terre sert de plancher et bien souvent le. cel sert
de plafond : aussi y pleut-il comme dehors. Et une pauvre
vieille A qui I'on demandait ce qu'elle devenait quand il pleu-

vait : notez bien que au Para, sous le tropique, cela arrive
vingt-huit ou vingt-neuf jours par mois, la vieillette de r&pondre en riant : a J'attends que ca passe. , C'est bien philosophiquement le meilleur proc6d4 pour ne pas se dksespirer,
quand il n'y a pas de moycns de se garantir mieux des journalikres intemp6ries qui ravagent horriblement les saintds. On
entend a tout instant des pauvres avouer : ( La fivre maligne occasionnde par la pluie a 6t6 cause de cette mort. n
Aussi, quand apparaft la Sceur dans ces tristes quartiers, on
I'envisage.comme I'ange tutelaire : elle soigne les malades,
console les affliges, repand avec de bonnes paroles, un peu de
baume dans ces cceurs isolds et assombris, fait nattre l'esp6rance et prepare la r4conciliation. 11 v a tant de besogne, il
y a tant a dire, a voir et A couter avant de pouvoir prendre
une determination, surtout lorsqu'il s'agit de r6gulariser des
manages.
11 faut encore lutter contre le spiritisme, compagnon de
I'ignorance religieuse. Les pauvres gens se laissent si facilement attirer par le mysterieux, et le demon est si fin. II leur
reste bien aussi quelques anciennes coutumes venues des Indiens, oit le demon toujoars joue un rble abominable. Les
rrsultats obligatoires sont la folie, qui couronne en peu de
temps les experiences stupides de ces malheureux..
Un peu plus loin que le dispensaire, nos Sceurs sont charges d une Crche avec une cinquantaine d'enfants de Idlreux
que d&s la naissance on a dd arracher A leur mire pour 6viter la contagion. Pauvres enfants qui ne verront jamais leurs
parents, mais surtout pauvres mamans qui rdclameront en
vain leurs enfants. L'hygiene est sans pitie ! Peut-tre seront-ils ainsi pr4serv6s de l'horrible maladie. On v veille, et
de nombreux examens sont faits pour surveiller les progres
du mal dans ces organismes pr6dispos6s. La, du moms, on
leur apprend, des qu'ils balbutient, les noms de Jesus et de
Marie ; ls connaissent le Bon Dieu et aussi maman du ciel ;
ils baisent tant et plus le chapelet des Sceurs, qu'ils appellent
manman ou c novo n (grand-m6re) selon leur goit. D6jA les
plus grands sont fiers de rdpondre A la messe et de servir le
prktre ; ils chantent a tue-t6te et prient aussi comme des
anges ; ils deviendront, souhaitons-le, de bons chr6tiens.
Grande consolation pour les Filles de la Charitd que cette
c~uvre interessante et prospAre, soutenue par la Ligue anti1epreuse. En libert6 il y a.encore de nombreux 16preux qui
echappent A la police et cachent leur misere de leur mieux,
pour dviterl'embrigadement de la Colonie, o&i rien cependant
ne leur manque, ren si ce n'est cette ind6pendance, chore A
tcut individu. Libert ! LibertU chrie I Mais nous savons
si mal notre v6ritable bonheui- : nous connaissons si peu

- iSo notre devoir i Mais c'est le devoir de toute iee eartene
d'aider son prochain k connaitre et pratiquer son devoir :A
travailler A son bonheur. Charitd I cewre ociale I actin a-

tholique I

detim de Crtaingtg
Rio-de-Janeiro, Mgr Masdle,
de
Nonce
le
Le 3 aoAt 1938,
frappait A la porte de notre maison de Petropolis. Sa presenc
n'&tait pour &tonnerpersonne, car elle nest jastais une woueautm pour nous. Le Sdminaire Saint-Vincent a eu jusquki'
le grand hooneur d'tre comme la maison de campagne du
Nonce et, en debors de lt, noiabreuses sont les occasions A
et Dieu sait
it devient notre h6te : sa retraite annuelle avec quelle Bdification pour nous ! - des ordinations, ou slmplement des affaires qui le retiennent quelques jours A Petropolis.
Je viens,
Mais cette fois la surprise devait &tre grande, :
dit-il i la Communaut6 r4unie, vous prendre un des v6tres,
pour en faire un ve6que, M. Cavati,. votre directeur du S6mnaire, desor•ais Mgr Cavati, Aveque de Caratinga. , Us
moment do silence, juste le temps de c r&aliser a la chose a
inattendue, et alors ce sont les exclamations, les applaudise
ments 61irants, toute la gamme de Venthousiasme juvnil.
M. Cavati .tait directur du Siminaire de Petropolis depuis
le 2 fWvrier 1936. Avant d'arriver a cette importante fonction,
sa vie avait suivi le c curriculum » suivant. Nd le 5 mae
Guarapary, diocese et Etat de Espirito Santo, il tadia
189P
& l6cole apostolique du Caraca, entra dans la CongrPgation A
Petropolis en f6vrier 1913, et y fit les saints veeux le 4
vrier 1915. Puis 11 afla 4tudier la thdologie A Dax, eo i
fut ordonni prdtre, le 20 mars 1920. De retour au Bri,,
il passa 3 ans au Sdminaire de Fortaleza, qu'l dut quittr
pour motif de santd, allant trouver au Caraga un dimat plus
favorable. En 1927, it se rend a Marianna, oh il exerce en p#ticutier 1'office de procureur du Seninaire. En i931, 1 cat.
nommi sup6rieur de I'Ecole apostolique d'lraty ; encore p
raison de sante, il est transf6d a Petropolis en 19W6 poas
n office non d'absolu repos, certes I mars de moindre ad
vitd matielle et extdrieure.
C'est dans ce milieu d'intense vie intdrieure et de singuliOe
,esponsabilitd, que le Souverain Pontife vint chercher M.
vati pour d'autres et plus hauts devoirs. Comment, pour cdloix, fut dlairde la religion du Saint-Pare, on peut le sqf
poser par la prevenance aussi insolite que flatteuse qui mrqua eet appel, ce deplacement du Nonce, asset significdai
meme s'il n'eft pas dtd suivi de rcidive, conune i le fit'
en effet ; le 14 aoQt, le Nonce se rendait de nouveau A Petropslis pour recevoir le serment de I'Elu, au lieu de le convoqwu
I Rie pour cela. L'6veque e Jacaresinho, Mgr Taddei, ai
faisait qu'expriuer tout haut le sentiment common des 1~.
Mon JsEM CAVATI,

b ;m
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times, en pariant,' dans un des toasts de Victoria, de certaines promenades de Petropolis, A le Noce, en prouvaot

la rnsistance & la fatigue de son compagnon ordinaire, le

-

recteur du Sdminaire, se faisait une conviction sur d'autres
qualitds do futur Mgr Cavati.
Si honor6 par ce choix, Petropotis ne maettait plos de bores
A son ambition ; il trouvait qu'il me pouvait y Awvoir nIeu
que sa grande et belle chapelle, encore toute neuve, pour tre
le thAtre de la conscration episcopale. Son espoir fat d6•u;
mais sa deception perdit toute son amertume quand il sat A
quelle concurrence il avait a faire. D'abord et avant tout, Mgr
avati avait A Victoria et dams tes environs toute sa famille,
et surtout'sa vieille nrae, dont les So ass ne s'accommodaieat
pas d'tm voyage de 6oo kilrnetres ; et puis, Mgr Cavad
avait te desseim bien arretd de faire du sacre ume sorte de
mission. n J'ai toujours ea, dit-il un jour dans mn discoucs
aux etudiants de Petropolis, ie 46sir d'etre missionnaire ;
quand Poccasion paraissait le plus favorable, elle me trahisdernier mormet. Cette fois du moins, je
salt toujours a
vais pouvoir donner une missim au peuple de Victoria! u

piscopate se kt done daws

La conscration

a capitale de

Espirito Santo, Victoria, ville de 40o000 habitants, pittoresque

au possible, avec ses montagnes, sur lesquelles s'echelome
Ja plus grande partie des maisoms ; avec son port, petit.' mais
d'un intense mouvenent commercial, surtout pour le caf,
et dont V'entree en forme de canal sinueux, circule entre ane

succession iniaterrompue de montagnes ; -en resuma

us ~--

serble de beantes naturelles qui oat saurii A Victoria le
eo n. Sa cath&drale, dent
nom de a ministure de Rio-dje
hiea
la Teconstruction est presque te~ain6e a 1'intrieur, "tait
an peu petite pour une assistance aussi sombreuse, alais seetait mn cadre digne'de ces belles et imposaates d emonies.
Rien ne manqua A la solennitM des fetes, m&ne du oa6t de
la representation civile. Mr Cavati aimait A faire ressorir
Ie contraste etre la gganeur de V'piscepat et ia simplicitd
de sa eonition sociale ; c!'tait cmane Je refrain de ses discours et de ses conver.ations. Cela'n'en fat que mienux resor6fr 1' c exaltavit humiles » qui se vialisa en ui, mAme au
point de vue humain. Aprs lee attentions si honorables du
"once, *nous veoyes celles des plus hautes auterites des den
Etats o& Mgr Cavati avait le lieu de sa maissance et vehi
de son nonvel .vlchd. 11 eat comme paranymphes de son
sacre, le President de Minas, M. BSeedicto Vaiadores, et le
President on mieur 'interventeur 46dlral de Espirito

Santo, le capitaine Panarvo tey. A ces deux

iamts person-

nages, * fmat ajouter le Ministre du Travail, duI Goanvmmernent F6ddSal, M. Valdemar Faicae qui, a'ayant pa assister

a 'la messe du sacre, s~ .fit repreenter et vint 'ensuite pres-

dre part personretlement h Ia c6r6monie populaire vt ouvimce
de la Messe ea lein air.
La c6r6monie du Sacre avait paur acteur principal Mgr
Hevecie GoCees de Oliveira, archevhque de Maianna, erign 0
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naire aussi de l'Etat de Espirito Santo, et qui avait temoignt d'une bienveillance toute particuliire pour M. Cavati,
procureur de son Sdminaire. Les deux 6v6ques adjoints au
cons•crateur 4taient Mgr Luiz Scortegagna, 6veque de Victoria, et Mgr Taddei, ev&que lazariste de Jacardsinho et ancien professeur de Mgr Cavati A l'cole apostolique du Caraca.
Etait 6galement present Mgr Antonio dos Santos, 6evque lazariste d'Assis, et s'etait fait repr6senter Mgr Pio de Freitas,
dv6que lazariste de Joinville. Enfin la Congregation etait encore reprdsentde par le Visiteur et par des confrres de Petropolis et de Marianna.
Le sacre se deroula avec toute la pompe qui lui est propre.
Pour 1'Eglise, dans son Pontifical, le sacre des
princes de
I'Eglise a que sont les Ev6ques est egal en majest6 a celui des
rois eux-mames. Les fonctions sacrees se droul&rent sous la
direction du chanoine Braga, ceremoniaire de la cathddrale de
Marianna, en qui l'habilet6 professionnelle, s'unissant A une
vieille et profonde amitie pour I'Elu, ne pouvait que donner
le plus parfait des r6sultats. Naturellement, 1'attention des
assistants 6tait sp6cialement dveill6e aux moments oi les deux
Presidents remplissaient leur office de paranymphes : soutenant le livre des Evangiles placo sur les 6paules du nouvel
4eyque, le servant au lavabo, presentant les offrandes: pain,
vin, cierges. Au milieu de toutes ces c6remonies si expressives,
que tout le monde pouvait suivre dans le petit livre distribu6
par les soins de Mgr Cavati, quelques spectateurs, profond6ment 4pris de I'antique gravitd des c6remonies, regretthrent
peut-&tre les continuelles dvolutions de la strategie photographique et cin6matographique, non prevues jusqu'ici dans les
rubriques ; mais ceux qui s'en trouvirent quelque peu offusques, verront certainement se dissiper leur rancoeur en cortemplant les scenes .que I'ceil des objectifs sut fixer, pour aI
plus grande consolation des absents et la jouissance renouvelde des heureux timoins.
La messe terminde, I'6veque diocdsain, en paroles enflaw.
mees, fit entendre un hymne vibrant d'action de graces pour
les consolations inoubliables dont' ces magnifiques cdrimonies
pour la premiere fois dkrouldes A Victoria, venait de remplir
son coeur et celui de son peuple. Les compliments s'echang-'rent ensuite entre les dignitaires qui remplissaient le
choaen
et le nouvel eveque. La note la plus touchante de ce concert,
d'effusions, fut, est-il besoin de le dire, la joie de la bonme_
vieille maman, transfiguree par l'emotion. Ce fut elle
qumi
reut la premiere benidiction et le premier embrassement
.
son fils evqlue ; a toutes les felicitations qui lui furent
adres•
s6es, cc n etaient pas des paroles qui rdpondaient; mais
que•que chose de pnieux et de plus 6oquent : seuls parlaient sW
yeux, oi les larmes, illuminant son bon sourire,
lui d
naient une expression dintraduisible bonheur.
Vint Iheure du traditionnel banquet, prdpard dans
une (dS

grandes salles du Collfge du Carmo, que dirigent les Filw
de la Charitd. Les premi&res places dtaient
occupdes par l;h
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nouvel &vque et son Conserateur, encadrant les deux Prdsidents et leurs 6pouses : venaient ensuite les AvAques. -les
invites de marque du monde civil, militaire et religieux ;
le reste des invites donnait un total de 200 convves. L'ornementation de la salle et des tables avait 46t confide aux elaves
du Collge. On avait pense pour et service aux splcialistes
en la matiere, aux a gargons n : il fallut y renoncer, mais
les personnes, amies des Soeurs, charg6es de la surintendance
du Banquet, ae se troublrent pas pour autant : a A difaut
des a garfons », dirent-elles, nous aurons des a garfonnettes a et ce sera une mani&re de montrer A quoi servent les
cours professionnels de cuisine et autres qui, au college -du
Carms, prdparent les jeunes filles a leur rl6e de mattresses
de maison. n Et rien n'y perdit, en effet, dans le service, delicatesse, grace, exactitude, rapidit&. Entre temps. se faisait
entendre 1'excellent orchestre du Club Victoria, qui complnta,
par les jouissances de l'harmonie, toutes celles que prdsente
un banquet digne de ce nom.
Au champagne, le premier qui prit la parole fut Mgr Cavati. Aprhs des considirations aussi l4ev6es que limpides sur
l'union a tous les degr6s et dans tous les domaines, union de
la matikre et de. la vie,du corns et de I'Ame, du spirituel et
du temporel dans la socidtd, de I'Etat et de 1'Eglise dans le
Gouverement, ii remercia en termes' mus les Evpques et
les Prisidents, s'attardant avec une preference visible a faire
ressortir sa joie de voir comment ces deux grands personnages savent comprendre leurs devoirs de chefs dun peuple
catholique.
Puis on entendit le verbe enflammi du chanoine de Marianna. Ses paroles furent un eloquent merci a saint Vincent
et a la Conerrgation de la Mission, Dour les bienfaits dont
is ont combld le Brsil depuis plus de too ans. Ce fut en
oarticuler une Avocation de tous les
uveques
lazaristes du
Brdsil, A commencer et A finir par les deux qui ont eu une
relation particuliere avec Marianna, Mgr Vicoso et Mer Cavati. en passant par Mgr Claudio, archevIque de Rio Grande
do Sul ; Mgr Fernand Monteiro, dveque de Victoria. Mpr
Francisco Silva, Aveaues de Maranhao et enfin les trois 4veaues actuellement vivants, Nosseigneurs Santos, Taddel, et
Pio Freitas. Ce qui n'est ici qu'une pale enumeration de noms,
rev&tait dans la bouche de I'orateur la forme d'un vdritable
poeme jyrique de haute envolde.
Mgr Taddei fit ensuite le toast au Souverain Pontife. I]
montra la sollicitude du Pape dans le choix des dvuques, et
combien cette fois, II avait dtd bien secondd par le. Nonce de
Rio, et rendit au nouvel v&eque ce tkmoignage que, se souvenant du. jgement qu'il avait ddJa pu porter, -o ans auparavant, sur le petit apostolique du Caraca, il lui dtait impossible aujourd'hui de s'tonner en le voyant devenu son
collegue dans 'episcopat.
Les deux derniers discours furent ceux des deux Pr6sidents
d'Etat. Ce n'est pas exag•6r de dire que, grAce a la portde
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hors ligne que la condition des orateurs donnait A leur; paroles, ils eurent, pendant de trop courtes minutes, tout l'auditoire suspendu A leurs Ilvres. Apres avoir fait, 1'un et l'autre,
ressortir les qualitis du peuple dont ilsdirigent les destinkes,
les deux orateurs se rejoignaient en m6me point de vue,
c'est-A-dire la juste et 6gale place donn&e par eux A I'int6r&t
religieux et A I'interft social ; et, de cette manire, ils se
montraient, dans la salle du banquet, ce qu'ils avaient 6tC
dans la cerimonie de la cathedrale, des paranymphes, nor
pas seulement d'un ev&que, mais de I'Eglise m&ne du Br.es;.
Le lendemain, 31 octobre, Mgr Cavati voulut cdlebrer sa
premiere messe episcopale dans le traditionnel sanctuaire de
la Penha, perch6 comme un nid d'aigle au fatte du rocher
servant de cime A une montagne voisine de la ville. Beaucoup tinrent A accompagner I'dveque, d'abord sa famille tout
entire, et, A sa t&te, la vieille et toujours vaillante maman.
Aux celestes jouissances qu'y gofta la piteR du nouvel dveque,
s'ajouta une jouissance imprivue de sa piet6 filiale. Tres compr-hensible etait le ddsir maternel d'asSister A cette messe ;
ce qui l'dtait un peu moins, s'dtait sa volont6 de faire I'ascension, comme aux temps de son ancienne vigueur, sur une
monture ordinaire. La montde 6tait souvent raide et glissante
par endroits, une chute se produisit ! H'.ureusement, et on
pourrait dire miraculeusement, elle n'eut d'autres conse
quences que le sentiment d'angoisse et d'effroi produit sur
les t6moins au moment de l'accident. L'ange gardien du
nouveau prince de 1'Eglise jugea certainement de son devoir
de commencer son ministere, en intervenant aupris de la
mere, comme il 1'eut fait aupres du fils.
Le premier novembre etait le jour marqu6 pour la messe
en plein air, la partie la plus importante pour Mgr Cavati
aprrs la c6r6monie de la cathedrale. La famille A laquelle il
avait pens6 en choisissant Victoria pour son sacre, ce n'etait
pas seulement sa famille naturelle, c'tait une autre famille,
naturelle aussi pour un fils de saint Vincent, le peuple, les
ouvriers, les pauvres
ct I1 est bon, avait-il dit, que mes
compatriotes voient une consecration episcopale ; il est boc
que le peuple du travail, auquel j'appartiens, ait une messe
d'dveque qui soit bien la sienne, etant la mienne ; ce serf
pour lui comme une'messe de mission. n Et, comme dans una.
grande mission, un autel fut dresse sur la place publique,
dans le grand jardin de Victoria. Et, pour bien aouligner.
le caractire populaire et ouvrier de cette messe, y fut convoqud et y assista le Ministre du Travail. Pendant la messe
parla l'eveque-ouvrier ; ensuite se fit entendre le Ministre do,
Travail, et enfin un ouvrier; Nous laissons A penser si tout.
dans cette cerdmonie, dans ces allocutions fut interessant et•
prenant. Ce fut une sorte de reunion, oh le divin t. l'humain
s'unissaient pour la vraie glorification du vrai peuple, pour
I'union des classes aujourd'hui si ndcessaire, enfin pour la
paix dans le travail, la justice et la vdritd.

Toutes ces diverses ciremonies terminees, chacune avec
son maximum d'intirft et de signification, s'eloigna I'animateur qui, durant trois jours avait si bien mouvementi la ville
de Victoria. Aprts avoir assist6 au depart de ses invites A la
gare de Victoria, il leur fit encore la surprise de les rccevoir
a la gare de Rio ; c'est que, emmen6 en avion par le Mi.
nistre du Travail, 11 avait, en trois heures, porte sur les ailes
de Santos Dumont, fait le trajet qui demande un jour entier aux chevaux-vapeur de Watt.
Le dimanche 6 novembre, se cel4braient a la maison centrale de Rio des agapes qui etaient en meme temps le merd
de Mgr Cavati au Nonce apostolique, et un hommage des
Lazaristes A leur frere. Mgr Cavati - on peut en juger par
les pages precidentes - avait toute raison de manifester sa
gratitude a Mgr Masella pour les attentions dont it avait et4
I'objet ; it le fit en termes excellents oi s'exprimaient egalement bien et sa reconnaissance et son humilitY. Linterprete
des confr&es, aprJs avoir dans ses paroles A Mgr Cavati, &cout6 son coeur et sa raison heureusement d'accord, remercia
aussi le Nonce pour I'honneur fait une fois de plus a la
Congregation et pour le bien plus grand qu'elle est ainsi
amenie A faire par le moyen du confrere 6minent elevi A
I'episcopat ; tout au plus se permit-il de mettre & son merca
une petite, toute petite sourdine, inspire par la vue de tant
de lumieres ravies au ac boisseau n de la Province au profit
des a canddlabres D de l'Eglise du Bresil.
A peine de retour A Rio, Mgr Cavati sentit qu'il devait
une sorte de compensation A ses fils de Petropolis, rdduits A
imaginer de loin ce qu'avaient te les belles fees de Victoria. II passa donc avec eux toute la journke dtp 7 novembre :
jour opportune
ment choisi, en cette fete du Bienheureux Perboyre, lui aussi ancien Directeur de saminaire, et couronn6
aujourd'hui de I'aureole du martyre. II faudrait ne pas
connaitre le personnel de nos maisons de formation, sp6cialement ces- boute-en-train que sont les Etudiants, pour supposer que ce fOt une fWte silencieuse, guindee, glacee : le prestige episcopal, lui-n-me, ne peut en imposer A leur besoin
d'extdrioriser en toute liberte, de faire edater, de chanter.
bien haut leur alligresse. A part la c6libration de la messe,
qui fut ce qu'elle devait &tre, un moment de recueillement,
d'attention intense A tous les mouvements du c6lebrant, si
diffarent d'hier, tout le reste du programme, qui comportait
chants, declamations en prose et en po6sie, et meme une
seance theAtrale, fut sur le ton du plus complet enthousiasme.
Tous ceux-la en auront facilement une idde, qui furent etudiants A Petropolis, Dax, Paris ou tous autres lieux, sans
distinction de latitude ; en cette matire, c'est partout, comme
a Petropolis, le climat des tropiques.
Et enfin, car tout a une fin, un beau matin de dcembre,
le 14, Mgr Cavati prenait a Petropolis le train pour Caratinga,
6

a 00 kilom4tres de distance, d'abord en wagon special, pus,

vers le milieu du parcours, en train spcial, toujours pour-

suivi, comme on le voit, par les d6licates attentions du monde administratif. Par les confrdres de Petropolis et de Mala. prise de possession, nous savons
rianna, qui assist&rent
ce qu se passa A Caratinga, et que ce fut la digne conclu.
sion de tout ce qui avait preced.
Puisse le nouvel eveque r6aliser tous les espoirs que sa
nomination a suscit6s dans son beau dioc6se ; diocese jeune
encore, mais qui, jusqu'ici, a 6td assez maltraitd par une
sorte de pers6cution de la destinde : les deux premiers ev&ques n'y ayant pas mýme apparu ; et le pr6dcesseur de
Mgr Cavati, A moitii inutilis6 par la maladie, etant mort
au bout de moins de deux ans I Et que notre Bienheureux
Pare accompagne de ses meilleures bepddictions celui qui sera
comme eveque ce qu'il fut comme simple pretre, c'est-A.dire
pr6tre et eveque selon le cceur de saint Vincent. - E. P.
Non, tout n'dtait pas
Un post-scriptum s'impose ici. fini avec la prise de possession du siege 6piscopal de Caratinga. Apres la messe pontificale c6l6bree A cette occasion,
Petropolis eut la joie d'offrir au nouvel 6veque 1'occasion d'une
autre c6r6monie plus grande encore A certain point de vue.
Le 8 d6cembre, remplagant 1'ev&que diocesai emp&ch6, Mgr
Cavati venait faire une ordination & Petropolis ; trois
pretres, un sous.diacre, 6 minores et 7 tonsures en faisaient
partie. Ainsi, Mgr Cavati commenqait de bonne heure A multiplier ce sacerdoce dont il venait de recevoir la perfection.
Ce dut etre pour lui une grande jouissance, augmentde encore
par le fait qu'il s'agissait de candidats appartenant tous A
la famille de saint Vincent. Elle n'eit pu etre plus grande
encore que si les ordinands eussent appartenu au diocese de
Caratinga ; mais cette jouissance, Mgr Cavati aura souvent
I'occasion de la godter, si se realise le souhait bien sincere
que lui adresserent ceux qui furent les prdmices de sa pre.
miere ordination.
Et ainsi se terminait, A Petropolis, le 8 decembre, cette
sorte d'odysse dpiscopale, qui y avait eu, le 3 aout, sa premi6re etape, suivie de trois autres. Notre maison de formation n'oubliera pas de sit6t ces quatre dates de son histoire,
pas plus, d'ailleurs, il est permis de le penser, que ne le fera
son ancien directeur de s-minaire, Mgr Jean Cavati.
Echo des a Ecos da Provincia a.'
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COLOMBIE
M. Jean-Louis BOZEC
(a2 mai 1870-13 janvier 1937).
o
Jean-Louis Bozec (i) naquit le 21 mal 187 A Gouezec (Finistre). n1 fit ses etudes secondaires A 1'Ecole Apostolique de

Poitiers, dirigke par les Jbsuites, et, chose notable 'pour l'poque, i1 y obtint le titre de bachelier-s-lettres.
L

sdminmaire interne. -

Ses etudes achevees, it entra au se-

minaire interne a Paris le 19 septembre 1888. 11 s'y distin-

gua par le serieux de sa conduite et sa diligence : M. Alauzet, alors directeur du s6minaire, lui confia l'office de soin
de paorte#.
Dans les derniers mois de son seminaire. en juillet 189o,
peu apres les fetes grandioses de la bdatification du Bienheureux Perboyre, se r6unit & Paris une Assemble g&nrale
en amenant en
de la Congregation. Ces grandes assises,
France les chefs de Missions des diverses provinces, procurent A ces derniers l'occasion d'exposer aux Supbrieurs .les
beseins de leurs 6tablissements et la n6cessite de suiets pour
les maintenir. Le Visiteur de 1'Amerique Centrale. M. Georges R6veillre, ne manqua pas d'en profiter. Le T. H. P.
Fiat, n'ayant plus de pr&tre disponible, lui offrit deux sdminaristes qu'allait atteindre la loi militaire : Arthur Chambon.
I'actuel supdrieur de Cordoba, en Argentine, et Jean-Louis
Bozec.

. Cai. - Le d4part pour l'Amerique eut lieu sans retard, en
septembre xSqo. Frre Bomec fut envoyd A Call. o& se trouvait alors I'Ecole apostolique que dirigeait M.Jean-Fleury
Bret. D6s.son arrivde a Cali. on insinua qu'il venait comme
modele du seminariste et de l'etudiant. Et en effet, fr&re Bozec se conduisit, comme s'il eut etd spedalement chargd de
cette mission. II habitait Call. mais il wivat A Saint-Lazare,
r6alisant ainsi le mot connu de Saint Bernard : o l'entraine
son cmw Plhomme vit davantage qu'oi se traine son corps :
ubi amat potius quam ubi animat.
En bon Breton .M. Bozec montrait fermet6 et rdsolution
dans tout ce qu'il entreprenait, sans que puissent l'pbranler
difficultes et contradictions. Un exemple. A la maison-mare.
en ces temps deja lointains, on venait, pour le chant gr6gorien, d'introduire la nmthode. alors nouvelle de Dom Pothier :
elle a depuis et6 amendde. M. Bozec. comme les autres clercs.
suivit les quelques lecons du benedictin :mais peu doud pour
z. Etait son coni geTmain, Jean-Louis Bozec n6 e 2 ac t 1885 et mort
sur le front & Aulbigy (Pas•e-Calai): Voir Amnma, tae 8, pages 34-40,
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I'oreille, it n'arriva jamais A bien saisir les nuances et les
secrets de cet enseignemeat. Quokquil en soit, ddbarqud A
Call, ii rebut la charge d'enseigner le chant. D6s lors, exacte
ou non, sa maniere A lui d'excuter les melodies gr6goriennes,
celle qu'il avait reque de Dom Pothier, ii la prdsentait comme
la bonne et ii fallait a tout prix la suivre et i'adopter. Des
resistances fureat opposees ; certains pensaient que cette
fa'on4i de chanter ne devak pas &tre celle du mattre de
Solesmes etc. Malgrd ces iasinuations et critiques, M. Bozec
ne fl:hit pas un seul instant dans sa resolution, ne laissant
passer autune occasion de vanter les excellences de sa mtibde. 1t stivait A la lettre et energiquement la proverbiale
coasigne : Quelqu'un n'aime pas le bouillon, qu'on lui en
donne trois tasses, meme s'i devient malade. Pour adminis.
trer ce traitement, M. Bozec se mit avec conviction & t'tude
de I'harmonium ; ii y rdalisa de notables progres, et ds lors
itrpidement, ii ingurgita aux oreilles de sesnives son Dom
Pothier A lui
En dehors de cette remarquable vertu de persvdrance, sa
piete fut toujours exemplaire, sa douceur notable, vu surtout
certains deboires que lui mdnagea sa m6thode grtgoriani.
sante. Simple, humble et doux, sans amert±me, serviable et
constant, aimant A rendre service : tel fut M. Boaec das ee
premier sejour a Call.
Dans cette maison il fit ses etudes philosophiques et theo.
logiques, en cogipagnie de I. Emmanuel Arbeteda, futu
archev~que de Popayan ; i1 prononca ses voeux devant M.
Reveleiere, le 25 juillet 1894. Dix Jours apres, le S aoft, M.
Bozec etait ordonn6 pretre, dans I'6glise Sainte-Rose de Ca&
par Mgr Jean-Bonaventure Ortiz, 6veque de Popayan.

L'Equateur. - Immadiatement apres son ordination, M.
Bozec fut envaoyd a 'Equateur qui faisait alors partie de la
province de l'Amdrique Centrale et. pendant sept annees, ftt
appliqud A I'enseignement, spcialement au Petit seminaire
e Quito, que dirigeait alors M. Stappers et dont M. Boaec
devait plus tard etre supdrieur. Pendant son sejour au sm.inaire il composa plusieurs ouvrages, entre autres une grammaire latine. Ce fut dgalement a Quito qul' devint boiteux
A la suite d'une chute de cheval.
*
*

*

La Colombie.-. En 1914 il fut rappelM en Colombie : Pa.
payan, N.aaga et C
urent successivement le thd4tre d
son activitA apostolique.
SBien qu'il n'et ni l'oreille tris fine ni la voix bien juste,
i nourrrissait une vraie passion pour le chant d'Eglise :i
se procuait tous les lires e documents reltifs A ctte ques
tion. II jouait Un peu de l'harmoniun, et vait :apnpris pm!

son usage un certain nombre de messes en musique et de
pi&ces d'harmonium conformes au Motu proprio de Pie X.
Etant professeur et assistant au sgnrinaire conciliaire de Popayan, il donnait volontiers des leqons pratiques d'harmonium
aur feunes gens qui se destinaient & la pretrise.
Le Missiomtnire. M. Bozee montra tou4ours beaucoup
de zile et d'activit6 dans les differents ministAres qui 1u furent
confids. A Cali, od il fut plac I deux reprises diifrentes,
-tait charg6 des catechisoms, des Scurs, de leurs lkves ou
orpheines, des retraites et conflrences. 11 fut directeur de
I'Association des Dames de la Charit6 ; plus tard de L'Association des Enfants de Marie. II fonda un Cercie d'tudes
A la Maison Centrale, fut le premier directeur des LAeises et
aussi le premier aliateur. de 1'association de Notre-Dame de

la BonRe Mort.

a*
L'homme de Coimmunaut. Comme homme de communauta
et fis de saint Vincent, les confreres de M. Bozec'ont
observe qu'il etait rdgulier, serviable et toujours fidfle aux

exercices de pia6t

11 se faisait remarquer par son amour du travail, et ne
perdait jamais une minute. In avait le caractre un peu violent, mais un coeur d'or, comme tout vrai Breton- II ne supportait jamais le moindre mot contre les absents.

Ma1adie et Mort. Etant tombe gravement malade, le
~ddecin qui 6tait son ami personnel, prescrivit un cdugement de climat Les sup&ieurs I'envoyrent alors a Iaza, aax

pieds de la Cordillre Centrale, A l'extr6Citd de la Prefecture
apotolique de Tierradentro, cd se trouvent uoe residence de

mrsszonnaires et une maise de Filles de la Chariti.
An dbutt de son sejour, il 6prouva une amilioration sensible et recouvra
sommeil
et appetit. Malheureueement,
c'6tait un mieux factice
le mal le reprit avec plue de force
que jamais ; et, malgg
les soins assidus qui li furent prodigu6s,
succomba le 13 janvier 1937
En le perdant, la Communauta
a perdu un bon missionnaire et un rude travailleur.
Victor PRADES.
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SAINT VINCENT DE PAUL
LETTRE INEDITE DU 29 DECEMBRE 1650

Le texte. - Adressde d Claude Dufour, pritre de la Mission, a Sedan, cette lettre de Vincent de Paul vient s'ajouter
Stune douzaine d'autres (i), que, pour ce meme destinataire,
nous a conservoe la correspondance du Saint.
Entierement autographe comme
celui du 5 novembre 165o ce billet fait actuellement partie des reliques de
la paroisse Saint-Vincent-de-Paul au
Harve. M.
Armand
Bioissaye, cure, a eu la ddlicate attention d'envoyer une pho.
tographie de cette lettre. De ce geste qu'il soit wivement re.
merci, en lui souhaitant de nombreux et heureux imitateurs.
Le destinataire. - Ddja designd, en novembre 1650, pour
Madagascar. M. Claude Dufour natif d'Allanche (Cao.
tal) (2) dtait d'une vertu solide, mais peu souriante : desireux des austfritds, des prieres et du silence de la Chartreuse.
Saint Vincenf ne trouva pas bien fondds ces desirs et aspirations et meme les combattit dnergiquement. De mdme Sl
n'agrda pas de M. Dufour ses offres de service pour les esclaves et les forfats. Heureusement M. Dufour etait docile.
Dans ses lettres, Saint Vincent lui adresse avec confianc
quelques observations, lui demande entr'autres sacrifices celd
du pdlerinage de N.-D. de Liesse, alors peu sar ; il le dissuade de publier un manuscrit dejd envoyd a St-Lazare ; et oe
juillet 1653, lui confie la direction momentande des clercs do
sdminaire interne, etc.
Avant cette charge intrimaire, M. Dufour avait travailli A
Montmirail (1644) d Saintes (1646-165o : i y fut supdrieur d
sdminaire de 1646 A 1648) puis d Sedan (165o-1652). Apres wt
sejour a Paris (1653), Notre-Dame-de-l-Rose le retint jusq'i

son depart pour Madagascar : les Indes, comme I'on dis :

alors. C'est prdcisdment en we de ce futur ministire qU.
dad en ddcembre 1650, saint Vincent remercie Dieu d'aW.
protegi M. Dufour d'un accident et lui recommande paf*nellement de soigner sa santd.
Annonce depuis novembre 1650, le depart pour Madagasc
fut successivement remis en avril et septembre 1652, puis-p
mars 1653 *:
i n'eut lieu que deux ans plus tard, en octobve.
Le 29 octobre (3) 1655, en effet, fretee par Je marichal
de
d
r. Lettres adress-es A Sainte .pour M. Dufour., void deux lettres sifgte
du 4 juillet
et x3 septembre 646 ; d'aprs le Registe 2, voici les envous g
31 mars, 23 avril et x5 jui 1647; celui du 24 juillet
1648 et enfin le motda
18 septembre 1649. Expedides A Sedan, voir ia lettre atographe
du 5 -.
t s
vembre 650o; et, d'apr
le Registre 2, les missives du 26 novembre At6.
do 7 octobre z65z ; des 24 avri et 3 ao6t 1652.
2. M. Francois Peydin, destin6 6galement a Madagascar, 6tait lui
originaire dAllanche. Les circonstances entraverent son d6part pouraniw
.
Saint-Laurent.
3. EAition Coste, tome V, page 423llnote 2, une-oquil- : lea vaisseauX. P
tirent le 23 octobre. Voir entre autres la page "duitm.dver.

--
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Meilleraye, une flotille pour I'Ue Saint-Laurent levait enfin
I'incre et quittait la rade de Saint-Martin proche la Rochelle (3 bis) M. Dufour se trouvait d bord de la Mardchale ;
3 bis. A titre de ptcisions historiquas et comme specimen des bagages,
que comportait au milieu du xvnu sidcle, un voyage missionnaire pour Madagascar (fin octobre A fin mai), voici d'aprks les Archives de la Mission,

un lssstaireMit d Nantes as bord du
de MM. Dufour aUBDUil

Liwres
Antiphonaires, derx
Busee, cinq
Bertault
Con:iles de Trente, dux
Catichismes remains, deur
Calendarium perpetuum
Chrestien charitable
Cornelius in Evangelio et in Paulum
Concordantia, as
Catechisme de Grenade, us
Deux brefs perp.tuels
Deux Thomes dechius
Deux Relations du Japon
Entretiens de M. de Geneve
Epistres Saint Xavier
Exercices en feuilles, trois paquets
Guide des pIcheurs
Grande vie des saints, latine et
francaise
Histoire du Japou
Imitations, irois
Introductions, dePa
Interrogatoire des Confesseurs
Imitatio Christi
Joseph

La Som[m]e Saint Thomas.
Ijessius
Milleloquium Augusti
Miroir historial de la Sainte Vierge
Missel, us
(Euvres de Grenade
(Envres de Saint Bonaventure
Pedagogue chr6tien, Ma
Papier blanc, six ratus
Papier de couleur
Rodrigues
Relations, trois lives reli6s
quelques feuilles'non lies de Relations avec une petite carte
universelle
Relation des Heurons
Rudiments, quatre
Saint Pierre Chrisologue
Ser•onaires, derx
Trois livres de papier blanc
Teuaux, deux paqats

Un MAartyrologe remain

avire le 22 otobre 1655, as dopart

Prdvost.

ut

Un
Un
Un
Un
Un
Un

Despauta e
dictionn: re
Philagies
Rituel
Canon et un cartoa
Bonacina
Autil

Bor[d]s d'Atoles
Bougies, trois paquets
Bougies, douse lives
Deu$ nappes
Deux essnye mains
Deux pains de bougies
Deux burettes
Images, ws paqud
Purificatoires
Paquet de chapeleis, cinm
Quatre chopinettes pour la messe
Six crucifix
Spatulle
Trois petites clochettes
Tableaux, *rois
Trois boettes de pain A la messe
Une pierre d'autel
Un calice d'argent.
Une chasuble, 6tole et manipules
Une aube, ceintire et ami[ct]
Un crucifix
Une petite clochette
Une boette Amettre du pain a dire
la sainte messe.
Habits
Agraphes, trois Iiueds
Aiguilles de cuivre, deux
Boutons
Botte fi noir
Bonnets quarrs, quatre

Cordons
Deux soutanes taillees
De la carte forte
Des vergettes et descrottoires
Dix peignes
Fil
Patrons d'habits
Sos

Souliers, une paire

M. de Belleville sur le Grand-Armand, M. Prdvost debuta sur
la Flute, mais prit place A bord de la Duchesse, apres le
noyade du prdtre dieppois M. Cauderon, tombi de la poulaine
Idns la mer.
Trois chappeaux
Trois peaux blanches
Une piEce d'toffe grise
Un manteau gris
Une piece d'toffe noire A soutanes
Une camisole
Une paire de bas d'toffe
Une paire de souliers.
Linges
Aiguilles
Chemises, dear
Chaussons, deux paires
Collets, cinq
Coeffes de nuit, deu
Du cotton
Espingles, un paquet
Hauts-de-chausse de thoille, dewu
Mouchoirs, qutre
Nappes, deux
Ruban de
l i cane•ons

Surplis, quatre
Savon, six pains
Toille a chemises,m e pice
Toille a col[l]ets
Toille A mouchoirs
Un paquet de mofchoirs, coeffes

et collets
Une livre de savon

Un paquet d'espingles
Estamines
Un drap de lit
Un canegon
Une casaque de toille
Viefl linge.
Drogaus
Boettes de prunae cuittes
Citron escorce, demye livre
Col armen avec do calpin
Confitures prunes cuittes
Confections d'alchermes
Deux boettes de th-riaque
Environ 4 marcsde verotaees en
deux sacs
Escri[t]s pour des rmabdes
Jacinthe
MdecMn om Apotiquaire charitable
Feruel
Paquets d'onguent, quake
Pigr6es Medecin on Apoqnaire
Feruel
Pilules faittes at a faire

Quatre livres de casse
Quatre livres de reglisse
Ruebarbe
Scamomes
Theriaque
Une boette en ovalle et dans plusieurs boettes d'onguent
Ver
Une cyringue garnie
Un estuy garni i chirurgien
Une boette de fer blanc d'onguet
Une boette de veroteries
Une lire d'anis
Estain
Assiettes, doua
Plats, doure
Une saliere
Un flacon d'estain pour 1'ams
. [encre]
Feriles
Alesnes
Ains A pescher, den• paquets
Cizeaux, six
Deux fusils

Deux pistolets
Des balances, marc et grains
Fers A faire gin
Fers a couper, grands at petits
Fusils & alumer le fen, six
Limes, etc.
Lancettes
Pierres & fusil, cert
Poudre, cent iwes
Plomb, deux cents liore
Pincettes quarrees, deas
Pincettes rondes, darm
Quare sachets
Quatre millis de grads cloim
Rasoirs, cing
Racloirs, quake
Six miUiers petits donds
Un sac de cuir*
Une passonre de far blanc
Un marteau.
Barils de 30 pintes, Arois
Baille
M. Belleville, so litra
Cave de M. Bellevile, ix5 ps
Cave de M. Dufour, 15 poe
Cave du Frke Christophe, 15r
Caves garnies de-lean•phtoldtks

-
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Aprbs une longue traversde (4), le 13 juin 1656, le Grand
Armand touchait enfin Fort-Dauphin. Repartant sans retard
pour 1'ile Sainte-Marie, M. D)ufour, A peine dbaboque, mdprise
pratiquement les habituelles fprcautions de prudence. Fatigue,
cpuise par la traversee, ii isite les nombreux malades, multiplie encore ses austdritts, se prive de nourriture, preche,
cat.chise, se lizvre avec ardeur A I'etude de la langue. Puis
soudain lai vient en pensde de fabriquer douse croix en I'honneur des douse apdtres, et se dispose & les aller planter dans
les principaux zillages de 'ile Sainte-Marie. Mlal ru par les
indigenes qui refusent des vivres a I'dlranger, M. Dufour essure des pluies continuelles, traoverse des rivi&res et laisse sdcher sur lui ses habits mouilles. A la suite d'un tel etat de
choses abattu par la fi~wre, affaibli, ddbilitd, M. Dufour traine
dix-huit jours durant, sa souffrance et meurt le 18 aoot r656.
, miroir d'innocence et modni e de bonnes oeuvres , (5).
C'est bien en effet 'impression de sainteti et de d-vouement que laisse la letire que, en juillet 1656, M. Dufour adressait a saint Vincent ; c'est dgalement cette msdme dification
que l'on ressent a lire la lettre que, i la mmne date, M. Dufour adressait aux prbtres, clercs et frfres de la Mission.
Comme elle ne rentrait pas dans le plan de son edition, M.
Coste ne I'a pas donnde : la voici (6). Avec trois on quatre
notations historiques, i y a surtout ddification A sentir vibrer .de si apostoliques et nobles sentiments. C'est vraiment,
au sens profond du mot, une lettre magnanime et sPdifiante :
I'dcho d'une dme de vdritable apOtre.
Fernand COMBAL.uzIER
4. Voir Edition Coste, a lettre de M. DIfour a saint Vincent (juillet 1656),
tome VII, pages 9 16.
5. Voir la lettre du 19 ievrier 1657 de Toussaint Bourdaise Asaint Vincent,
Edition Coste, tome vi, pages s92 235.
6. Cette lettre a dejA 6tA 6ditee en x866 au tome xx des Mlmoires de la
Congrigaion de la Mission (Madagascar), pages 267 a 275, d'apres les copies du xvr* sicle du registre Madagascar (Archives de la Mission). Bien
qu'il n'y ait pas ici de graves differences, la comparaison des deux editions
montrera une tois de plus, aux curieux de ces constatations, le procde de
certaines eproductions de documents. M&me pour une copie, elle-ml me dj
diffr-ente de loriginal, retoucher le texte est toujours aventureux, et sert
pen a l'bistoire.
Pour de Rossoli A un escu le
pot, 3 livres
Deux tonneaux tout neufs
Deux grands coffres de bois neuf,
27 livres
Un sac de grennes a jardin
Un sac d'orge
28 barils de deux pots chacun,
garni d'une virolle d'estain, facon de Hollande, dee sols
4pie.
A

RdlimlleU
MralCuer Y----·m

Huisle, mt blari
Vinaigre brusl4, deux barils
Eau de vie bruslee, quatre barils
A Monsiar Dufour, autant.
Au Firre X[risojphe astanwt.
Laisse en argent A M. Dufour
25o livres pour acheter quelque
peu de vin d'Espagne A Madire.
L'inventaire de M. Pr6vost qui
partit avec les meses MM. Dufour et de Belleville est a part.

-'194 De Paris, ce 29 decembre z65o
Monsieur,
La grice de Nostre-Seigneur soict avecq vous pour jamais.
Je rendz grAces A Dieu et prie Notre Seigneur Jesus Christ
son fils qu'il soict luy mesme son action de graces de celle
qu'il nous a faicte de vous avoir conserv6 dans le grand danger, dans lequel vostre grande maladie vous a mis, et le prie
qu'it vous conserve longues annees pour le bien de son Eglise
et s'il I'a agr6able pour celuy de ces bonnes gens de Madagascar, pour lesquels particulirement il semble qu'il vous a
conserve. Au nom de Dieu faictes tout ce que vous pourrez
pour confirmer de plus en plus vostre sante, pour I'aler emploier pour ces pauvres gens des Indes qu'il semble que
notre Seigneur veuille sauver en partie par vostre ministere.
Je suis en celuy de sa sainte mire, Monsieur, votre tres
humble serviteur.
Vincent depaul
i. p. d. 1. m.
Suscription : A. Monsieur / Monsieur Dufour / pbre de la
Mission estant de / present i / Sedan.
Lettre ecrite de Madagascar & Messieurs les Prestres clercs
et frkres de la Congregation de la Mission par M. Dufour,
prestre de ladite Congrdgation en juillet 1656.
Messieurs et chers confrvres,
La grace de N. S. soit avec nous pour jamais I
Agrezs, s'il vous plait, que je vous dise tout simplement la
route que j'ai tenue sur mer et que je vous dicouvre mes
fautes pour vous les faire fair autant que les bons pilotes
fuient les plus dangereux dcueils.
En premier lieu j'ai dtd paresseux & remarquer tous les
jours exactement et rTdiger par ecrit beaucoup de choses trbs
dignes de remarques qui eussent pu contribuer d ma propre
perfection, a celle de mon prochain et d la gloire de Dieu.
It y a des hommes qui, comme les abeilles savent tirer du
miel des fleurs les plus am&res : si j'eusse iet de ce nombre,
j'eusse pu recueillir du fruit pour moi et pour autrui, nowiseulement du bien mais aussi du mal que j'ai vu en tout cc'grand voyage. Mais si je me trouve coapable en ce point,
je ne me trowue pas moins criminel pour n'avoir pas eu asses.
de zble a procurer que Dieu fat bien servi, et empicher qu'i
ne fut offense dans notre vaisseau. II est vrai qu'il me semble,
que j'ai eu beaucoup de diplaisir, lorsque j'ai oui jurer quel qu'un, entendu des paroles dishonndtes, injurieuses ou de4
tnddisance, et quand j'ai appris qu'on avait fait q

qulquenma-.

raise action ; et mdme je me suis efforcd d'y mettre remnde,
nannmoins voyant que plusieurs de notre. bord. ne se sont pas
encore fait quitte de toutes leurs mawvaises et scandaleaseshabitudes, j'ai grand sujet de croire que je n'ai pas asse.
bien prid Dieu pour eux, ni fait tout ce que je devais et pou-

-
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wais

pour les corriger et amender : car que ne peat un homme
qui est anime d'un veritable Mzie du salut des imes et de la
gloire de Dieu ? Je puis bien dire, et it est zrai que j'ai eu
quelque szle. mais ii n'a pas eti secundum scientiam et accompagnd de la grudence requise, vu qu'il a 0ti vide de
compassion et plein d'indignation, et bien loin d'avoir produit de bons effets, il a dte beaucoup plus dommageable que
profitable ; ce qui m'a. fait reconnaitre mieux que jamais que,
sans la patience, an missionnaire ne fera jamais rien qui
vaille, et qu'il fera des merveilles avec cette vertu qui, comme
t'assure l'Ap6tre Saint Jacques ne met rien au jour que des
ouvrages parfaits : patientla opus perfectum habet..4 la varita il ne faut user de connivence, ni avoir une hiche et damnable condescendance dans le mal, mais il faut que nous mettions toujours de l'huile parmi le vinaigre ; et que, faisant
quelque correction a notre prochain, nous joignions toujours
la douceur 4 la force, imitant la Sagesse incrle qui dispose
Loutes choses non moins suavement que fortement : attingit
a fine usque ad finem fortiter et disponit omnia suaviter.
C'est pourquoi le missionnaire qui navigue avec des matelots at soldats a besoin d'une extraordinaire patience et en doit
faire meilleure provision que de biscuit ; abyssus abyssum invocat et un defaut nous prdcipite souvent dans un autre ddfaut, ainsi que j'ai appris par ma propre experience ; car
faute d'avoir eti patient, j'ai trop parli. Un ancien soldat
voulait dire qu'il ne s'dtait jamais repenti pour s'dtre tu,
mais bien pour avoir trap parld. Et je puis assurer que si
quelquefois j'ai etM marri de garder le silence, j'ai eu du regret d'avoir trop Parld cent fois pour une. Et i'ai d'autant
plus grand tort que je sais tris bien qu'on ne peut beaucoup
parler sans beaucoup faillir comme nous l'apprend le Saint
Esprit en ces propres termes : in multiloquio non deerit peccatum. A mon avis un missionnaire ne devrait jamais parler que
lorsque la charitd Il' oblige, ou que la necessitd l'v contraint,
et par ce moven nous oeiterions quantitt de paroles ozseuses,
d'aigreur,. de vanitd, de mddisance, de murmure et d'indignation, et le temps qu'on perd et qu'on fait perdre aux autres
en beaucoup d'inutiles disdours, pourrait s'employer utile-

ment. J'avoue pourtant que j'ai trop peu parle en faveur des

pauvres malades que je pouvais faire soulager d'autant plus
aisdment qu'ils dtaient en petit nombre, n'y ayant jamais eu
plis de six i la fois en notre bord, exceptant les malades du
mal de mer qui ne sont guire plaints et qu'on compte pour
rien.
Je les visitais ordinairement deux fois le jour, le soir et
le matin. Je parlais de temps en temps aux chirurgiens, maitre valet, cuisinier et quelquefois au capitaine pour leur faire
donner les chases nicessaires a l'entret en du corps. Et pour
I'ordinaire cela produisait quelque bon effet pour ce jour-Li.
Mais si l'on avail soin de faire du bien a ces pauvres gens
durant un jour, on les negligeait durant une semaine et encore plus, et mime on ne se contentait pas de se privev de

teur faire du bien mais on passait jusque li quelquefois que
de leur faire du mal, et contre I'avertissement du sage qui
dit qu'il ne faut pas affliger I'afflige : Non est danda afflictio
afflicto. On ajoutait une nouvelle affliction a I'affliction de
ces misdrables, leur imposant qu'ils feignaient d'itre malades, ct que ce n'etait que faindantise et pure paresse. J'avais
bien de la peinc de les voir traiter de la sorte et m'efforais
de leur donner quelque consolation, et souffrais de bon cceur
qu'on me parldt sichement quand je demandais quelque chose
pour leur soilagement ; mais n.-nobstant tout cela je dois
nm'ccuser de n'avoir pas ete asses hardi et de ne m'etre
rendu saintement importun pour leur procurer plus d'assistance et de soulagement. Hilas ! nalheureux que i'ai iti,
je n'ai pas eu assez de soin des autres, et trop pour to;, particuliirement dans le commencement du voyage, que j'ai trp
librement condescendu a' ceux qui mn.'ont appee pour ddjeuner
au matin ; je me suis trop secularisd ; j'ai trop peu chMi la
sobrietd, je me suis trop flatte ; j'ai trop dormi, trop rccherchi mes appdtits et trop peu travailld. Diet m'a fait cette
grace de connaitre dans le cours du voyage qu'un homme n's
pas besoin de plus de nourrilure sur mer que sur la terre,
et que si parfois dans le commencement il croit avoir besoin
de prendre un doigt de vin au matin, ii n'en doit pourtlat
pas faire coutume ; vu particulierement que cela rend as
prdtre moins vednrable aux laiques qui vous font le plus bemr
semblant du monde, et sit6t que vous etes absent its font uMo
exacte anatomte de zos actions, n'oubliant pas de dire qu
ce pretre boit aussi bien comme un autre et qu'il n'a pfat
de vertu au dela du commun. Et ne faut pas s'dtonner s'ilt
blament les actions qui sont tant soit peu rdfprhensibles, a
qu'ils trouvent a redire d celles qui sont louables et qui sost
approuvres des plus gens.de bien. Car qu'y a-t-il de plus louble que d'employer ses soins pour banmr le vice d'un vaisseag
et y faire regner la vertu, ancantir les mauzaises coutumes
et autoriser les saintes et pieuses pratiques, porter compassiw
aux miserables et donner quelque consolation aux affljgtes
exhorter A l'obsenzance des commandements de Dieu et 4d
I'Eglise et persuader la devote et satnte frequentation des
sacrements, prier pour les criminels et pauvres prisonnies,
parler en favour de la verit4 et pour la defense de la justic
et tacher enfin de s'acquitter de son devoir en homme de
bien. Et ndanauoins pour tous ces articles et pour chacun a
particulier, i'ai ete tance, blame, moque et meprist. DiO
m'est tmmoin qu'aprbs avoir out des blasphkmes et des iswments, m'tdant ttudie d'y mettre remade et de faire la cor
rection aux dlinquants, sans toutefois que j'ai use d'aucae
rigueur, quelques esprits mal faits m'ont non. seulement regarde de travers, mais en outre, sans se contenter de me idchirer a coups de langue, se sont efforcds de ternir la bwh
reputation de ceux qui faisaient profit de mes avis et Pfnaient la correction en bonne part. Hdlas je dirai encore aW
douleur que voulant disposer un chacun d passer le caft6W
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saintement et sachant fort bien qu'il y avait raisonnablement
d'huile, lIgume, et du poisson pour tout I'equipage, et qu'ainsi
il n'y avait nuIle ncessitd de manger de la chair plus souvent qu'en carnaval ; c'est & savoir trois fois par semaine,
le dimanche, le mardi et Ie jeudi, et ayant propose a un officier que man intention itait de donner ladite permission, il
s'offensa fort de cela, me disant qu'il en feroit manger aux
ss ens quand ii voudrait : et un autre des principaux pour
complaire a celui-ld dit qu'il en faudrait manger le samedi,
prdsumant de leur autoriti et voulant trancher des petits
papes dans leurs bords. C'eut 0t4 pea si on se fut contentc
de censurer les discours que je tenais en particulier, mais perdant toute sorte de respect pour la parole de Dieu et pour
son caract&re, on me reprit fort vertement de ce que je
disais en mes prddictions, m'assurant que si on croyait avoir
asses d'autoriti pour me faire taire, on m'eut interdit la chaire
pour jamais. Certes si j'avais dit quelque chose contre la
foi et les bonnes meurs, ou as prejudice de l'honneur et obiissance que tous les hommes sont tenus de rendre d leurs sude
pdrieurs tant spirituels que temporels, ou qu'au lieu
pricher contre le vice en gendral, j'eusse touche imprudemment les fautes de quelque parliculier, je mdriterais gtre pried
du ministere, et serais tris digne de rprsehension ; mais
n'etant accuse de rien que d'avoir recommande la patience
a des fauvres matelots et soldats ; que, outre ce qu'ils souffrent journellement, ils sont toujours 4 la veile de souffrir
davantage, je vous laisse d penser si c'est un juste sujet de
m'interdire la predication ; meme hair et wouloir du rma &A
ceux qui venaient se confesser A mdi, Ies menacer de les
rouer de coups, non directement s'ils retournaient une seconde
fois d confesse, mais s'ils retournaient as lieu accoutumd,
faisait un grand bruit, que
prdtextant avec faussetd qu'on
ceux qui reposasent en ce temps-l4 en restoient beaucoup incommodds. Tout cele, mes tr&s chers confrires, m'a fait redoubler mes vceux et mes prieres en faveur de ceux qui me
contrepointaient de cette sorte ; et Dieu m'a donnd la grdce
de surmonter. I mal p our Ie bien, et de gagner par sl patience une glorieuse wrctoire sur la colire de mes ennemis. Je
me suis 4tudid de plus en plus A leur bien faire : et les effets
de ma bonne volontd & leur endroit out itd autant de charbons ardents qui, tombant sur leurs tMtes, les ont embrasds
de chariti vers Dieu et d'amour pour moi. Et tant s'en faut
qu'ils se soient opposes A ce que j'ai entrepris pour porter
tous ceux du vaisseau d bien vsvre, qu'au contraire its m'ont
bien faire rdussir tous mes exercices sur lesquels Dieu
aided
a verse grande benediction. Et on remarquait que ceux qui
m'avaient voulu interdire la chaire bnt did des plus attenifs
i mes exhortations et out donne des preuves suffisantes qu'ils
en retiraient beaucoup de profit : grands et petits venaient
en foule d mes catichismes que je faisais regulilremen au
nombre de trois par semaine ; et les hommes faits ne didaignaient pas d'y repondre et timoignaient avoir beaucoup de

1- )8 reconnaissance du bien que Dieu leur faisait par mon minis.
tfre. On n'etait pas mains assidu a se trouver a la lecture
spirituelle que je faisais aux jours que nous ne faisions pas
le catechisme, lisant tantbt la vie des Saints, tant6t le P dagogue chr6tien. tant6t un trait de la Divotion propre aux
gens de mer, composd par le R. P. Fournier, tant6t I'A.B.C.
des Ames devotes, ou enfin quelque chose de l'excellent Greque, bien loin de s'ennuyer
nade et j'ai souvent remarqul
de m'entendre, on me priait souvent de continuer encore un
peu de temps,
Je. nereux pas passer sous silence que le long du careme
nous faisions une assemblee au soir sur le tillac, ois se trouvaient grand onmbre tant de matelots que de soldats qui
payaient chacun leur ecot pour avoir part a notre banquet
ou entretien spirituel, ois nous debitions tour a tour famili,rement, gaiement et divotement de belles histoires qui tendaient toutes a porter de plus en plus a I'amour de la vertu
et d la haine du vice. Et, i la fin de chaque exemple, je disais quelque mot tirant quelque moralitd et indiquant i tous
les auditeurs les fruits que nous pouvions et que nous devions
tirer de 1a. ]e ne vous en dis pas davantage, ily en a asses
pour vous faire juger par I'dchantillon de la bontd de toute
la pikce et vous donner a connaitre les bons discours qu'on
tient dans nos petites conferences, vous priant de croire qu'on
n'en fait pas peu d'dtat et qu'on y assiste avec grand Plaisir
et affection ; et que non seulement en ce point mais en plusieurs autres, on seconde les bonnes intentions que j'ai de
faire bien employer le temps et verser abondamment la crainte
et amour de Dieu dans tous les caeurs : comme il parait, premiBrement, de ce qu'ils quittaient le jeu de bon canur lorsque
je les faisais avertir que j'allais commencer la lecture ou le
catichisme ; secondement de ce qu'ils itaient soigneux de se
mettre a genoux ao matin et soir en leur particulier dis lors
qu'on le leur eut recommandd ; troisiemement de ce qu'ils
s'entredemandaient pardon lorsqu'ils s'dtaient offensis et me
promettaient de s'entr'aimer a l'avenir comme frres ; quatrirmement de ce qu'ayant oui jurer quelqu'un, entendu quelque sale parole, ou en faire quelque mauvaise action. en effet
ou en apparence, ils m'en donnaient avis ; et les coupables
prenaient en bonne part d'etre repris, comme ilsfaisaient paraitre, non seulement en avouant leurs crimes, mais mieux
encore par leur amendement ; cinquibmement, quand quelqu'un avait trouvd quelque meuble, il me priait de le prendre
pour en faire la restitution ; sixiimement, plusieurs me disaient qu'ils voulaient demeurer a Madagascar avec moi quoiqu'au commencement du voyage ils abhorraient ce lieu comme
un petit enfer ; septimecment, Ie maitre valet, le cuisinier,
ne me refusaient pas ce que je leur demandais pour les
malades, et tous gdndralement dtaient fort aises de m'avoir,
et me parlaient souvent si je ne voulais pas les accompagner au voyage de la Mer rouge, timoignant 4tre marris
de la resolution que j'avais prise de ne bouger de Madagas-
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ne portait aucun ordre d'alier ailcar ; ma commission
Enfti leur affection a paru en la confiance
eaurs que It.
qu'ils oat eue en moi, venant se confesser gienraement
quoique plusieurs n'eustons sans I'exception d'un seia,
sent osd aller d confesse depuis un tris long temps, jusque
lt qu'on savait quelques-uns n'y avoir pas iti de 4ix ans.
A Dicu en soit la gloire : lui seul est I'auteur de lout bien.
et quand ii lai plait ii fait arec do chdtifs instruments de
fort beaux ouvrages et ne manque jamais de donner des
graces extraordinaims a ceux qu'it afpelle A la conduite des
Ames. Si fat-il que j'avoue que quoique la grace ne soit pas
toujours sensible. je me seas tellement fortifit d'un secours
du ciel tout a fait extraordinaire qu e je pis dire a la plus
grande gloire de Dieu qu'l n'est rien que !e ne sois pr6t de
faire ou de souffiri gaillardement pour coopdrer d a mme
grace de Dieu, et je dis avec l'Ap6tre : Quis me separabit
etc. Tout ce qu'on me dit pour me ddcourager m'anime davantage et rien qu e e pchd n'est capable de m'effrayer. Mais
peut-dtre qu'en disant cela ie tombe dans un ddfaut qui m'est
assec ordmaire qui est la vanite, qui fait que j'ai manque
d'egaliti d'esprit, m'dtant parfois follement attristi et parfois
vainement rdjoui. Hilas, je serais excusable, si je m'etais
seulement attristd de voir la grande misere des pauvres sauvages du Cap de Bonne Espirance qui sont miserables, et
quant a Il'me, vivant sans connaissance de Dieu, et quant
au corps itant si pauvres qu'ils sont contraints de manger des
choses que je n'ose bonnement dire, de pear de vous faire mal
au ceur : c'est que je leur ai vu manger des poux de fort bon
appdtit ; mais )'ai confu de la tristesse de ce qu'au m•me
Cap je sentais un grand froid et un chaud qui me paraissait
insupportable en un meme jour. Deuxiimement, d'itre contraint de me separer d'avec M. Prdvost. lui s'en allant en
une extrdmite de Madagascar et moi d 'autre bout. Troisiimement, de n'avoir pas assez de mdmoire pour apprendre
le langage de Madagascar. Quatrimnement, de me voir quelque peu intressd en la santi du corps. Cinquiemement, de
ne me souvenir pas assez de notre cher frkre Christophle. Sixismement, de trouver quelque resistance d ma volontd. Septicmement enfin, oyant parler de Madagascar avec quelque
sorle de mdpris. Il est vrai que j'ai eu des sujets de tristesse
assez raisonnable, comme quand j'ai vu le fort de Table
Baye, 4 ou 5 catholiques au service des Hollandais huguenots,
sans aucune libertd d'exercer notre sainte religion.' Je priai
leur Gouverneur de leur permettre de se confesser A moi, it
me fit grande caresse, et leur donna toule permission en
ma prdsence, mais ne leur donnant pas le moven de s'en
servir, exceptd A un qui venant pour quelqu'autre affaire
dans notre bord, profita de I'occasion. J'ai bien en de la peine
aussi de voir tant de nos catholiques voir passer la quinsaine
de Pdques sans se confesser, n'y communier et prendre en mauvaise part de cc que le disais dans mes exhortations que ceux
qui '-eanquaient de communier d P&ques encourraient I'ex-
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communication.fje crains de n'avoir pas asset renarcid Dieu
des grandes faveurs que j'ai refues de sa bontd particulikre.
ment en six ou sept occasions. zt I1 m'a fait la grdce de
parler diverses langues etc. 20 I1 m'a donnI le vent tels que
je l'ai ddsird. 3° I1 a bini urn conferrie que nous avons dri.
gde sur la mer..
lci finit la lettre de M. Dufour : ce qui fait voir clairement qu'elle n'a pu &Ere achevee, de quoi il ne faut pas
s'6tonner puisque !a nort I'a surpris. la-dessus. Et F'a et6
M. Bourdaise, prktre de la Mission. rest6 seul A Madagascar
qui l'a envovye avec d'autres t mondit Sieur Vincent ds- le
mois de fevrier dernier ; et elle n'a 1et reque qu'au commencement du mois d'aoit x657.
LES PORTRA~TISTES DE SAINT

VINCENT DE PAUL

Jusqu'a la canonisation de 1737, la douzaine de portraits de
saint Vincent de Paul est asses varide. Dans cette stie de representations, bien avant 1'iconographie pieuse et souvent ddformante, ii faut retenir pour I'histoire ces gravures fondamentales. Bien que ce theme des portraits de saint Vincent ait
dte amorce a maintes reprises, le sujet a dLt approfondi par
M. Jean Parrang qui, sur ce point et sur d'autres, a entassd
notes et recherches, 4 travers les sources tant imprimdes que
manuscrites. Pour commenter cette galerie de portraits, voici,
avec des renseignements inddits, une notice sur Pierre-Louis
Van Schuppen : en 1663, it grava habilement le portrait de
saint Vincent de Paul, exdcutd a l'insu du saint par Ie peintre
Simon Francois de Tours.
F. C.
PIERRE-LOUIS VAN ScHUPPEN (1627-1702)
En i660, l'ann4e mAme de la mort de saint Vincent-de Paul
parut son premier portrait, grav6 par Nicolas Pitau et
dbdi6
i6
& la Reyne mbre du Roy par... , le peintre Simon Francois.
Cette gravure se vendait chez u N. Pitau, rue Saint-Jacques,
A l'enseigne du Saint-Esprit, proche les Mathurins n. Elle est
fort belle et reste la meilleure. Bient6t, cependant, en 1663,
un autre artiste de valeur, lui aussi originaire d'Anvers, allait'
A son tour copier Simon Francois, mais gn substituant le surplis au manteau du tableau.
Pierre-Louis Van Schuppen, dessinateur et graveur, est n6
a Anvers, le 5 septembre 1627, et mort a Paris le 7 mars
1702. Eleve a Anvers en 1639, maitre en i65i,.on le trouve
a Paris, A partir de 1655 ; il y fut d'abord disciple de Nanteuil, et'en 1663 devint membre de l'Acaddmie des BeauxArts. Sa femme, Elisabeth de Mesmaker, lui donna au nioins
sept enfants dont la plupart furent baptisds A Saint-Andrz-desArts (i).
I. Cette 6glise se trouvait sur I'actuelle place de Saint-Andr6-des-Arts,
C'est 1i aussi que Voltaire fut baptis6 le 22 novembre 1694. En cette meme
eglise fut beni le mariage de GuiUaume de Marillac avec Rende Alligret,
le x4 janvier 1550; la aussi furent baptisis leurs premiers enfants dent
Louis (10 fvrier 1556) le pare de sainte Louise de Marillac, et son oncle
Michel (28 aout 2560), le futur Garde des Sceaux.
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Apr&s 1672, Pierre Van Schuppen quitta le quartier de Saintr
Andr6 pour celui de Saint-Benoit, oi

il devait mourir rte

Saint-Jacques, 4 la Croix d'or, le 7 mars 1702. II fut enterre
le lendemain, en prdsence de ses fits Jacques et Pierre, dans
la nef de I'6glise Saint-Benoit, dont l'emplacement est occup6 aujourd'hui par les batiments de la Sorbonne, au coin des
rues Saint-Jacques et des Ecoles.
C'etait un artiste tr&s en vogue que Pierre
Son euzre. Vari Schuppen. Son excellente execution lui a valu le surnom

de petit Nanteuil. II a grav6 des Madones (d'apres Raphael en
1661, etc.), mais surtout des portraits, d'apres les maitres les
plus illustres, comme Philippe de Champagne, Claude Lefebvre, Nanteuil, Le Brun, Van Loo, Largilliere, les Mignard,
etc., parfois aussi d'apr6s ses propres compositions, comme
le cardinal d'Este, en 1662, et Francois de Harlay, archev6que
de Paris, que, des 1659, il portraiturait et gravait ad vivum
(delineabat et sculpebat). L'ceuvre de Van Schuppen est considerable ; sur 140 pieces dnum&r6es par A. von Wurzbach, il
y a 127 portraits des personnages les plus en vue : ainsi, en
1661, le Pape Alexandre VII, et le cardinal duc de Mazarin ,,
tous deux d'apres P. Mignard ; en 1662, Pierre de Marca,
archev6que de Paris, Pierre Sdguier et la Mire Ang6lique
Arnauld, celle-ci d'apres Philippe de Champagne ; en itbb,
le marquis de Louvois, etc. Signalons aussi une dizaine de
portraits de Louis XIV, executes A partir de I66o ; celui de
se
o vend A Paris chez P. Van
1687, d'apr&s N. de Largilliere
Schuppen, rue Saint-Jacques, avec privilege du Roi. ,
Le portrait de saint Vincent de Paul. - En 1663, I'anne&
mnme de sa reception A 1'Acad6mie des Beaux-Arts, Pierre
Van Schuppen fit paraitre un nouveau portrait de saint Vincent d'aprs la c616bre peinture de Simon Franqois, mais en
remplaCant le manteau par le surplis, l'habit de ville par I'habit de choeur. Au rectangle en feuilles de ch6ne de Pitau,
Pierre Van Schuppen substitue un cadre ovale en feuilles de
laurier, bord6 de palmes (l'ovale, on le sait, faisant mieux
ressortir la tate.) En dessous, dans un cartouche charge d'ornements, cinq lignes de dlgende en latin :
Vincentius a Paulo, presbyter, Congregationis Missioni
institutor, et primus superior generalis, plenus dierum
et meritorum, obdotmi'it in Domino an. dom. 166o die
27 sept. aetatis suae an. 85 congregationis creatae 35
magna sanctitatis suae relicta opinione.
Chez Van Schuppen, les lignes du nez, les lvres sous la
bouche edentee sont plus accentuees, tandis que chez Pitau
les rides sont davantage adoucies. Toutefois, c'est le m&me
tableau qui est a la base du travail, avec details absolument
identiques, et proportions exactement les memes dans les
deux gravures :on dirait un veritable caique de l'un. sur I'autre. Si I'artiste Simon Francois avait pemt un nouveau portrait, if aurait vraisemblablement modifi6 certains d6tails de
pose ou autres, mais ic plus on compare Pitau et Van Schuppen, plus I'on constate l'identitW parfaite des deux t&tes jus-
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que dans les moindres d4tails. Van Schuppen completant la
souscription de Nicolas Pitau ajoute un detail et nous ap.
prend que Simon Francois est de Tours et qu'il a fait son
tableau d'apres nature : pinxit ad irvum.
A Paris, aux Estampes de la Bibliotheque nationale, les
diftfrentes ipfeuves conservees dans les srsies Ec 6 (oeuvre
de van Schuppen), N2 (portraits) et Rd 23 (saints), permettent de suivre les differentes phases, i'6volution du travail de
Van Schuppen. On y trouve un premier itat sans inscription
aucune, I'ovale en feuilles de laurier achevde seulement en
partie, I'autre moitie simplement esquissee et .ebauchde. Un
second itat montre l'ovale termin&e et le milieu du cartouche
diminub par de nouveaux ornements, mais sans autre indication que les noms du peintre et du graveur. Un troisinme
etat, dans le champ reduit du cartouche, porte I'inscription manuscrite : Mr Vincent de Saint Lazare. Enfin, un quatrinme
dtat nous donne l'oeuvre definitivement achevWe avec, dans le
cartouche premier modele, les lignes definitives de la 14gende
en latin citee plus haut.
Comme celle de Pitau, la gravure de van Schuppen fut
longtemps utilis6e. Aux lendemains de la canonisation de saint
Vincent, en 1737, elle fut pour la circonstance, modifiee, abimee. La t6te est alors grossitrement nimb6e ; on en veut surtout
a la calotte du saint, elle disparait, laissant voir une
tate trop chauve, et derriere I'oreille gauche, on fait apparaitre une petite touffe de cheveux, inexistante dans l'original.
Le milieu du cartouche est nettoye et reqoit en francais une
nouvelle inscription : Saint Vincent de Paul, Instituteur des
PrItres de la Congrdgation de la Mission et des Filles de la
Charitd. Mais au has de la planche, on lit toujours: Pet. van
Schuppen sculpebat 1663.
Le portrait de saint Vincent en surplis (gravure de van
Schuppen), a 6t6 copi6 ou imit6 par nombre de graveurs :
Lochon (1664), G. Duchange, E. Desrochers, Neveu, Bazin.
Trouvain, G.-E. Petit, HWrisset, A. Fournier, A.-M.-S. Fosseveux, etc. Signalons enfin que le cadre ovale et le cartouche passe-partout ont Wte utilises par van Schuppen lui-meme
pour nombre d'autres portraits, et repris pour plusieurs gravures. Notons enfin qut la Chalcographie du Louvre, on conserve encore aujourd'hui trois planches de van Schuppen.
N° 2170. Portrait de N. J. Foucault, Conseiller du Roi, grave en 1698 par P. van Schuppen, a'apres N. Largillifre. H.
0,33 ; L. o, 24. - No 2223. Portrait du Dauphin Louis, fils de
Louis XIV, d'aprbs F. de Troy : 1684, H. o,42 ; L. o,38. N° 2242. Portrait du peintre Francois van der Meulen, d'aprbs
N. de Largilliere ; 1687. H. 0,53 ; L. 0,40.
De ces differentes planches, on peut obtenir des dpreuves
ou copies au prix de 10, 20 et 20 fr. (en 1926).
Paris, ce 18 novembre 1938.

Jean PARRAc.
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MADEMOISELLE LE GRAS
Graiure de Gaspard DucHANGE (1705).
Ca3re de Van SCHUPPEN (1663).

Edition fin xix e siecle.
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VINCENT DE PAUL
Gravure de Pierre-Louis Van SCHUPPEN.
(i663).

17

STOUF
Statue de Saint Vincent de Paul
,larbredu Salon de 1797 ; 1 metre 60 ; cour
des Enfants-Assistbs (rue Denferl-Rochereau).
.Jaquetteen platre exposee au Salon de 1787.
La statue se trouvait a Saint-Lazare : brisee
au sac du 13 juillet 1789.
Riplique au Salon de 1817.
Plitre

oigni en 1'6glise

de Saint-Thomas
d'Aquin (Paris).
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BIBLIOGRAPHIE
LIVRES

J.

CALVET. La litterature religieuse de Franfois
de Sales h Fnelon. - J. de Gigerd, 1938. 654 p.

Etudiant la litterature religieuse du XVIIP si~cle francais,
M. l'abbE Calvet en fait ressortir la masse et ia valeur:
vigueur de pensde et perfection de I'art, profond enrichissement de notre substance spirituelle. Au long de cette nragnifique toile de fond, notons ici, quelques pages substantielles
consacries de nouveau a saint Vincent (pages 114-127). Cet
homme d'oeuvres n'entre qu'involontairement et indirectement
dans la litterature : il n'a pas dcrit, il a agi par sa parole et
sa correspondance. Ces conferences et ces lettres forment un
anneau dans la chaine littiraire ;dans. ce trtsor de bien dire,
Vincent demeure e un des bons ouvriers de netre prose spirituelle laquelle est I'honneur de la prose francaise ,
11 suffira de signaler cet ouvrage et d'en souligner 'incontestable valeur et son enrichissante utilisation. Francois
de Sales, Berulle, Vincent de Paul, Pascal, Bossuet, Bourdaloue, Fenelon etc., grands noms, nobles esprits, exceptionnelle conjonction d'ecrivains spcifiquement religieux, u fait
unique dans l'histoire de la. litterature frangaise, et peut-Otre
dans I'histoire de toutes les littaratures n.

F. C.

Jean GAULTIER. -

L'esprit de l'Ecole Franfaise de
Spiritualitl. - Paris, Bloud et Gay, 1938. Collection c La vie intbrieure pour notre temps ,.- In-12

189 pages.
Le titre de ce petit volume nous rappelle que si toute ecole
de spiritualit6 est avant tout une attitude g6ndrale vis-A-vis
de Dieu et de la nature humaine, elle est dans son plus profond un dtat d'dme, un esprit. Et certes, aucune kcole ne
mritait plus d'etre ddcrite par son a esprit ) que celle que
1'abbW Letourneau appela a Ecole franeaise , et en faveur de
laquelle l'abbe Henri Br6mond a brCIl son meilleur encens.
Soucieux de cette exigence M. Gautier nous retrace A grands
traits 1'un des principaux aspects du printemps spirituel du
grand Siecle.

Un chapitre preliminaire nous parle des hommes qui r6pandirent plus sp6cialement les doctrines de B6ruUe, puis tout
le reste du volume nous met en contact avec cette spiritualite,
tres attentive au point de .vue de Dieu et qui se formule
dans l'abnrgation (partie negative) et dans I'adhdrence (par-
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tie positive.) Las Etats. de vie et la jomirne chretienne s'inspireront tr&s pratiquement de ces prkoccupations premieres.
Ce pAle resume ne peut donner aucune id6e de la richesse
d'un expose dans lequel l'auteur met en oeuvre toutes les
qualit6s necessaires pour traiter un sujet difficile. Qu'il
s'agisse en effet de ramener A ses justes limites l'originalite
berullienne un peu exag6r6e par Henri Br6mond (p. 47), de
remarquer que la d6votion de l'Ecole Francaise n'a rien de
bien original (p. 63) ou de determiner plus exactement la
veritd du thdocentrisme brullien (p. 19), on est heureux de
retrouver une plume fine, discrete et ferme au service d'une
pens6e nuancie.
Auteur averti des chroniques de spiritualit6, M. Gautier
connait et signale la plupart des bonnes etudes parues sur
le sujet. ( sauf celles de J. Dagens, R. H. E. 1931, p. 31849 ; et de J. de Guibert sur V'abndgation innfrieure, R. A.
M. 1932) et sait se frayer un chemin de juste milieu enre
controverses et controversistes. Vincent de Paul est moins berullien que ne I'a vu Bremond (p. 33, n. 2). Olier n'est ni
entierement exempt de maladies nerveuses, comme l'ont soutenu certains biographes trop hagiographes, ni entierement
n6vrosd comme I aurait voulu Henri Br6mond. (p. 27-28);
de preference enfin A celles du P. Pottier, on admet les conclusions de Dom Huvben sur les caractires de la spiritualiti
du XVIIl
si&cle.
Mieux encore, M. Gautier sait nous donner d'utiles prici-sions sur les positions de l'Ecole Fran;aise. Ceux qui s'interessent A la question si debattue de I'universalite de i'appel A la contemplation lui sauront gr6 d'avoir marqud que si
Brulle donne A la contemplation une place normale dans
le ddveloppement spirituel, il ne dit absolument rien sur !a
nature acquise ou infuse de cette contemplation et ne s'adresse
qu'a des mystiques de race pour ainsi dire. (p. 117, n. 2).
On s'expique aussi bien mieux la notion du sacrifice chez
les theologiens de 1'Ecole Franqaise si l'on se rappelle que
ces auteurs, malgrd la teneur de certaines de leurs affirmations, se plaiaient au point de vue de la piet6, et non pas
au point de vue strictement doctrinal (p. 72, n. 2.) Enfin,
quoique disciple de M. Olier, l'auteur sait marquer fort A'
propos les faiblesses de l'Ecole. Au lieu de voir avec Brdmond, dans les pionniers du Renouveau catholique des humanistes au sens large de ce mot, il nous laisse entendre qu'au
grand siecle, on a un peu abandonne la culture de la guenille humaine et que pour avoir une formation complete, il
faut encore se mettre A I'Ecole de Monsieur de Geneve
(p. 143). I 'note m6me que l'on ne peut indistinctement conseiller le vou A la Vierge prdconis6 par Bbrulle et vulgarise
par le bienheureux Grignon de Montfort. (p. 177)Peut-etre pour faire la part de a l'envie , comme disait
Pascal, ne faut-il pas indiquer quelques failles ? Si d'aucuns
pourront reiter sceptiques sur une certaine pr6cocite de B,rulle, ils pref6reront aussi ne pas croire que la question de
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1'ivhdeh de Longres -dtermina la rupture. entre M. Vincent
et J.-Jacques Olier. Sans aucun doute le u detachement ,
avait et6 inddpendant et anterieur. M. Coste s'etait sur ce
point, exprimn avec une belle objectivite. (Monsieur Vincent,
tome III, p. 304-305.)

Quoiqu'il en soit, on doit stre reconnaissant A M. Gautier
d'avoir si bien rdussi A condenser les idees maitresses de cette
Ecole Francaise qui reprdsente une des plus belles expressions
de la sensibilit. religieuse du Grand Siecle et de nous aider
ainsi A connattre 4es tendances d'un milieu que saint Vincent
friquenta et duquel ilherita mime certaines expressions.
A. D.

VAN BULJTENEN (P.). -

Sint Vincent, de heilige van

de gouden Eeuw. Nimngue, 1938, 119 pages,
in-8.
En quelques mois viennent de paraitre deux nouvelles vies
neerlandaises de saint Vincent de Paul. Au vrai la premire
est une traduction de la biographie allemande de Leo Weismantel :ce livre n'est pas une histoire romancde -- tel Lavedan - c'est un roman base toutefois sur une information
historique (i). M. Van Buijtenen, lui, a des prdtentions plus
critiques. Son avis liminaire nous fixe A ce sujet : M. Coste
et le P. Debongnie y sont prcsentes comme les pionniers de
la nouvelle histoire vincentienne ; le dernier meme, comme
le vrai portraitiste du saint : ce qui, a ne pas en douter, fait
trop d'honneur au R. P're. Le petit volume de Van Buijtenen pr6sente une dizaine d'esquisses. Quelques-unes valent
la peine d'etre retenues, tel ce chapicre consacrd A la lutte
ertre Vincent et Mazarin ; cet autre decrit sa fidele amitid
pour Saint-Cyran, amitid qui demeure 1'unique et suffisante
explication de I'apparente palinodie de Vincent. Avec le P.
Debongnie comme patron, on devine la position qu'adopte
M. Van Buijtenen dans le ddbat sur la captivite. Mais it
ne suffit pas de dire que cette fameuse lettre est une fiction,
il faut encore rdveler ce qu'elle masque : tentative hasardeuse
A laquelle, trks timidement d'ailleurs, l'auteur s'est risque.
A l'en croire, Vincent a fait des dettes & Toulouse, il se
derobe A ses cr6anciers menacants ; toujours plus endetti et
pour rentrer dans ses fonds, il en vient A pratiquer l'alchimie. C'est en effet en qualit6 d'alchimiste qu'on le retrouve
i la cour du vice-l1gat Montorio, fort curieux de cette science
occulte. Soulignons dans la precision historique de 1'ensemble une erreur de date : Vincent de Paul, ordonn6 en 1599,
six ans done avant I'Age canonique.* Comme tendance gdndrale soulignons la these juste dans l'ensemble, mais excessive en quelques d6tails : la saintet6 de saint Vincent ne lui
fut pas infuse des sa jeunesse mais il la conquit de haute
lutte. Par IA, Vincent reste tres humain et proche de nous :
C. G.
un chr4tien, un tres grand chretien : un saint.
1. Sur Leo Weismantel: Voir Asales 1937, pages 998-999.
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Werner LEIBBRAND. - Vincens von Paula. Der Irrenfreund von St. Lazare. - Berlin, Metten et Co.

1938. 68 pages, in-16. Gravures et autographes.
Vincent de Paul. L'ami des Alidnes de Saint-Lasare ou Le Medecin des ames de Saint-Lazare.
Cette plaquette fait partie d'une collection de biographies;
c'est la septieme de la sbrie, et la premiere consacree A un
dtranger. Et meme la pr4face commence par nous dire :
( Vincent de Paul appartient A l'histoire mondiale ; ii est
Snous non moins qu aux Franaais. , A une epoque oh I'Etat
admet la bienfaisance pour les pauvres, comme le devoir de
tout citoyen, on ne peut passer A c6tS d'une personnalit6
qui, en dehors de sa confession religieuse, est devenu le type
moral de toute charite: La grande protestante Amalie von
Sieveking, co-fondatrice des diaconesses, ayant 4tudi4, dans
sa jeunesse les idees de Vincent, le d6clare son ideal de saint,
le saint A elle. Cet homme A la vie bousculee, eut une vue
g6niale, de beaucoup en avance sur son temps, pour organiser le traitement des alien6s. II en a pose la pierre fondamentale A Saint-Lazare. Ses efforts et ses soins pour les alienes sont un acte de ddlivrance, bien avant I'Age pr6tendument
6claird et humanitaire ; peut-6tre doivent-ils etre estimbs plus
haut que les initiatives d'un Pinel et d'un Esquirol. D'avoir
sorti ces choses de l'oubli, est le m6rite de maTnt erudit fran-'
,ais, historien de la medecine ; en donner, en allemand, une
courte vue d'ensemble est le but du present opuscule.
L'auteur, un midecin protestant, semble-t-il, r6sume les
grandes lignes la vie de saint Vincent, rappelant aussi les.
vi6nements et les personnages contemporains du saint, mais
insistant surtout sur les traits qui prouvent sa thse : Vincent mddecin des ames, Vincent ami des alihnas. Ainsi il
decrit avec details la tentation contre la foi et les scrupules maladifs du docteur de Sorbonne, aum6nier chez la
reine Marguerite : saint Vincent les traite en theologien et
avec une intuition pratique de mddecin. Et que dire de ces
visites aux malades des h6pitaux, ce sens compr6hensif des
rbalit6s dans l'6ducation des enfants chez les Gondi, cette conduite avec les personnes dans la peine et surtout cette crdation et organisation des confreries des charit6s A ChAtillonles-Dombes et ailleurs.
Pour qui, en dehors de sa saintet6, envisage et 6tudie lavie presque romantique de Vincent de Paul, et son talent
de mddecin pratique, la prise de possession de I'antique lproserie de Saint-Lazare et sa transformation par lui en asile
d'ali4nes du i17 siecle, doivent etre consid6r6s parmi les ev6nements les plus importants de son existence. Si on compare avec les tenants des idees alors commun6ment revues
pour traiter les insens&s, Vincent apparait comme vritable
aliniste d'Ytablissement. II avait rapport6 de son esclavage
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une certaine pr6dilection pour la medecine. Malgre le c6td
charlatan du ,ieillard spagirique, ce fut cependant un grand
stimulant pour Vincent. Sa conduite vis---vis du docteur de
Sorbonne demeure celle d'un medecin sage et exp&rimente,
cherchant d'abord A sortir le malade de son milieu qui lui
est dangereux. Peu port6 aux considerations purement thdoriques, Vincent regardait toujours le c6te pratique des realit6s ; de li ses grandes dispositions d'organisation, A laquelle
6videmment il faut. ajouter une rare force de suggestion par
la parole. Malgr6 son temperamient m6ridional, il 6tait presque
lent, circonstancie, mais il ne perdait jamais la grande ligne.
La chaleur de son cceur a dO faire une impression tres forte
sur les pieuses dames de son temps. IL cite Hippocrate et
semble connaitre certains travaux de medecins contemporains.
A Saint-Lazare les alienes sont dans un batiment A part,
avec un personnel special de frires et pr&tres pour leur
fournir les soins corporels et spirituels. Vincent recommandait de les traiter avec bonte, patience et s'assurait si on les
nourrissait bien. Et une fois gueris, avant de les laisser
partir, une confession generale achevait le traitement psychique. Avec son esprit pratique et les considerations religieuses
qui certes l'influenqaient fortement, il distinguait entre les
alien6s proprement dits, et ceux qui ne l'dtant pas, se trouvaient &tre des malades de corps ou d'Ame qu'on pouvait
gtirir, et qu'il essayait de remettre dans la bonne voie. II
dizinisait la souffrance. Les malades pour lui 6taient la benddiction de la maison. II rappelait que le Fils de Dieu avait
et6 traite d'insens6, et son mot d'ordre aux fr6res 6tait que
le Christ Jesus, notre mod6le, s'occupait des alien6s, des
posss6des, des tent6s.
L'auteur de I'opuscule rappelle aussi en particulier la sagessc et la prudence de Vincent dans le cas de Mile d'Atrv :

on voulait I'exorciser et Vincent n'y voyait qu'un cas pathologique.
Bien d'autres pages seraient A citer. Mais pourquoi faut-il
signaler aussi certaines inexactitudes ? je prends au hasard :
d'abord le titre devrait etre : Vincenz von Paul ; Paula, de
Paule est une faute qu'on trouve parfois dans certains kcrits
dil y a un sicle, par confusion, je crois, avec Francois de
Paule. Coste ne suit pas, mais va A I'encontre d'Abelly pour
la date de la naissance de saint Vincent. C'est m&me lui qui
a propose et donný les raisons de cette nouvelle date (p. 65).
Nor, la Congregation n'a pas 4t6 chassee de France par
le jeune Louis XIV, mais les missionnaires franqais ont dfi
quitter Rome pour avoir hiberg- le cardinal de Retz. (p. 57)C'est I'H6pital gdntral qui fut cr46 vers 1657, et non I'H6telDieu qui remontait au moyen-age. (p. 58). Limage alligorique (p. 49) de Tiepolo, repr6sente saint Benoit, mais pas
saint Vincent. II J aurait quelques autres points A relever :
l'erreur typographique p. 67. Correspondance, entretiens, documents de saint Vincent, 4 volumes au lieu de 14. L'opuscule est, A son point de vue medical un interessant travail.

J. P.
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NOS DEFUNTS
MISSIONNAIRES
76. M. Angulo (Vincent), pretre, decide le 16 octobre a Manille, 69 ans, 53 de vocation.
77. Fr. Brunneger (Francois), coadjuteur, dcddde le 26 septembre A Istanbul : 37, i8.
78. M. Malloy (Antoine), pretre, ddc&I~ le 13 septembre. a
La Salle
62, 46.
79. M. Baeteman (Joseph), pretre, d&ced6 le 23 octobre A Paris (Maison-Mere). 58, 36.
So. Mgir Misner (Paul), evlque, dec6d le I novembre A Yushang ; 47, 27.
8i. Fr. Guell (Jacques), coadjuteur, dc&de le 20 mai A Santa-Maria de Olo ; 62, 44.
82 M. Gonzalez (Raymond), prAtre, decedd le -5 octobre A
Valdemoro ; 68, 38.
83. M. Sammon (Joseph), pretre, d&c-de le 28 octobre, a Germantown ; 49, 28.
>4. Fr. Moliner (Idefonse), coadjuteur, d-cedM le 18 noverbre
A Murguia : 64. 45.
'S. IM. Puyaubreau (F6lix), pretre, d&cedW le 2q novembre, A
Ispahan ; 6o, 40.
S6. Fr. Wholey (Joseph), coadjuteur, d6cedl le 19 novembre A
Germantown ; 7 o , 44.

57. M. Bignon (Gaston), pr&tre, d&ecd6

le 7 dicembre A Qui-

to ; 63. 438S. M. Danielik (Joseph), pr&tre, d6ced& le 9 decembre A Lad-

Sce ; 57, 39.

A Guat6x. Mgr Durou (Louis), archeveque. detrd6
mala, le r7 dcembre ; 68, 77.
2. M. Braets (Aimý), pr4tre, decde le 21 dcembre & Paris
(Maison-MWre) ; 69, 50.
3. M. Ly (Jean), prAtre, decdd le 26 dCe. a Younipinfou; 28. 8
4. Arnaiz (Raphael), prtre, d6c4d& le ii nov. a Jaen : 72. j6.
5. Steinsdorfer (Rodolphe), pretre, dc6dd le 4 janv. 1939 A OdpI)rvszow ; 58, 41.
6. Thieffrv (Gustave), pretre, decde le t6 janvier t939, A
Paris (Maison-Mere) ; 68, 41.
7. Rohr (Etienne), prtrre. dc6d4 le i9 janvier A Buenos-Ayres;
34, 16.
NOS CHERES SOEURS
Addle Lesquendieu, A Maison Centr. de Call (Colombie); 75. 53
Marthe Godard, A Maison St-Louis de Versailles ; 78, 60.
Rosalie Kalauz, A H6pital de Kaposvar (Hongrie) ; 68, 49.
Elise Dittrich, H6pital des Cheminots, Budapest ; 39, 21.
Hilene Monnar. A Klotildliget (Hongrie) ; 33, 12.
Angble Starovski, A Hop. St-Vincent de Hotemez ; 25, 7.
Genevi&ve Calzinari, Maison de 'Immnacul6e, Luserna; 76, 57.
Bri'lget Dugan, A H6p. St-Joseph de Chicago ; 80, 52.
1939. -
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Anna 1-oftman, A Hospice des Incurables, Poznan ; 56,27.
Trinided Lavega, A H6pital San-Miguel (Salvador) ; 64, 31.
Bronislas Saja, A Maison Centr. de Cracovie (Pologne); 69, 42.
Manuela Andres, A H6pital de Totana (Espagne) ; 62, 40.
Josefa Moret, A Valence (Espagne) ; 66, 44.
Maria Grifel, a Saint-Nicolas de Yaldemoro (Espagne) ; 70, 44
Pilar Vila, A Saint-Nicolas de Valdenoro (Espagne) ; 75. 52.
Emilia Pujol, A Barcelone ; 80, 55.
Francisca Santiago, College Ste-Isabelle, Manille ; 77, 5o.
Maria Lopez, A Santa Fe (Espagne) ; 38, 17.
Maria Remirez, A H6pital de Macotera (Espagne) ; 68, 44.
Ignacia Iciz, A Bienfaisance de Palencia (Espagne) ; 47, 29.
Maria Casanoves, A Hhp. St-Jean de Dieu, Manille ; 65, 46.
Josefa Perez, A H6p. provincial de Grenade (Espagne); 82, 52.
Maria Checa, H6p. de Puerto de Santa Maria (Espagne); 83, 52
Anne Rigaud, A H6tel-Dieu de Pont-Saint-Esprit ; 76, 49.
Reine Renault, A H6tel-Dieu de Chartres ; 61, 38.
Marie Algans, A Maison de Charitd de Montolieu ; 69, 46.
Maria Brandt, A Asile de la Recoicta. Buenos-Ayres; 75, 55.
Heline Augusiewiez, au Sanatorium d'Otwock (Polog.); 42, 16.
Catharine Dolan, H6p. de Birmingham (Etats-Unis) ; 95, 78.
Elizabeth Deery, A St-Joseph, Dearborn (Etats-Unis); 69, 45.
Elizabeth Bergin, Immaculee-Conception, Mayaguez; 73, 35Vincent Minnervini, A Maison Centrale de Naples ; 79, 52.
Maria Pasculli, A Orphelinat de Castelmorrone (Italie) ; 59, 21
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Dolores Juncosa, a Madrid ; 86, 63.
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Anne Rezar, A Maison de Charite de Ljubljana ; 35, 12.
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Elise Szalai, A HBpital Saint-Jean de Budapest : 54, 33Madeleine de Rogatis, a Maison Sainte-L., Marigliano; o8, 59.
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Isabelle Dagostino, A Naples, Maison Centrale ; 25, 4.
Angela Lombardi, A Naples, Maison Centrale ; 64, 41.
Isabel Kazaka, A Emmztsburg, Maison Centrale ; 40, 19.
Marguerie Jeziorski, Asile d'Alidnds de Feldhof ; 54, 36.
Gertrude Hribar, Asile Saint-Joseph de Ljubljana ; 57, z8.
Teresa Crahan, A Maison Saint-Vincent de Belfast ; 52, 26.
Julia Gomez, H6pital de Popayan (Colombip) ; 38, 8.
Rita Beltran, A HBp. Sainte-Suzanne, Bejucal (Cuba) ; So, 5t.
Lucia' Perez, A Collge de Cobreces (Espagne) ; 86, 62.
Antonia Tous, a Hbpital de la Marine, Ferrol (Espagne); 75, 48
Lucia Afonso, A Sanguesa (Espagne) ; 26, ii mois.
Pilar Santiago, A H6pital de la Marine, Ferrol ; 28, 7.
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Marie Roussilhes, A Maison de charite de Clichy ; 74, 49.
Caroline Bourguignon, A Maison de charite, Montolieu : 79, 6i
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Rose Bardou, A HBpital d'Angers ; 66, 43.
Marie Borgognone, A St-Sauveur de Racconici ; 79, 57.
Marie Tassitro, A Turin ; 73, 53Jeanne Certa, A Rotteumann (Prov. de Graz) ; 64, 43.
Josefa Bachmann, A Maison Centrale de Graz ; 76, 51.
Katarina Mauracher, A Schermberg (Salzbourg) ; 75, 53.
Fransiska Klde, A Maison Centrale de Salsbourg ; 66, 45.
Ida Grater, A Maison Centrale de Salzbourg ; 76, 43.
Anne Markey, A Saint-Vincent de Torquay ; 73, 48.
Muriel Hill, a St-Georges de Preston ; 59, 29.
Rosalie Wokan, A St-Vincent de Hotemes ; 77. 52.
Fran;oise Bruska, A Poznan ; 47, 17.
Wilhelmine Assmann, A Maison Centrale de Cologne : 69, 36.
Doroth6a Buring, A Maison Centrale de Cologne ; 67, 35Maria Leopold, A Maison Centrale de Cologne ; 71, 42.
Marguerite Duret, Maison de Charite, St-Malo : 84, 62.
Sophie Watei, H6pital de Langres ; 45, io.
Louise Beziat, Maison St-Joseph (av. Parmentier) Paris; 61, 39
Rosa Guiliano, Maison centrale de Sienne; 28, 7.
Caterina Gonnelli, Maison centrale de Sienne ; 88, 63.
.Rosa Bosmediano, Maison centrale de Quito ; 70, 48.
Rosa Valencia, H6p. gendral de Guayaquil ; 81, 55.
Clementina Gangotena. Maison St-Vincent de Quito ; 66, 41.
Mercedes Santiago, Maison centrale de Guatemala ; 28, 6.
Anna Kmetko, Ecole de Zilina (Tch6coslovaquie) ; 75, 58.
Louise Raison, Maison de charit6 de Bully-les-Mines ; 64, 40
Marie Marlier, Asile St-Vincent de La Tippe : 86, 66.
Marguerite Wathelet, Institut St-Hortense, Villers ; 72, 48.
Marie Roussel, Paris, (St-Fernand des Ternes) ; 75, 48.
Camille Dutilleul, Orphelinat de Nemours ; 82, 60.
Alzira Monteiro, Maison St-Vincent de Friburgo (Bresil); 30, 7
Marguerite Szabo, H6p. des Cheminots de Budapest ; 58, 39.
Therese Werk, H6pital general de Graz ; 77, 52Stephanie Krapicc, H6pital general de Tarnow ; 24, 2.
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PANEGYRIQUE DE SAINT VINCENT DE PAUL
par Sa Saintet le Pape PIE XII
Proxnce d Rome, le 4 dicembre 1938
par son Eminence le Cardinal PACELI
en il'glise Saint Joachim
t Fides quae per charitatemoperatur)
La foi est agissante par la Chariti. Galaies 5, 6.
En cette glorification d'un homie, n6 dais une
humble campagne, au coeur brflant de charite pour
toutes les miseres, et que l'Eglise, en sa juste admiration, 6leva, il y a deux sidcles, aux honneurs du culte
qu'elle rend aux Saints, mon esprit, franchissant les
temps et les lieux, contemple la theorie des bienfaiteurs de l'humanit6 : ces hommes qui n'ont pas oubliM
l't amour que fait la nature nl, nilles liens que cruent
la communaute des frontieres, de la vie et des perils,
la mime langue et la mtne priere, les memes espoirs
et le m6me bien ; ces hommes qu'on a decords du nom
de pores de la patrie, foudres de guerre, remparts des
peuples, guides des nations, secours des vaincus et
des opprims ; ceuX qui ont decouvert des remndes et
prodigu6 leurs soins aux malheureux, les herauts du
savoir et ceux qui ont fray€ des voies nouvelles pour
la rencontre et le rassemblement des peuples : lumirres qui brillent au-dessus des tempetes et des ouragans souleves par le vent de la haine et des passions.
A une 6poque separde de la n6tre par trois siecles,
apparait, tel un astre resplendissant de bontd secourable pour toutes les infortunes, Vincent de Paul, fils
du peuple, venu de la rude glebe des champs, d6pourvu
I- Dante_
Ifz
l~tt-_
--- , -7I I

z. Dte rf- x-

.

56.
r·

c.
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de tous les biens qui ont fait la grandeur, la lib6ralit6,
la magnificence des autres bienfaiteurs de l'humanitM,
mais riche seulement de la foi agissant par la charite
du Christ qui l'anime et le meut. C'est un homme en
qui la foi du Christ sur6leve la bont6 naturelle, la charite du Christ sollicite la foi, la foi et la charit6 conspirent A lui faire vaincre le mal par le bien et A operer,
pour le soulagement de tous les affliges, des miracles
qui demontrent que la folie de Dieu est plus sage que la
sagesse des hommes et que la faiblesse de Dieu est
plus forte que la force des hommes'. C'est un bienfaiteur de l'humanite qui, sage de la folie de la foi, voit
dans les esclaves et les malheureux le divin eclat de
la libert6, la fraternit6 et l'6galit6 vritables que n'ont
point connues les philosophes d'Athenes et de Rome.
C'est un ministre de la foi qui, fort de la sinceritM de
I'amour, sent son cceur s'attendrir aux transports de
la misericorde divine et s'ouvrir sa poitrine pour recevoir et embrasser tous les malheureux qu'il rencontre sur son chemin. Le soleil de son intelligence, c'est
sa foi, la flamme de sa volont6, c'est son amour : deux
vertus, lumi&re et feu, faisant de lui sur la terre un
hMros de I'action qui, ensuite, du haut du ciel, diffusera
les rayons de sa bontW, non comme un astre errant,
mais comme une 6toile fixe dont la bienfaisante clart6
se r6pand sur tout l'univers. Fides quae per charitatem operatur.
Tel je vois Vincent de Paul, et tel je vous le pr6sente,
mes bien chers Freres. Mes pauvres paroles ne peu-

vent pas ajouter de gloire A son nom : sa foi, sa charit6,
son ceuvre parlent si hautement de lui et brillent d'une
telle splendeur que les indiquer seulement c'est l'exalter et le glorifier. Vous verrez en lui un esprit sage,
i. I Cor., r, 25.
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6quilibrA, circonspect, capable de grands desseins et
que l'on. trompe difficilement ; vous verrez comment
c une petite ktincelle produit une grande flamme nl ;
comment la charite active suscite les confr&ries, les
Filles, les Dames, qu'elle d6signe de son propre nom
de Charit6 ; comment surgissent les missions, les confrences et les retraites du clerg6; comment l'ardeur
pour le bien s'dtend, avec sagesse et prevoyance, A
tous ceux qui souffrent sans secours ct consolation.
Quel champion, et aussi quel ap6tre de la foi et de la
charit6 ! Quel exemple pour nous qui, malgr6 tous les
progres admirables de notre siccle, voyons encore autour de nous subsister la haine et l'amour hypocrite,
la fraude et les massacres, l'indiff.rence et le besoin !
Puisse cette solennit6 commemorative d'une canonisation qui, il y a deux siecles, pr6sentait & la pieuse
v6n&ration des peuples chr6tiens Vincent de Paul, sublime chevalier de la charit6 du Christ, r6veiller, rallumerraviver en nous la foi qui sans les oeuvres et sans
l'amour de Dieu et du prochain est une foi morte.
Fides quae per chariatem operatur.
I. - Les premieres victoires d'une foi ardente. Quelle est la foi qui 6claire Vincent de Paul et le conduit a la victoire ? Rappelez-vous, mes Freres, le noble cri de I'Ap6tre de la Charite, le disciple bien-aim6
du Christ qui, d&s l'aube de la predication de 1'Evangile, avait vu, a travers 1'Empire et A Rome, chercher a yaincre le Crucifi6 par le sang et le supplice des
martyrs : a Et haec est victoria, quae vincit mundum

fides nostra '.a La victoire qui vainc le monde, c'est
notre foi. Qui vainc le monde, sinon celui qui croit que
Jesus est le Fils de Dieu ? DVoila la foi de Vincent de
1. Dante, Par., 1, 34.
2. I Joan, 5, 4-5.
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Paul; si elle n'a pas A triompher de la sanglante pers6cution des C6sars, elle doit vaincre le monde-des passions, de 1'esclavage, de la corruption et de l'erreur.
Ne cherchez pas en lui un sang illustre : nd en I38I
aux environs de Dax, proche l'Adour, qui se jette dans
le Golfe de Gascogne, non loin des Pyr6n6es, dans un
petit village qui porte aujourd'hui son nom; il n'eut de
Jean, son pere, et de sa mere Bertrande, d'autres titres de noblesse que la rude vie champetre et la foi
chretienne, don c61este qu'il regut tout jeune enfant,
au bapt6me, et que sa memoire reconnaissante rappela
en ses pri6res durant tout le cours de sa longue vie.
La voix maternelle, les exemples de la piet6 familiale,
la fr6quentation r6gulire des sacrements d6velopp&rent chez l'adolescent la foi de son enfance; en quittant l'humble masure pour accompagner ses parents
et ses freres au dur travail de la foret on des champs
on en menant aux pAturages les troupeaux, les yeux
fixes sur les merveilles de la nature, il comprit la majest6
de la foi en Celui qui passa pour le I fils du charpentier )'.Le monde pour lui c'etait son village, avec la
petite eglise, oi sa tendre pikt6 faisait croitre en son
ceur innocent la charitM, innbe chez lui et se faisant
comnpatissaute pour ceux qui etaient plus pauvres que

lui, II partageait son pain avec les malheureux et un
jour toute la richesse du petit patre, trente sous recueillis
avoc peine, fut donree en aumine A un meadiant.
Mais qu'est-c que cela, sinon les premieres manifestations de la vertu d'un jeune homme ? Le Cide
l'avait doue d'un cceur bon, mais sans pusillanimit,
g6nireux, mais fier. Il sentait son amour-propre se revolter contre la bassesse de sa condition ; la honte de
la pauvret6 le faisait rougir quand son pere, mal vetu
I. Math., X3, 55.
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et d'allure pl6beienne, le conduisait A la ville. N'4tait-ce
pas lA l'apparition de l'orgueil, de ce monde des passions
que Vincent va combattre jusqu'au triomphe complet
d'une humilite htroique ? Alors, sans hesitation et sans
rougeur, en pr6sence des grands, il se dira fils d'un
pauvre paysan, et il se reprochera comme une faute
grave d'avoir, en 6tant jeune, inconsider6ment refuse
wtonnez
de se montrer pour parler A son plre. Ne vous
pas, mes Frres. Chaque vertu n'est-elle pas le fruit et
la r6compense d'une victoire laborieusement gagn6e
sur le monde des passions ? Les saints, comme les
grands h6ros, ne sont pas n6s ce qu'ils out ete, mais
ils le sont devenus par la lutte.
Cependant, Dieu avait prepare une autre voie au
fils du cultivateur. Vincent fut envoy6 par son pere,

qui voyait dans son intelligence 6veillee 'espoir d'un
sort meilleur pour toute la famille, au college tenu par
les Franciscains de Dax, pour y 6tudier le latin. Ses
rapides progres le signalent A l'attention de M. de
Comet, avocat A Dax et juge de Pouy ; Ag6 de quatorze A quinze ans, il devient pr&cepteur des enfants
de ce magistrat. Eleve et maitre tout A la fois, sa vive
pift6, plus que les conseils d'autrui, le poussait avec
ardeur vers l'6tat eccldsiastique ; nous le voyons a
Bidache recevoir, des mains de l'tv4que de Tarbes, la
tonsure et les ordres mineurs; et, muni d'un maigre
pecule, prix de la vente d'une paire de boeufs par son
pere, s'acheminer vers Toulouse pour 6tudier la theologie A l'Universit6 de cette ville.
C'est la que I'appelait, le poussait, l'accompagnait
la ferveur de sa foi, forte de la charit6 qui, avant de se
repandre au dehors pour le bien du prochain, s'exergait dans son ame en l'unissant A Dieu et en le pr6parant aux lourdes kpreuves qui I'attendaient. Bient6t
le peu d'argent qu'il avait emporte avec lui fut 6puisi
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et Vincent fut contraint par la pauvret6 d'abandonner
les cours de 1'Universit6. II accepte alors de se charger
de l'instruction et de 1'Mducation de jeunes enfants
A Buzet, petit village situe A 30 kilometres de Toulouse, pour avoir de quoi vivre et pouvoir reprendre
le cours de th6ologie qu'il a interrompu. Le void ordonn6 sous-diacre, puis diacre dans la cath6drale de
Tarbes, par l'6veque du diocese, celui-IA meme qui lui
avait conferd les ordres mineurs ; un an aprss, il revoit
le sacerdoce des mains de l'eveque de P&rigueux.
Cependant, ce jeune pr6tre n'a pas encore vingt ans.
Comment ? Certes, en lui la vertu, la science, la maturit6 de jugement sont superieures A celles de son age,
mais n'est-il pas en opposition avec les lois du Concile
de Trente ? A qui en est la faute ? Aux abus invdtkres,
subsistant malgr6 les canons disciplinaires de ce grand
Concile ; abus que les 6v6ques n'extirperont que quinze
ans plus tard quand la France, recevant les decrets
du Concile, admirera l'obeissance et le zale des grands
fondateurs des communaut6s de l'Oratoire, de SaintNicolas, de Saint-Sulpice et de Saint-Lazare. Mais A
quoi bon soulever le voile qui cache les tares du xvie
sikcle, alors qu'a son cripuscule on voit poindre l'aurore de Vincent de Paul montant A l'autel ? A Buzet,
dans une petite chapelle solitaire, le nouveau pretre,
tremblant d'humilit6 et de d6votion, offrait sa premiere c6l6bration du Saint-Sacrifice pour la r6gentration du monde. Que dit-il en ces moments sacres et
ineffables ? Que furent sa priere et ses supplications ?
Quel ideal naquit en son cceur ? Quels espoirs conqut
sa foi vive et ardente ?
L'ipreuve.
Le Seigneur l'avait pridestin6 A de grandes entreprises pour le bien du peuple et pour l'Eglise du Christ ;
la France et le monde en seront t6moms ; mais Dieu
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exigeait I'6preuve de sa vertu et de son courage : @Qui
non est tentatus, quid scit ? Vir in muitis expertus, cogitabit multa ; et qui multa didicit, enarrabit intellectaum .
Celui qui n'a pas Wt6 tent6, que sait-il donc ? L'homme
qui est pass6 par bien des tribulations pensera longuement et celui qui a beaucoup appris parlera avec prudence. Vincent, en effet, devait apprendre beaucoup
au cours de ses premieres anndes de sacerdoce. Diriger, avec une sagesse digne d'6loges, un pensionnat et
en amiliorer le renom ; se liberer des inconvenients
de la pauvret6 et de ses dettes, grace au fruit de ses
fatigues et de son enseignement; faire sept ans d'6tudes de th6ologie et obtenir le dipl6me de bachelier,
auquel il ajoutera plus tard, A Paris, celui de licenci6
en droit , 4viter les risques d'un procks avec un competiteur qui lui contestait une des meilleures paroisses
que 1'veque de Dax lui avait confiee : voila, parmi
d'autres, les experiences qui formnrent le jeune ministre de Dieu A l'art de gouverner et d'agir prudemment.
II apprit que sa vertu et son zele lui avaient attire les
faveurs d'une vieille dame pieuse de Toulouse qui,
en mourant, lui avait lgu6 tous ses biens, meubles et
immeubles: don qui venait bien A point pour ses besoins, mais qui lui cr6a des ennuis. Dans les desseins de
Dieu, cet heritage devait lui ouvrir les portes d'une
kcole de plus durs et plus hauts enseignements que
ceux de la pauvret6, 6cole ou il apprendrait, comme
il derira plus tard, que la fortune, d'abord tres favorable an succes de ses affaires, et, bien malgr6 lui, capable de le faire envier par les autres plutot qu'imiter,
n'avait eu, au contraire, pour fin que de lui faire voir
les vicissitudes incessantes des biens temporels, changeant ainsi la prospdrite en adversitN et les heures de
I. EccMs., 34, 9.
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succes en heures de chagrin. Oh! les trompeuses- esperances, mises en ces tresors ! Oh ! les illusions mensong&res d'une vie moins p6nible et moins tourmentee !
En vendant les quelques terrains que ce testament
lui laissait, Vincent comptait pouvoir satisfaire promptement ses cr6anciers ; hilas I ces champs avaient Wtd
adjug6s par le tribunal A cette dame pour compenser
la somme de trois ou quatre cents &cus qu'un mauvais
d6biteur ne lui rendait pas. Voici donc Vincent, soucieux de se liberer de ses dettes, quittant Toulouse
pour chevaucher a la recherche de cet homme dont il
voulait recevoir de l'argent en dchange des terrains
qu'il lui restituerait. II ne le trouve pas tout de suite,
mais le rejoint enfin A Marseille oi il faisait de bonnes
affaires. Vincent obtient qu'on le mette en prison
et recoit trois cents 6cus. En cette fagon d'agir, si louable
que soit la volont6 d'6teindre ces dettes, je vous avoue,
mes Freres, que je ne retrouve pas le Vincent de Paul
dont nous connaissons la douceur et la bontd. II semble qu'il disparaisse A nos yeux.
L'esclavage.
Oui, il disparait. Nous 1'avons suivi; nous l'avons
vu, A son entree a Marseille, vendre par besoin d'argent le cheval qu'on lui avait prte ; nous I'avons
croisd quand il a gagn6 son proces ; maintenant nous
le voyons descendre au port en compagnie d'un gentilhomme; il veut retourner A Toulouse par la mer en
dbbarquant A Narbonne, car cette voie est plus courte ;
les deux amis de rencontre montent str le bateau, beureux et tranquilles. Le temps est beau; c'est une de
ces journdes moins chaudes de la fin de juillet. Le voyage
sera plus rapide et plus agreable. Ils partent. Le navire
disparait A 1'horizon, et Vincent disparait avec lui.
Narbonne ne le verra pas aborder. Toulouse ne le
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verra pas revenir. Personne n'entendra plus parler
de lui. Qui le pleura, le croyant victime d'un naufrage ?
A qui sa mere et ses freres en larmes demanderent-ils
de ses nouvelles ? Qui s'en fut A sa recherche ? Qui se
le representa, tomb6 dans une grotte des Pyr6n&es
ou perdu dans une solitude des Alpes ?
Deux ans plus tard, le 28 juin 1607, entrait au port
d'Aigues-Mortes un frTle esquif, venant A la c6te provengale des rives oppos&es de la MWditerranee. Void
que deux hommes en sortent. L'un d'eux, fort, Age
d'environ vingt-six ans, la figure bronze par le soleil
d'Afrique, a un air aust6re, tranquille et heureux.
Le reconnaissez-vous ? C'est Vincent de Paul, qui
garde en son Ame le secret de deux annes d'esclavage
chez les Barbaresques, avec le projet manque de debarquement au port de Narbonne, la vision terrifiante
de trois brigantins de pirates turcs et d'un f6roce et
sanglant combat, la douleur d'une blessure au c6td
produite par une flbche, le souvenir d'une chaine de
fer autour du cou et d'un honteux march6 sur la place
de Tunis, le travail au service de trois mattres infidles,
dont l'un dtait pecheur, le second, plus bienveillant,
un vieux guirisseur, tres fort pour les formules, les
mortiers et les artifices de I'alchimie, le troisieme, un
ren6gat, originaire de Nice, que Vincent convertit et
avec qui vous le voyez revenir A la patrie tant dsiree.
Ne lui demandez pas de vous livrer ce secret profond
et intime ; il le rdvelera seulement A sa mere qui pleure
ce fils sans doute perdu en mer, A son bienfaiteur,
M. de Comet, car n'ayant plus ses lettres d'ordination, il faut que cet avocat lui en obtienne de nou-ý
velles de 1'Wv6que de Dax, au vice-legat d'Avignon,
Pierre-Frangois Montorio, qui absoudra de son apos.
tasie le compagnon et le liberateur de Vincent et les
conduira tous les deux sur ces rives du Tibre. Rome
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verra Vincent ; on y parlera tout bas d'un pretre connaissant des recettes occultes apprises pendant qu'il 6tait
esclave chez les infidl1es, mais l'aile du temps dissipera mnme ce 16ger murmure comme un bruit de voix
qui s'eteint. Les 1kvres de Vincent, meme au milieu de
mille vicissitudes et emotions diverses, ne diront jamais un ,mot de ce secret: elles resteront toujours
muettes sur les annees et les dvenements de cette captivit6 en Tunisie. Et quand, cinquante ans plus tard,
A la fin de la vie de Vincent, la lettre envoye jadis a
M. de Comet, toute frip6e et jaunie, fera connaitre
ce secret, que ne dira pas le saint vieillard pour la replonger dans I'oubli le plus profond ? II suppliera son
ami retrouv6 de lui rendre ce qu'il appelle un miserable 6crit qui fait mention de la Turquie. II voudra,
mais en vain, que ce papier soit jete au feu. Pourquoi
done ?
Le triomphe de la vertu.
Pour que vous sachiez, mes Freres, que le secret des
saints est le secret de l'humilit6, cette vertu si grande
aux yeux de Dieu, mais inconnue au monde, vertu qui
pousse A rester dans l'ombre plut6t qu'A paraitre, A se
taire plut6t qu'A parler et qui prefire l'oubli a la renommee. Tunis cachait le triomphe de la vertu de Vincent et
la victoire de sa foi; c'est lA qu'avaient 6td le theitre
de son humiliation et de son esclavage, de sa patience
et de sa constance, et l'arene de son indbranlable fermet6 en face du monde corrompu et des s6ductions
de l'Islam. Sur ce sol africain, sur ce rivage qui avait
vu mourir le roi le plus vertueux et le plus pieux de la
France des Croisades, Vincent avait trouv6 pour la
solitude de son coeur afflige une Th6baide oi, tout
en creusant la terre, il levait les yeux vers le Ciel, invoquait le Dieu de mis&icorde, implorait la protection de la Sainte Vierge, et attendait avec confiance
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de lintercession de Marie, sa liberation. Que de fois,
Vincent vendu pensa-t-il au Christ vendu lui aussi!
Que de fois, dans ses chaines d'esclave medita-t-il sur
les liens du Rd&empteur ! Que de fois, apres une journee fatigante dans le silence du soir quand le soleil se
couchait au delA des cimes de I'Atlas, revit-il mentalenient le seuil de la maison paternelle toute d&solke,
les pres et les sentiers de sa joyeuse jeunesse, les troupeaux qu'il faisait paitre, la petite 6glise de son village
natal, ses maitres au couvent, les salles de 1'Universite de Toulouse, et les chers 616ves de son pensionnat !
Pauvre Vincent ! La resignation et 1'esperance 4taient
sa vie et son soutien. Si dans 1'abandon de son esprit,
il se sentait entour6 par le monde barbare des paiens,
au-dessus de cette fange 6mergaient plus fortes et
plus pures sa foi et sa dignit6 sacr&e ; si ce pretre n'avait
pas une pierre du Golgotha pour y cl66brer le sacrifice
non sanglant de la messe, sur I'autel de son coeur meurtri il faisait l'oblation de soi-meme et de ses souffrances,
et sous le toit de sa captivit6 il repandait le parfum
de toutes les vertus chretiennes, qui lui conciliaient
l'estime et 1'affection de tous. Souvent, la femme turque
de son maitre renegat, pleine-de v6nration pour lui,
1'attirait sur la colline aride, en marge de son rude
travail, pour l'interroger sur ses croyances et lui commander de faire entendre les belles louanges qu'il offrait
a son Dieu. Les yeux mouills de larmes, Vincent pouvait-il chanter d'autre hymne que les lamentations
angoiss6es des fils d'Israel d6portis sur les rives des
fleuves de Babylone ? Et A qui adressait-il son plus ardent salut, sinon A la Reine du Ciel, Mere de Misericorde, sa vie, sa douceur et son espirance ? Oui, le scintillement de ses larmes, perles de foi et d'amour, les
soupirs de ce chant, g6missement d'un fils d'Eve exile
en cette vall&e de pleurs,. montrent jusqu'au tr6ne de
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Dieu et de la Vierge-Mire, coamme un appel au secours
et i la pitid ; et le Ciel qui soumet tout i ses desseins,
en son immense misricorde, inspirait Aha femme turque,
gagrae par I'admiration et l'emotion, de reprocher a
son mari d'avoir abandonnr une religion si doewe et
si bele, en sorte que 'apostat, avec l'aide de Vincent,
finit par rentrer dans le sein de I'Eglise et devint le
librateur et le bienfaiteur du pr6tre qu'il avait comme
esclave.
Ainsi, apris deux ans de dure captivitE, temiree
par ]a bienveilance qu'il avait toujours suscitee chea
ses maitres, Vincent, accompagik de som liberateur,
iuvait Tunis et retournait en France, incomparable
champion de la charit4 , vainqueur de la grande 4preve
o&, pour faire respleadir sa foi et sa vertu en de plus

beles entreprises qm r'attesdalent, la pemissian et
le conseil divins l'avaient engag, tout en le cosolant,
le prot6gewnt, et ]e soutenant par des grces et des faYeors abondantes et puissantes, contre le mam ded la
corruption, de 1'erreu et de la servitude iskamiques.
Libre de la liberb des eafants de Dieu, de cette ibert6 que Ie Christ nous a d~a~
e, mnime dans les chaines de 'esclavage ett contrainte exercee par les maitres, il rentrait dans la libert6 de sa patrie ; Yadversitt
ne Favait pas abattu, mais an contraive reudu pins
fort et mieux prepar B risister aux cops de la fortune
et aux vicisitudes d'une vie dw charit& active.
gardera pour la ses angoisses passees et les victaires remportes sur soi--ame e•t sur le monde eanem . Ces
deux anaies resteroen cachies aux yeux de sa famiUe,
de ses amis, et de sa patrie. Persoane ne les 'enaatra, sinon son huwuiiti,
s&vre et inscrutable gardiewn
de toas les dons. cltestes, boucier, aignillon qui lu
fera repaAdre *esmerveilles de cette charit. s'abaissant vers Yhoeume et remontant a DieA qui tait la
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flamme la plus vive de sa foi : Fides quae fer chari
tem operatwr.
II. -

Les premidres splendeurs de la charit. -

Mais

si 1'ardeur des saints s'affermit et se fortifle dans les
4preuves les plus rudes, elle approche du plein midi,
aprfs la discrete Iami.re d'an matin souvent obnubil6e
par les brumes et les tempetes qui voilent aux regards
le terme da voyage entrepris. Dans la g&ne de la pauvrete, dars les efforts ardus pour acqurir la formation morale et la science nacessaires avant de monter
A lautel, dans les souffrances de I'esclavage, Vincent
n'avait pas manqud AIappel de Dieu et ne s'Otait pas
rel&chd, mais il avait caress 1'espoir, pour exercer son
zMle sacerdotal, d'une vie plus A laise et plus tranquille, pr6s de sa mere, en son pays natal. 11 avait
connu par experience bien des miszres d mionde ; sa
foi avait pulse ine vignemr nouvelle dans lesspreuves
et dans la hrtte, mais la lutte et les epreuves n'avaient
pas encore fait de lui le h6ros dont la gloire est I'atreole de la charit6. Venu d'Avignon A Rome avec le
vice-l1gat Montorio, qi 1'avait pris en affection et uId
assurait son appui,. fandis qu'i esplrait obtenir un b6ndfice ecck-siastique en France, id, str les rives dt

Tibre, It alterna les etudes et lea pieases visites aux
basiliques, aux tombeaux des ap6tres et des rnartyrs,
et aux 1ieux qui gardent le souvenir des saints. Id sa
foi et sa devotion, s'exaltanf aussi a la pensee de la
prsence, en cette auguste ville, du Chef visible de
rEglise, renouvelaient en lui l'attendrissement et tes
larmes d'un premier voyage accompli sept ans plus t6t;
it se sentait heureux de marcher sur ce sol qu'avaient
foaut taut d"illustres et saints personnages.
Las combats dee saints
Mais Ie champ d'action de son z&e devait-il etre
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Rome et 1'Italie ? Non; la France 1'attendait; et A
Paris, apres un sejour de sept ou huit mois A Rome,
vous le voyez s'entretenir avec l'admirable et prudent
maitre spirituel, Pierre de B&rulle, fondateur de l'Oratoire ; vous le rencontrez a la Cour, parmi les conseillers
et les aum6niers de la reine Marguerite de Valois.
Enfin il est pourvu de l'abbaye de Saint-Leonard de
Chauraes, au diocese de Saintes. Va-t-il d&sonnais ktre
heureux ? Hlas! son ame n'avait pas encore gofit6
les plus grandes amertumes. Vincent devait subir un
affront peut-6tre plus plnible A supporter que I'esclavage : un juge de son pays, avec qui il vivait, victime
d'un vol, allait I'inculper, le traiter de filou et d'hypocrite, le chasser de sa demeure, le diffamer par une citation en justice, 1'insulter en pr6sence de M. de B6rulle; pendant six annees, jusqu'aux libres aveux du
coupable, suivis de la reconciliation avec le juge, Vincent restera sous le poids de cette calomnie deshonorante. Cependant sa foi- en Dieu devait 6tre soumise
A une 4preuve plus grande que celle de son honneur,
par cette charite qui croit et progresse en son ame,
cette charit6 qui est sceur de la foi et de l'esprance,
mais les d6passe l'une et I'autre et les vivifie, les anime
et les fortifie. 11 va jusqu'A se d6pouiller de tout pour
nourrir les- pauvres, A exposer sa vie dans un incendie,
et A faire siennes les angoisses qui affligent 1'esprit de
son prochain. Pour apaiser les tempktes qui bouleversent la foi d'autrui, Vincent n'hisita pas A faire le sacrifice de la paix interieure dont son &me si ferme avait
joui sans aucun trouble au milieu meme des assauts
et seductions des infideles. Il s'offrit en victime pour
calmer les tourments d'un theologien c6lbre, de grande
science et de grande piat6, torture par des tentations
contre la foi. Dieu 6couta sa priere et accepta son holocauste: la paix, la lumiere, la joie du maitre desor-
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mais gu6ri cofiterent A Vincent des t6nebres, des terreurs,
des doutes horribles, ouragan implacable dkchaind en
son esprit, en son ceur, que les supplications et les
macerations n'arriverent pas A calmer. De la part de
Dieu, 6tait-ce chatiment ou abandon ? Oh non ! C'est
I& le champ de bataille ofi Dieu et les saints remportent la victoire. Ames qu'inquiktent les obscurites de
la foi et qui h6sitez A vous incliner devant les myst&res de la parole du Christ; imes qui frisez l'incr6dulit6 A cause de songes que vous croyez etre des precipices pour la foi, qui n'osez avancer dans 1'ombre sacree jusqu'au Sinai, d'ofi tonne, dans la lumi6re de
toute v6rit6 et de toute vie, I'infaillible voix de Dieu;
ames perdues dans les brumes du doute sur les pages
de l'Evangile on devant la Croix et le Tabernacle des
autels, ne craignez pas pour votre barque agitee par les
vagues et les vents; si vous ne cessez de ramer courageusement, vous verrez dans le sombre brouillard de
cette mer d6montee le Divin Maitre venir vers vous,
vous faire aller jusqu'A lui en marchant sur les flots,
vous tendre la main et vous dire : Modicae fidei, quare
dubitasti ? Homme de peu de foi, pourquoi avez-vous
dout6 ? Je suis la Voie, la Verite et la Vie.
Ascensions divines.
Pendant quatre ans, dans les tenebres de ses doutes
angoissants et de ses indicibles tourments, Vincent de
Paul marcha sur les flots tumultueux de son cceur,
pour rencontrer le Christ, lui affirmer l'indefectibilit6
de sa foi et la constance de son amour, apprendre des
16vres divines A r6conforter tous ceux qui peinent et
sont accabl6s, puiser au Cceur doux et humble du
Maitre la charit6 qui surpasse toute science et sait
trouver et reconnaitre en chacun des afflig6s et des
pauvres la personne mame du Christ. Notatm fac mihi
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viam, in qua ambulem, quia ad te levavi animam meam1 .
Faites-moi connaitre la voie que je dois suivre, car c'est
vers Vous que j'ai 61ev6 mon Ame.
La voie A parcourir 6tait celle qui menait A I'H6pital de la Charit6, assez proche, dirige par les Frdres
de Saint-Jean de Dieu. Dieu l'attendait au chevet des
malades, pour recevoir sa promesse de consacrer le
reste de ses jours au service des pauvres, et pour lui
accorder apres une longue et terrible lutte, la victoire
sur ses tentations contre la foi et la paix de lame, perp6tuelle et inalterable. Apres la tempete, cette rupture
dans la s6r6nit6 du ciel devait montrer clairement
a Vincent ce que serait le chemin de sa vie. Sa foi devait lui faire voir dans le Christ, le Mattre ct le Pasteur tres aimant des Ames et le M&decin compatissant
des corps. Sa charitd redoublant d'ardeur allait s'embraser dans I'action.
Vincent avait trouv6 le sentier qui aboutit aux cimes
de la charit ; sentier raide mais divin,lqu'il gravissait
avec un iddal nouveau: d6sormais, illn'aspirait plus
A la quietude de son pays natal, et ne se souciait des
biens temporels que dans la stricte mesure de ses besoins. II donna A I'H6pital de la Charit 15I.ooo fr.
recus la veille d'un banquier de Paris; et il renoncera aux horneurs et aux b6ndfices, craignant de ne
pas bien s'acquitter des devoirs et des charges qu'ils
comportent. La victoire sur les biens pdrissables devenait chez lui l'esprit de pauvretd qui al1ve le chrdtien et le prrtre au-dessus du monde des richesses
terrestres jusqu'a ces trdsors qui ne peuvent 6tre ni d&robds par le voleur, ni rongds par la rouille. En mame
temps, il apprenait A ob6ir - excellent prdlude a 1'art
de commander - en se soumettant aux conseils de son
. Psal., 142, 8.
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directeur spirituel, M. de Bdrulle. Ne s'achemine-t-il
pas ainsi vers un cloitre ou une Chartreuse ? Non.
C'est en son cceur qu'il avait dtabli ce cloitre et cette
Chartreuse, d'oi sa penrs6e monte au ciel pour s'entretenir avec Dieu, et dont la porte s'ouvre toujours pour
les paroles et les actions que sa charit6 sans cesse en
6veil lui inspire pour le bien de son prochain. M. de
Berulle, qui salt lire dans les Ames g6n6reuses, a sond6
ce cceur; il y a d6couvert le zele d'un pasteur d'ames
et les qualit6s d'un Mducateur de princes. Vous trouverez Vincent devenu par obbissance cur€ de Clichy,
village des environs de Paris, et un an plus tard, procepteur dans la famille de Philippe-Emmanuel de
Gondi, General- des Galres de France. Les pauvres
et les princes, les grands seigneurs et le bas peuple,
seront comme des collines et des vallees oil cloront
les fleurs de la charite de celui qui fondera la Congrdgation de la Mission et l'Institut des Filles de la Charit6. Ne demandez pas si M. de B&rulle et M. Vincent
connaissent le terme des desseins divins; le but est
encore lointain et cach6, mais c'est vers ce but ignore
et indiscernable que marche Vincent. Les conseils et
les voies de Dieu sont inscrutables, mais leur terme est
infailliblement fix6.
Pasteur d'4dms.
A trente et un ans, Vincent, pasteur d'imes, s'installe done a Clichy, sur la Seine; cinq ans plus tard,
la paroisse de Chitillon I'aura comme curd et les conversions d'herdtiques s'y multiplieront; entre Clichy et
Chitillon, dans la r6gion de la Somme, il pr&chera
plusieurs fois 1'Evangile aux paysans qui vivaient sur
les terres de Mme de Gondi, dans les alentours du chatean de Folleville, sa maison de campagne.
C'est ainsi que Vincent exerce son zdle d'ap6tre, qu'il
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renouvelle sa jeunesse comme celle de 1'aigle, que sa
charite s'&leve pour s'attacher A Dieu, Soleil eternel,
et se repandre ensuite ici-bas sur les hommes, en donnant naissance A la Congregation de la Mission et a
1'Institut des Filles de la Charit6.
Mais si le premier regard de la charit6 est pcur Dieu,
c'est avec raison que Vincent prend soin des Ames
plus m6me que des corps. L'esprit n'est-il pas sup6rieur
A la chair ? Le salut de l'Tme n'est-il pas un bien qui
surpasse la sant6 du corps ? Que sert-il A l'homme
de gagner l'univers s'il vient A perdre son Ame ? Que
donnera 1'homme en 6change de son Ame ? Vincent
ne d6sirait pas lelpouvoir de ressusciter les morts, de
faire des miracles pour guerir les malades, il n'aspirait
pas aux charismes extraordinaires qui rendent les
saints plus admirables qu'imitables ;mais il cherchait
A 6galer ceux-ci pour les dons, bien meilleurs, caches
a I'int6rieur de leur Ame, et A parcourir la voie sublime
tracee par son c6leste patron l'ap6tre saint Paul. O
charite, vie intime de l'ame, rose pourpre dont la racine est la grace, fleur qui a plus d'clat aux yeux de
Dieu que la gemme blanche de la foi et la verte 6meraude de l'esp6rance, sans toi, I'homme parlerait-il,
comme un Chrysostome, la langue des anges, auraitil la foi qui transporte les montagnes, tel un Gregoire
le Thaumaturge, poss6derait-il le savoir des g6nies
d'Hippone et d'Aquin, 1'honune, dis-je, ne serait qu'un
bruit qui s'evanouit, une agitation sterile, une ombre
de n6ant. Cette fleur, cette rose, Vincent, dans 1'ardeur de son zMle, voulait la faire vivre ou revivre dans
les Ames.
La foi lui disait que la charitM est l'amiti6 de Dieu,
que cette amiti6 a pour seul ennemi le pech6, offense
faite A Dieu et provoquant sa justice et qu'il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant : Horren-
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dum est incidere in manus Dei viventis]. Le plch4 ne
rompt-il pas notre amitik avec Dieu ? Ne skpare-t-il
pas I'homme et Dieu par un abime ? Dans le coeur du
malheureux rebelle, ne met-il pas lah place de Dieu
l'idole des plaisirs et de la richesse, des honneurs et de
la haine, les divinites de 1'Egypte et de Babylone ?
Renverser ces idoles et ces autels de corruption : c'est
ce A quoi Vincent se sentait fortement pouss6 par sa
vive charit6; et qui done 6tait infirme qu'il ne le fit
lui-meme comme saint Paul ? Qui 6tait scandalis6
sans qu'il ne brflat ? Dirigez vos regards vers Clichy,
mes Frhres; voyez ce jeune cure qui veut rg&&nrer
son peuple; il restaure la maison de Dieu, mais il renouvelle aussi I'amour de Dieu dans les Ames confi6es
A son zMle, en leur communiquant un pen du feu dont
son coeur est embras6. Se convertir, se relever aprts
la faute, c'est en effet par I'amour se reconcilier avec
Dieu qu'on a offense, c'est rttablir en soi la charit6
qui efface tous les pech&s : Universa delicta operit caritas.

Ainsi, quels r6sultats admirables, la foi et la.charit6
de Vincent, animant sa parole, ses exemples, ses labeurs, n'ont-elles pas produits! Quel changement,
quelle perfection dans les moeurs I Pour le saint curC,
le plus doux souvenir de sa vie ce fut toujours celui
de ses bonnes ouailles de Clichy. Mais ce n'etait la que
le debut de son apostolat aupres des ames. Au bout
d'un an, suivant avec docilit4 les conseils de M. de B1rulle, il remit entre d'autrcs mains le soin de ses fiddles
pour entrer comme prcepteur dans la famille du G,neral des Galkres, Philippe-Emmanuel de Gondi.
Mais quel spectacle nouveau s'offre naintenant A
mes yeux! 1 semblerait que l'horizon de la charit6
x. Hebr., , , 31.
2. Pros., zo,

ts.
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ddt e'obscutcir dans un palais i aristocratique ! Cependant, panni les splendeus de cette grande maison, friquentie par une societe brillante et momdaine,
regne la pi.tC. Vincent est charg6 d'instruire un eanant
et de faire son education morale et religieuse; a la Iumiere de la ioi, it considere dans Ie commandant de la
flotte royale Notre-Seigneur et e n on 6pose la Sainte
Vierge, dans les domestiques de nouvelles brebis A
Mener aux piturages de la religion, A pacifier dams
les heurts, i visilie dans les maladies. En ce palais,
it s'est fait de sa chambre oae retraite qu'il nomme
une Chartreuse, oi le bruit du monde ne touve pas

d'6cho; le saint y midite et pese avec la balance de
i'amour divin le nant des grandeurs terrestres ;-son
ceam, dans la sioitude et le silence, s'616ve au Ciel pour
s'eatretemir de 1'espC~ance et de la charit6 avec les
anges et Ies bienhemreux; en montant a l'autel, Vim
cent a conscience d'etre sup*dieui
tous leg grands,
mime au General des Galeres, mais apres en te descendu, il ne craint pas de s'humilier devant lui, se jetaut a ses ieds pour flechi son ame trop fire et lui
persuader de m pas mettre un point d'honear andesss de Yobeissance aux lois de Dieu et de I'Eglise.
La pramiere mission .
Dans ces salons, Vincent devait trouver
s
e la personne d'uae femme de grande verts, Mme de Gondi,
Framoise-Marguerite dcI Sifly, qni avait apportW A soa
mari de vastes terres en Picadi eten
Champagne,

'inspiratrice des missions connme plu~ taid WuW Le Gras
sera la premi*re File de la Charit•d Que dire ? Sas
douite Dieu voulait-ia mntre une fois de plus qn'Il
met sa gloire A tires un monde dt naant et a fait saw
gir d'humbles fondements d'abondantes sources qur
jaillissent A la vie 6temelle. Vincent n'6tait pas fait
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pour vivre dans un enmitage, ni pour
wtre chanoine
d'Ecouen, et il retournait de temps A autre visiter
ses paroissiens de Clichy. Mais ce fut 4 Gannes, petit

village sita sur les domaines des Gandi, non loin de
Folleville, que sa charit6 pastorale devait lui faire
inaugurer les missions pour le peuple des campagnes.
Li, M"M de Gondi, pieuse et timarde, ayant va un
homme dont la conscience etait torturie, malgr6Tsa
reputatimo de vertu, mourir-avec Ijoe apres avoir fait
i M. Vincent one confession portant sur toute sa vie,

ne put s'empicher d'exprimer son admiration et de dire
A son saint aum6nier : «Ah! Monsieur Vincent, que
d'ames se perdent r Quel remide employer pour les
sauver, sinn une prFdication sur la confession jgn6rale ? * Vincent counta et rflchit. C'tait la fete de
la Coeversion du Docteut des nations. I sentit s'enflammer dans son cceur la charit6 de saint Paul et il
se dit en lui-mime : x Je serai missionnaire s- I monta
ea chaire en I'dglise de Foleville et parla avec le fee
de l'Apt4re. Dieu bnit sa parole : c Et voil» dira-t-i
plus tard ~ ses miBionmaiaes, rvola la premiee pridication de la Mission et le frit que Dieu lit denna le

jur de la -Conversion de saint Paul ; ce n'est pas sans
un deseein sp&ial que Dieu a choisi ce joaw. o
Mais ce desseim divin n'etait-il pas eluih de la chait

?

de la cbaite qui sefait plus dlevie daas la conversio
des ames qu'eae delivre de leuus iiskees spirituelles
et qui s'abaisse conpatissante et bienaisante pour sou-

A Follelager les misires, du coaps. Le psojeteach &
ville devait recevoir des traits plus prcis ai ChAitlo-

les-Dombes, paroisse desservie par qgelques chapelains
de Lyon. C'est la q e le Ciel ear avait marqu la prermiee trace et c'est 1l que, six mois plus tasd, Viacent
se endit sans avoir prie osago de la famrile de Gondi

et I I'insu de tots, saul de M. de BralBe. Le voici qui
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fait de cette terre d'hirdsie, d'indiff6rence religieuse
et de corruption morale le nouveau champ de son
zele apostolique. II prend logement chez un riche calviniste, Jean Beynier, qu'il convertit, ainsi que le
comte de Rougemont: celui-ci brise sur un rocher de
la route le dernier objet de son affection, son ep&e.
En quatre mois, la parole de Vincent, son ministcre
au confessionnal, ses visites aux malades, ses aum6nes,
ont transform6 Chatillon ; tout le peuple I'admire, le
v6nere, se donne A lui, de mime que les prktres qui
l'aident et I'imitent.
La premiere fleur des Confreriesde la Charii.
Bien d'autres coins de la terre de France seront t6moins de semblables victoires de son z6e ; mais ni
l'envie, ni le temps ne terniront ta gloire, 6 humble
village de ChAtillon ! C'est sur ton sol que la Charite,
grace A l'initiative et aux soins de Vincent, fit apparaitre la premiere fleur des Confreries dites de la Charite. Ce fut le jour oi, voyant tout ce bon peuple donner
avec trop peu de discemement un secours abondant
a une famille malheureuse, le sage cur6 eut l'idee de
grouper ses paroissiennes pour la pratique des oeuvres
de misericorde : elles serviraient les pauvres en pro-

portionnant les aumones A leurs besoins, avec une
sobre largesse, une dignit6 attentive, une amoureuse

vigilance et de maternels et pieux avis. C'est A des
femmes devotes et avisees que le prudent pasteur
conflait la bienfaisance a Chatillon, afin qu'une r6partition rgglke sur les n&cessites de l'indigence et de I'infinmit fit plus efficace et soulageat un plus grand
nombre de malheurenx, tandis que les distributions
excessives et sans contrOle n'auraient t6d qu'un gaspillage nuisible. La charit6 elle aussi est amie de l'ordre
et de la sagacitd. Ne reconnaissez-vous pas en cette
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premiere association feminine, comme le rappellera
d'ailleurs dans ses conferences l'incomparable organisateur de la pitie pour les pauvres, l'avant-garde de la
g6nereuse phalange des Filles et des Confreries de la
Charite ?
La foi qui opcre par la charite a maintenant indiqu6
a Vincent oi doivent le conduire les voies de Dieu, A
travers la France et le monde. A l'aube et a l'aurore
succedent le matin et le plein midi des grandes entreprises. Folleville et Chatillon, berceaux de la Mission
et des Confreries, auront leur nom 6crit au fronton de
milliers de maisons, h6pitaux, refuges, colleges, s6minaires, 6glises et abris, sur le sol de la France, de toutes les r6gions de 1'Europe, des c6tes de 1'Afrique et
de ses grandes iles, des contrees de l'Orient. De Paris,
le heros de la Charit6 regarde les terres et les mers,
se dirige vers les villes et les campagnes, y etablit ses
Fils et ses Filles, et aprbs d'immenses labeurs apostoliques, il retourne A Paris ; il s'y montre, non avide de
repos, mais bien plut6t prompt a entreprendre toute
bonne oeuvre, plein de g6nerosit6, prudent en ses conseils,
prodigue d'encouragements, modble de patience et
d'esplrance, admirable propagateur de la charite,
par laquelle opIre ici-bas la foi: Fides quae per charitatem operatur.
III. - L'hiroique champion de la foi et de la charitt. Anim, par la foi et la charit6, Vincent n'etait jamais
rest6 inactif. Etudiant a Toulouse, pr6tre A Buzet,
esclave a Tunis, pelerin a Rome, aum6nier de la reine
Marguerite de Valois, cure de Clichy et de Chitillon,
pr6cepteur chez les Gondi, il avait vu beaucoup de
monde, plusieurs villes, divers pays ; la fortune et les
honneurs lui avaient et6 tant6t favorables et tant6t
contraires ; il avait porte des chaines et endure l'humi-
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liation de la pauvret6, connu la vie du d6sert et fr~quente
les grands, compris et ressenti en lui-m&me les souffrances, la misere, I'ignorance et l'abandon du peuple,
dans les villes comme dans les campagnes. Mais entre
la quietude d'un bonheur passager et les travaux d'une
foi op&rante et d'une charitA empressde, son esprit magnanime et son noble coeur ne pouvaient choisir que le
champ d'action d'un z4le apostolique inlassable an service de la detresse humaine.
Cependant, Vincent est contraint de dire adieu A
ChAtillon, A son troupeau bien-aime, au milieu duquel
il aurait voulu, comme il I'avait assure lui-m6me, vivre et mourir ; son depart, apres cinq mois de ministxre
pastoral, affiigea tous les cceurs ; ils lui garderent une
reconnaissance inddelbile et son doux souvenir fut perpltnu dans un beau monument.
Rencontre de saints.
Vincent retourne donea Paris; il y est aum6nier
de Mne de Gondi et non plus prdcepteur de ses enfants ;
il se fait le h&raut du Christ et de l'Evangile sur d'autres terres; avec quelques compagnons, pretres vertueux, animms du meme zMle et avec Mme de Gondi,
qui repand ses aum6nes et multiplie sea visites aux
pauvres et aux infirmes, en exhortant les Ames mal
disposdes, il parait A Villepreux, A Joigny, A Montmirail, A Macon, A Beauvais. En lui se rvlvae un nouvel
apotre qui restaure la foi et la pitM ; en sa personne
la France trouve-un reformateur qui ranime la vertu
du clergi et ritablit la discipline ecclesiastique, A c6td
d'un Francois de Sales, un cardinal Francois de la Rochefoucauld, un abbe de Ranc, un cardinal de Berulle, un Adrien Bourdoise, un Jean-Jacques Olier,
un Jean Eudes, un Pierre Fourier, une Jeanne de Lestonnac. Saluez, 6 peuple des plaines et des collines de
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France, celui qui vous enseigne la foi et la vertu; il
n'ignore pas vos fatigues et votre d6nuement; son
grabat de paille lui en ravive chaque nuit le souvenir.
II vient au milieu de vous, pour former de pieuses
confreries destinees a consoler ceux qui pleurent, soulager ceux qui souffrent, recueillir les mendiants affamis qui vous tendent la main. Et vous tous,Wmalheureux h6tes de la Conciergerie que la justice charge de
chaines; vous qui etes condanmns a ramer sur les galeres; vous qui 6tes d6tenus dans les prisons ou les
h6pitaux de Marseille, cessez vos lamentations et vos
blasphemes ! La charit4 de Vincent s'dtend sur toutes
les misares, comme le soleil de Dieu 6claire les bons et
les michants, comme l'eau du ciel desaltere les agneaux
et les loups. Voic qu'i-va implorer pour vous avec
succas un meilleur sort et vous obtenir des secours
en faisant appel A la commiseration publique. Le saint
chapelain des Gondi, sur les instances du comte de
Joigny, sera nomm6 par Louis XIII aumOnier royal
des gal&res, avec rang d'officier de la Marine du Levant ;
en cette nouvelle charge, il n'oubliera pas d'etre pour
les galdriens et les malades, un protecteur, un apotre,
un p&re, un frere, un confident, avec cette affection
qui puise dana le devoir des forces plus puissantes et
un plus grand esprit de sacrifice.
Et void Vincent de Paul A Marseille parmi les condamnus aux galeres. Le void, avec quelques religieux
dont ii a demandE le concours, leur donnant une mission A Bordeaux; le voici, visitant apr&s vingt annees
d'absence, son pays natal, y prachant la parole du salut
6ternel, encourageant ses parents a l'amour de la vertu
et de la vie champetre ; de IA,il regagne Paris oi il
va prendre la direction d'une autre famille due a son
iniatigable esprit missionnaire. Mais quelle sorte de
chef est-il ? Son zale le pousee A n'etre que le premier
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parmi les egaux ; les pretres devouds qui l'accompagnent dans ses missions sont libres ; ce qui les rattache
A lui c'est seulement 1'esprit de son exemple et de son
amiti ; ils ne forment pas une famille religieuse, une
troupe d'ouvriers 6vangeliques obeissant comme des
soldats aux ordres d'un capitaine. Tel 6tait le projet
caress6 par Vincent, auquel d'autres ddjA avaient dfi
renoncer. Mais la voie A suivre pour le raaliser restait
encore obscure. Quel nuage la voilait A ses yeux ? Son
humilit6 ? Sa pauvret6 ? Les etudes faites en vue du
dipl6me de licencid en droit canonique ? La cure de
Clichy ? le prieur6 de Saint-Nicolas A Grosse-Sauve ?
La direction qui lui avait 0t6 confide du College des
Bons-Enfants ? Ou les fonctions d'aumonier des gal1res et de chapelain de la maison des Gondii ?
La Congrigation de la Mission.
En v6ritO, Dieu l'avait placd dans la maison des
Gondi et l'y avait ramene apres son d6part, parce que
c'est 1l qu'etait cette noble dame, d'esprit 6eev, et de
grande ferveur, qui a Folleville et dans les autres-villages de ses terres avait suscit6 et favoris6 le zsle de
Vincent et de ses compagnons. Elle allait, avec l'aide
de son mari, General des Galeres, et l'approbation de
son beau-frere, Jean-Francois de Gondi, archevwque
de Paris, mettre sur pied la Congregation de la Mission,
que le Pape Urbain VIII confirmera huit ans plus tard.
Deux mois apres I'6tablissement de cette grande oeuvre. an CollUge des Bons-Enfants, cette femme 6nergique et gendreuse, telle la corolle flamboyante d'une
fleur fragile bris6e par l'orage, mourait, assistQe par le
saint pretre qui 1'avait guidee dans le chemin duciel
Elle laissait sur cette terre d'exil, A Vincent, un toit pour
abriter d'une maniere stable la mission 6vangelique
dans le monde, et A son mari, accable de douleur, avec
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l'hdritage de ses vertus, le d6tachement des grandeurs
caduques d'ici-bas. Celui-ci, dans les veines de qui
bouillonnait le sang d'ancetres originaires de la patrie
de saint Philippe Neri, se sentit press6, moins d'un an
apres, de prefirer aux lauriers de ses victoires sur les
corsaires barbaresques 1'humble soutane des PNres de
l'Oratoire.
Mm e de Gondi disparue apres avoir eu le meritedecommencer la Mission, une autre dame lui succede. Elle est
de condition moins haute, mais sa sainte hardiesse
atteint un degr6 si l1evW qu'elle sera la collaboratrice la
plus insigne de Vincent et qu'un jour, elle recevra comme
lui, l'honneur des autels. C'est une fille spirituelle de
saint Francois de Sales et de son ami, Le Camus, 6veque
de Belley, non pas 1'heroique Jeanne de Chantal, mais
bien Louise de Marillac. Vous 1'avez reconnue, mes
Freres, parmi les Filles de,la Charit6. Vous I'avez v6neree, dans la gloire triomphale de la Basilique Vaticane. Que vous en dirai-je ? Louise de Marillac, ClevWe par son pieux oncle Michel, apres avoir recu au
couvent une 6ducation chrntienne, devint Mademoiselle Le Gras; elle eut, elle aussi, au milieu des peines
de 1'esprit et de la vie familiale, une ime heroique, un
coeur de m6re pour les pauvres et les malheureux.
Eclairee de la lumiere divine, dirig6 par Vincent, elle
brila de la chariti qui fit des deux un seul cceur. Mais
quelle difference apparait dans leur oeuvre entre Mm e de
Gondi et Mie Le Gras ! L'une guide et aide Vincent
quand il s'agit d'entreprendre la predication au peupie des campagnes tandis que I'autre est conduite par
Vincent au service des pauvres et des malades. La
premire pousse Vincent a 6tablir la Maison de la Mission ; Vincent encourage la seconde A r6unir, instruire
et diriger les Filles de la Charite. Entre ces deux femmes
de grand courage, I'Aptre de la Foi et de la Charite
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ecoute, acquiesce et remercie d'un c6te, et de I'autre,
il exhorte, donne et envoie ; il reunit en lui-meme la
pcns6e et le desir de toutes les deux en devenant le
fondateur de la Congregation de la Mission et des Files
de la Charit6, ces deux branches maitresses du grand
arbre de la foi qui agit sous l'impulsion de I'amour
de Dieu et du prochain.
Les Filles de la Charite.
La Mission une fois fondee, Mm de Gondi disparait
dans l'ombre du tombeau. M. Vincent quitte le College
des Bons-Enfants pour le Prieur6 de Saint-Lazare
(d'oft le nom de Lazaristes donne a ses disciples). Aupros de lui vient Louise de Marillac ; hesitant sur sa
vocation, tout en servant avec g6nerosit6 les pauvres,
elle est prate A se soumettre a la direction de son saint
et prudent p&re spirituel. Son cceur ne l'y pousse-t-il
pas ? Et Vincent ne 1'attend-il pas ? Le maitre de la
Charit4 ne I'appelle-t-il pas, Celui qui envoyait deux
a deux ses disciples pour convertir et guerir les brebis
errantes de la maison d'Israel ? Elle se fait la coop6ratrice du fondateur de la Mission dans les merveilles
de la Charite. Dieu l'avait mise a l'6preuve de la douleur par la mort de son mari, apres de longues peines,
et au cours de 1'6ducation vigilante de son fils. Vincent
raffermit et l6eva son Ame pendant cinq annees d'exercice dans la pratique du bien et le sacrifice de soi-meme
en faveur des pauvres et des malades. Le suprieur
de la Mission, dont la chaude parole 6vangdlique avait
suscit6 un grand nombre de confrdries de la Charitd
en divers lieux, avait dosormais besoin d'une sage visiteuse pour diriger leur z&le et en maintenir la flamme
toujours vive. ( Allez, dit-il, A Louise, allez an nom de
Notre-Seigneur. Je prie sa divine bont6 de vous accompagner, d'etre votre soutien dans le chemin, une ombre

contre l'ardeur du soleil, un refuge qui vous abrite
contre la pluie et le froid, votre repos dans la lassitude, votre'force dans I'epuisement et enfin de vous
ramener enTparfaite sant6 et riclie de bonnesfoeuvres. »
Et Louise de Marillac partit. Les confrdries dejA etablies par Vincent et ses missionnaires, plusieurs fois
visities par elle, dans les dioceses- de Paris, Beauvais,
Senlis, Soissons, Meaux, Chilons, Chartres, en Picardie et en Champagne, la virent et l'admirrent. De
pieuses dames se mirent A sa suite. Les &v6queset les
cur6s, A qui elle ne manquait pas de demander leur
assentiment, favorisrent sa tAche. Petits et grands,
pauvres, malheureux, tons la v&ndrerent, au spectacle de son ardeur, de sa droiture, de son devouement.
Entre autres malheureux, Paris la revoyait, cette
grande ville ot s'ktalaient de non moins grandes miseres humaines, pouvait-elle seule les secourir toutes,
etre pr6sente en tons lieux, affronter tous les besoins
et toutes les maladies ? Sur les rives de la Seine aussi
surgissaient les Compagnies de la Charit6. Vincent
donna done comme auxiliaires A Mile Le Gras quelques
bonnes filles de la campagne. Un jour enfin, le 25 mars
1634, fete de 1'Annonciation dela Sainte Vierge, doux
anniversaire pour vous pieuses et courageuses Filles
de la Charit6, cette femme simple et magnanime se
consacrait a Diet faisant le vaeu de se donner tout entiere an bien des malheureux; elle devenait ainsi la
mere, la maitresse, le module des a servantes des pauvres a. Quel spectacle ! Void que d'autres jeunes filles
viennent en grand nombre de tous les coins de la France,
dans leur commune pi6t6 se runir autour de la mere
spirituelle et du pre qui a compos6 leur rIgle si sage.;
avec la benediction de l'archeveque de Paris et celle
de Vincent, elles forment le grand Institut des Filles
de la Charite. Je les vois se separer et se repandre dans
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dans la ville, au chevet des malades, dans les masures
des indigents affaims, entrer dans les h6pitaux, assister les contagieux et les pestif&r6s, soigner les blesses
sur les champs de bataille tandis que le canon gronde,
instruire des veritis de la foi les ignorants ; je les entends qui reconfortent comme des sceurs ain6es les
orphelines et les filles perdues, qui balbutient de leurs
16vres maternelles en serrant dans leurs bras les petits
anges tombes ici-bas du Ciel sans ailes pour voler et
abandonnis dans les ruelles de Paris et sur les grands
chemins du monde. Je contemple ces charitables et
bienfaisantes consolatrices en presence de toutes les
miseres dans les prisons, sur les gal6res, au dela des
monts, des mers et des oceans. Elles ont rempli la
France et elles remplissent le monde. Inclinez-vous,
mes Freres, devant la Charit6 et devant ces Filles.
N'est-ce pas Dieu, la Charit6 m6me, qui les anime ?
Et les Filles de la Charit6 ne sont-elles pas les vivantes
images de ce Dieu qui, du sein du Pere, apporta ici-bas
le feu de la Charit6 et n'a d'autre desir que de le voir
brfiler ?
Ne les appelez pas religieuses, mais femmes du peupie voudes au bien. Vincent ne les a pas voulu cloitrees. Aimant les pauvres, mais ne pouvant pas les

introduire derriere les grilles de la clture, c'est au
milieu meme des pauvres et des miserables recherch6s et aimes par lui, qui'il envoya et dispersa hors des
portes du cloitre ses Filles de la Charite. II suffisait
que de leur cceur elles fissent un coitre de foi et d'amour
resistant aux vents du monde, tandis qu'elles sortiraient a la vue des hommes avec la lumiere de leurs
multiples bonnes ceuvres pour faire glorifier Notre
Pere qui est dans les Cieux. Les. Filles della Charite
non renferm6es dans un monastre mais rtpandues
partout o( 1'on trouve un abandon, un gemissement,

-

243 -

une soufirance, un malheur, c'est 1A un miracle que
saint Frangois de Sales avait entrevu, desire et tents
en vain d'accomplir, un aspect de ces terres nouvelles
et de ces nouveaux cieux que la flamme de la vie divine
ficonde et illumine et qui, de sicle en siele, ouvrent
a 1'Epouse du Christ de plus resplendissants horizons.
Dans le jardin de l'Eglise, les Filles de la Charite
apparaissent comme une semence qui devient une
fleur, une fleur qui se change en fruit. Vos yeux constatent tout ce que produisent sans cesse leur pi6te, leur
vertu, leur exemple, et vos cceurs sont embrases, -anes
attid&ies et attristdes, lorsque vous voyez ces vierges
prudentes, ces 6pouses du Christ, s'approcher avec
vous des saints autels, prier au milieu de yous, et quitter
l'ombre du temple qui leur est commun avec le peupie, pour s'empresser de se rendre lA ofi le devoir les
appelle et la charit6 exige leur concours.
Les Dames de la Charitd.
Mais A c6t6 des Filles de la Charite, voic un autre
groupe de femmes, aussi digne d'admiration, dirig6,
non par Mu e Le Gras, mais par Mme Goussault. Conquis
par sa pi6t6 et sa charit6, le saint fondateur de la Mission
et des Filles-de la Charit6 a cr6 la Compagnie des
Dames de la Charit6, votre Compagnie, pieuses dames
qui, par la hauteur des vertus familiales et ancestrales, rendez plus splendide la noblesse de vos coeurs et
plus salutaires les bienfaits que votre charit6 miskricordieuse deverse sur des milliers et des milliers de
malheureux. Cette charit6 d'un cceur d6licat de femme
est une force et un stimulant divins qui, sons l'impulsion de Vincent, du grand H6pital parisien de !'H6telDieu conduit les nobles dames aux berceaux des enfants abandonn6s, priv6s d'amour, dons c6lestes que
des mnres denatur6es ont eu la folie de jeter sur le che-
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min. A ces asiles de la douleur et de l'abandon, accourt,
pour rivaliser de soins spirituels et mat.riels, avec
Mue Le Gras et ses humbles Filles, la noble phalange
dirig•e par Mme Goussault, dont font partie, notamment: M" e de Pollallon, Mmes de Villeneuve et de Miramion, les duchesses de Nemours et d'Aiguillon, la
princesse de Cond6 et la future reine de Pologne, LouiseMarie de Gonzague, et d'autres dames et demoiselles
de France, non moins nobles et illustres. Devaht ces
enfants du peuple et du p1ch6, innocents et si malheureux, les vierges voudes a Dieu se sentent des entrailles
de mere et ont des sourires cdlestement 6mus, les dames
trouvent une nouvelle famille, que leur tendresse
innee pousse A nourrir, malgrI le poids de necessites
plus genrales, et elles ne resistent pas A I'ascendant
qu'exerce la parole si l6evie et si touchante de Vincent, pare et protecteur sublime de 'enfance abandonnee. En cette emulation de la charite multiforme et
bienfaisante, laquelle des deux armees triomphe ?
N'y a-t-il pas des deux c6t6s la meme ardeur de la charite, le meme courage, le meme zele ? J'oserai n6anmoins affnmer que, parmi toutes les Charites instituses
par Vincent, la magnanime Charit6 des Dames so distingue. Qui ne voit comment I'etendue du champ d'action et 1'abondance des secours recueillis et distribues
la soutiennent et augmentent sa puissance ? Du grand
HOpital et des berceaux solitaires des enfants trouv&s,
telle une source aux mille ruisseaux, elle va jusqu'aux
prisonniers, aux gal6riens, aux esclaves, aux missionnaires de I'Evangile parmi les hrtiques et les infidales, au-deli des mers et des oceans, non moins qu'aux
grandes provinces frangaises ravagees par la guerre.
La pitii au milieu des armes.
Mais l'animateur d'oeuvres charitables si merveil-
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leuses que faisaient gindreusement vivre les Filles
et les Dames de la Charit6, qui etait-il sinon le genial
fondateur de la Mission, Vincent de Paul ? A I'6tendard de la mis&icorde et de la bienfaisance chritiennes,
Olev6 par lui comme un flambeau de foi et d'amour,
sont dus l'honneur, les palmefde la victoire et la gloire !
Le nom de Vincent est comme le sceau et l'hymne
de la charit6 & une 6poque qui ressemble A I'un de ces
jours de printemps o6, apres une suite d'orages et
d'ouragans,. !e soleil brille dans un ciel serein. Vincent
parait sur la scene du monde au debut d'un si•cle
tach6 du sang du roi Henri IV, d'un sidce qui voit
monter sur le tr6ne de saint Louis deux monarques
encore enfants, dont l'un offrait de plus grandes esp6rances que 'autre, sous les r6gences de Marie de M6dicis et d'Anne d'Autriche, assistees de deux puissants
ministres revetus de la pourpre, Richelieu et Mazarin,
qui a la Cour, on meme en disgrace, sont les arbitres
de I'Europe ; d'un sicle dont trente ann'es de guerre
entrainerent les armdes frangaises dans le tourbillon
de la politique et des combats, produisirent la misre,
la famine, les 6pid6mies, les troubles de la Fronde,
dresserent 1'un contre l'autre les plus illustres gn&draux, jadis amis, qui souillerent ainsi dans le sang fraternel les lauriers remportis sur les ennemis. O terres
devastees de Lorraine, de Picardie et de Champagne;
6 Rhin, fleuve aux eaux fatales trop souvent rougies
de sang; 6 rives disputies ot l'olivier de la paix semblait ne pouvoir prendre racine, oi le bouillonnement
des flots paraisait perp6tuer la lutte A travers les si&cles !
Dans ces campagnes ensanglanties, d6peuplkes et
saccagies, d'oa le choc des soldats et des chevaux se
r6percuta douloureusement sur toutes les terres de
France et d'Europe, ce n'est pas la gloire des armes
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qui mrnovait Vincept, mais ue piti prlOfoade et un
ardent dsir de porter secours. De la maison de Sa4ptLa~ae, situde dans un faubourg de Pari, •pl•eur
gen4ral de la Mision et des Filles de la Charitd, il
accompagnait ou suivyit de son regard patefrn. et vigilant ses ouvriers Ovangiques ePvoyes 9ý et l~ pour
instruire, recoforter, seco-ir la foule des nmalWweux
days tous lers besoins, en teznps de paix ou de guerre.
Pour toq4 son cour s'niouvvait et ses youx se mouillaiept de lares, We yqyait-il pas tant de bhebis dq
Christ ercpat sans pasteur ? Par les soins misricordienx dones aux cprps, cet infatigable inpitateur du
Christ voulait atteindre lea anmes. Le divin Sa~igitai.n 'etait-il pas pasei ii-bas en faisapt leýien et egueipsant tous ceux que Sat.p oppriipait, afin de leur
propurer la sante de 1'•rIe.
Les multiples entreprises de chariti et de zdle.
Et qu cherchez-vops, vous qui m'ecouteA, Fils et
es
Coes,
Filles de Vincent, dans ce teipple ou ces lui
chbats rappellent soleWnelLeenu le sopvenir d4 1'ePLtation de votre glorivux Pre ? A travers I'clat et

1'al•grese 44 culte rendu a4 Saint, votT# but n'est-il
pas de faire exuiter vos ames dgas le Seigneur, o do
ner uie force ronvelle 4 la lunlriie intime, 4 1a. ecrate

flamnwe, aux meilodies sileczieuses que vous eqtrtcneoz
au fo44 de VQs caePrs, devant 1'autel de la ciari

fu*se par le Saint Esprit ? C'Atait assi
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le dair de

Vincent, quand, non plus jeune pastaer do blebis,
ni
bnrble pere des Wupes, il ruigssait autppr de li4
hS
le petit groupe de ses compagnons et de ses Filles et
les dispersait dans les diocdses de France, des Lles Britanniques, de la Polognw envabie par le lpthris

Charles-Gustave, roi de Suede, A •;adgascar, sur s
c6tes barharesques de I'Afriqq (sou-vnir mpet dp son
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Scliavage) ; quand il Ieth yait ses misSiobniaires en
cette Villt Eteiiill (tomme phls tard A Gei it et a
Tiriii), afin de Montrer sur les rives dit Tibfe et dans
Ml campagne roniaitie; sous lIS yeih du Souverain
Pontife; de qui il attendait Ia confirination stiffrme
l itodes fruits spiiitij
de son ireiir, I 'abltdahc~
duits pat 16 nouvel Ihlstittit.

Vous -oyei dans It fbndateur de il Missioh,'des
ef de. Dhanis fe ia Charitd, i'itiaig6 des iiibits
Pillet
qui deveiseit diafig 19 vaies tout ce qu'iis revoiveht
t dciel, iktrque vous fadriiirbz r6pandlint iine multitude de dons, de legs, d~ bieifait§ poui Secoihir les
s dev6yys, 1~e jeutek enfitts, ies Aduklkefit
eschavd§S,
•es filles expbSeS, les ieligieises dispeiseks, res fenmies
pei-dues, les inendiints, les pfisonniers, res galtriehs,
les ptledins malades, 1s oripheliis, tes tWibies d'espist,
les 4*ii6s, tLs victimi

de la gueire, d6

la famin'e, des

6pidemies ; moi, je oiiipare Viiicent, eii sof egijrit
saceidtltdl, a I'uri de ces ar•ire giganitfSqus eiracii's dans les aiifratiiosits ds Alpts, dont le feuillage
rntmit -frsles Soinmets iix neige. etrnel1S, ofi j le
oniemhple, hiuible dan Ila thagnificence de ia thafit
laborieuse et inlassable, se haussant lui-m&me ft ehtrainant ses cooparateurs vers un but toujours plus
l6evW, la ot triomphe et regne, non l'esprit du monde,
ihai i'esprit de lieii qui iniplore avec de gfinssesalut des anies facietei& par le
ment ini naitab-ls 1 si
sang du thist.
Eiivoyg par le Ciel pour Evaiigiliser lis pauvres, ii
a ceites appris des pibphites qiii

i pfi6pTe sea seiile

id ouiis, sic saciros1.
blabie ati prtiie: El erit sicw
La F~rance vyait ~lors d'aiiffes peirsbiiages iiiiibits
pioitioiivoir la vertii et ia discipline ecclesiasfiqu:s et
i.

Isate, 24, 2.
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orienter le clerg6 des campagnes et des villes vers une
nouvelle vie de saintet6 et de science, en suivant la
voie trac6e par le Concile de Trente. Vincent rivalise
avec ces champions et il se distingue par une activit6
&clairee, prudente, exempte d'envie, deslreuse de
conseils, vaste et multiple. Grand reformateur de 1'esprit sacerdotal, des ouvriers de la Vigne du Seigneur
et des gardiens de son troupeau, nous avons comme
t6moins de son zlie les Petits et les Grands Sxminaires
institues par lui et que dirigent ses compagnons en y
assumant la formation intellectuelle et morale. N'est-ce
pas lui qui a propag6 en France, en Europe, et A Rome
meme, les exercices spirituels pour les ordinands ? Les
prktres avides de perfection, de sainte et g&nireuse ardeur, venaient en ces maisons participer aux. retraites. A 1'ombre de Saint-Lazare, c'est en sa parole que
puisaient la vie et la force de se r6pandre les c61bres
conferences du mardi, doctes et saintes r6unions de
fervents ministres de Dieu, de pr6lats, d'6vWques, oil
l'on vit, A c6t6 d'un cardinal de Retz, le jeune Bossuet,
fiddle ami et admirateur du fondateur de la Mission,
qui devait devenir l'incomparable gloire de la chaire
sacr6e. '
Le rjformateurdu cergj et des fidaes.
L'6loquence ampoulde et d6prav6e de ce sidcle, au
lieu de pr&cher le Christ, se recherchait elle-m6me
dans ses hyperboles et ses creuses m6taphores. Vincent,
loin de lui payer son tribut, lui fit la guerre et lui opposa,
par ses enseignements et ses exemples, la sublime et
divinement belle simplicite de 1'Evangile qui, sans 6tre
d6pourvue de solide doctrine, repousse la fausse science ;
simplicit6 apostolique et pastorale qui ne dedaignait
pas de donner aux petits le lait de la v&rit6 et ne s'enorgueillissait pas en presentant aux grands une nourri-
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ture plus forte. Que ne fit pas son zle ? Du milieu
du peuple, il fut appel6 A la Cour des Rois. Ennemi
des honneurs; mais intr6pide gardien des lois de 1'Eglise,
apres avoir assisti Louis XIII A ses derniers moments,
il si4gea avec le cardinal Mazarin, le prince de CondO,
quelques grands personnages et &veques, au Conseil
de Conscience de la regente Anne d'Autriche, comme
d6fenseur incorruptible du dogme, restaurateur inflexible de la morale et de la discipline ecclksiastique,
pour la nomination des eveques et des abbes, contre
les erreurs du quietisme et du jansenisme, la corruption
des Ccrits et du theatre, le blaspheme et I'usage barbare du duel, condamn6 d'ailleurs par le grand Cond&
et le roi Louis XIV.
HWros de la r6forme du cerg4 et du peuple, A qui il
ouvrait les portes de ses maisons religieuses pour les
Exercices spirituels, Vincent veillait avec soin A la foi,
la v&neration, I'ob6issance dues au Vicaire du Christ,
appel1 par lui le Pare commun de tous les chr6tiens.
L'abbo de Saint-Cyran, son compatriote et ami, devenu
le coryph&e de l'ascetisme jans6niste et des rebelles
censeurs de 1'Eglise et du Pontife romain, 4prouva
la fermet6 de son intrepide parole.
Les subtils et astucieux dMfenseurs des propositions de Jans6nius se heurtererit A sa resistance invincible, suivie de son triomphe. Ses religieux et les Filles
de la Charite jouirent de son active protection. Pendant
plus de quarante ans, les 6pouses du Christ des deux
monast&res parisiens de la Visitation requrent avec
joie ses soins paternels et sa direction spirituelle : ces
couvents lui avaient At6 confids par le saint 6veque de

Gennve, Francois de Sales, car un don de la grace divine fait que les saints connaissent les saints et qu'ils

s'aident mutuellement pour travailler ensemble a Otesdre le regne du bien et de la vertu,
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Le passage d ta lumiere immortelle.
Mais Dicu qui forme, guide et glorifie les saints
connait chacun d'eux. Dejz I1 avait appel6 A la recompense cdleste Francois de Sales et Louise de Marillac,
l'iniatigable collaboratrice de Vincent et la mere spirituelle des Filles de la Charite. II va maintenant' couronner celui qui a kt le p re et le soutien des malheureux de toute espIce. De la terre aii ciel s'ouvre i'amer
passage de la mort. La mort, Vincent 1'avait d&j. rencontree des milliers de fois sur sa route; il en avait
contempkl le pile visage, les os d6charn6s, le rile languissant; ange consolateur du dernier soupir, il avait
assiste Louis XIII dans son agonie, et de loin seulement, en raison de ses maladies, ii avait pu adoucir
l'heure supreme de sa sainte cooplratrice. Depuis
quelques annees, apres la moiti6 du Xviie sidce, il
ressentait les atteintes de la mort qui se manifestaient
par le dclin de ses forces, la continuit4 et la violence
de ses souffrances, 1'affaiblissement de sa sante i peine
r6tablie, la r6pugnance A s'alimenter. Le heros de la
charit6 envers le prochain s'affaissait sur hli-meme;
il s'asseyait alors sur une chaise, tr6ne de douleur et
de resignation, mais son esprit restait ferme et droit
devant Dieu et le Crucifix, son Amour. Attentif au
bien d'autrui et oublieux de soi-meme, il gouvernait
avec vigilance sa Congregation, prodiguait les conseils
et les consolations A tous ceux qui recouraient A lui,
exhortait les Sceurs de la Charit6, auxquelles plus d'une
fois il rappelait et louait les vertus admirables de leur
preriere superieure, Mademoiselle Le Gras.
Cette vbix qui jadis avait retenti avec force dans
les 6glises, A travers les campagnes, stir les terres ensanglant6es, dans les h6pitaux, les prisons, les ecoles,
les conseils royaux, sur les galeres rapides, en mille
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lieux de gemissements et dp pleurs, ne l'entendez-vous
pas, mes FrereS, maintenant brisde et changeant I'humble siege d'inaction et de patience de Vincent en une
chaire de reconfort pour autrui, de priere A ses propres
intentions et a celles de l'Eglise, de b6nddiction pour
sa famille spiritqelle, les missionnaires, les pr6tres de
la Conf6rence, les Filles et les Dames de la Charit6,
les enfants recueillis et les pauvres secourus, ses bienfaiteurs et ses amis ? Regardez Vincent assistant pour
la derniere fois au renouvellement non sanglant du
Sacrifice du Calvaire et recevant comme un viatique
pour le chemin du ciel le Corps du Seigneur. Que dit-il ?
Qu'entendit-il ? Ses lvres 6taient muettes, mais son
coeur tressaillait dans une 6treinte qui 6tait un acte
de foi, d'esp6rance, d'amour, d'abandon et d'holocauste
a son Dieu.
On lui demanda s'il pardonnait A tous ses ennemis :
Jamais
r
personne... ) r6pondit-il, puis il se tut, voulant dire que nul ne f'avait jamais offense, A qui il dfit
pardonner. N'est-ce pas la le langage d'une ime A qui
la charit6 du Christ a fait oublier les torts reeus,en la
rendant invulnerable aux offenses ? Les superieurs
et les confreres de sa Compagnie le supplihrent de leur
obtenir de Dieu la perseverance dans la vertu que ses
paroles et ses exemples leur avaient inspiree et communiqu6e. Celui qui a commenc6 la bonne oeuvre 'achevera. Qui coepit opus bonum, ipse perficit.. II baisa le
Crucifix, sa misericorde et sa confiance, et, en r6p1tant le saint nom de J6sus, il expira. Quittant ce monde,
terre de deuil et de misere, oi dans les sillons arides
de Ihumanit6 il avait jet6 la semence de tant de bont6
et de compassion, Vincent entrait dans la joie du Seigneur et recevait la rcompense de son in6puisable
charit6. Que vit-il lorsque, le voile de la foi se dechirant, son esp6rance se r6alisa ? I! cortempla ce Diep
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qui est la Charit6 Infinie ; plong6 dans la vie immortelle, il s'abima dans l'ocean sans rivage de la beatitude, s'abreuvant au torrent dlicieux de I'amour diyin, de 1'Esprit de Dieu, dont les rayons avivent et
embrasent la foi, cr6ent et recreent I'univers et renouvellent la face de la terre. Fides quae per charitatem operatur.
Sur les pas de Vincent de Paid.
C'est dans une telle paix que meurt le heros de la
Charite, c'est ainsi qu'il gagne un tr6ne au Ciel pour
continuer A repandre de la-haut sur le monde les tr&sors de la munificence divine. En ce jour oui nous comm6morons, apres deux sicles kcoulks, la glorification
supreme de Vincent de Paul, je voudrais voir devant
cet autel, pale et faible image des celestes et incorruptibles splendeurs des saints, les fiers predicateurs
d'une philanthropie qui met sa confiance dans l'homme
et non en Dieu. Oui, qu'ils viennent et qu'ils decorent,
s'ils veulent, ce geant de l'amour envers les hommes
du nom de grand philanthrope; mais ils verront en
lui un philanthrope dont les yeux sont levis vers le
Ciel, d'oi viennent la lumikre et la flamme de l'amour,
reflet de la Toute-Puissance et de la Providence de
Dieu; de Dieu qui cr&e de rien l'univers, qui relive le
malheureux de la poussiere et retire le pauvre du fumier pour le faire asseoir avec les princes, avec les
princes de son peuplel. Dans 1'assembl6e des saints,
Vincent de Paul triomphe et domine par la sublime
Sphilanthropie de Dieu,

notre Sauveur i.

Cette di-

vine philanthropie qu'est-ce done, sinon la charit6
du Christ, qui se greffe, pour la vivifier et la faire monter vers le ciel, sur la tige de bonte que le Createur a
1. Ps., 112, 7.
2. Tit., 3, 4, dans le texte grec.
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faite A son image et qu'll a mise au fond du cceur humain quand II le formait ?
C'est une racine d'amourqui; croissant en mme temps
que le petit berger des Landes d&s son enfance, produisit
en lui la plante de la misericorde, laquelle, au dire du
grand 6veque d'Hippone, n'est autre que la compassion de notre coeur pour la misere d'autrui, nous poussant A y rem6dier quand nous le pouvons' ; cette plante
qui a pour fruit admirable une bienfaisance 6claire,
active, fit de Vincent le lutteur intr6pide qui affronte
tous les maux et tous les fleaux ; le secours de tous les
affliges, dont un meme amour embrasse le corps et
l'me, l'Eglise et la societW civile, le present et l'avenir ;.
le grand Samaritain qui parcourt plein de bont6 tous
les chemins, s'approchant, comme une mere, un pere,
un frdre, des enfants et des vieillards, des malades et
des pauvres, dans les prisons et les bagnes, sur les galres et sur les champs de bataille, et qui franchit le
seuil des h6retiques et des palens comme celui des catholiques, parce qu'en eux tous, il considere la personne du. Christ et qu'il les voit ( tous faits A la ressemblance d'un Seul, tous fils d'une seule R6demption ):.
VoilA tes philanthropes incomparables, 6 Eglise du
Christ, Mere des Saints. Au milieu de la tempkte et des

ruines d'une civilisation qui renie Ie Christ, lumiAre du
monde et de l'humanit6 dechue et rachetee, relevez
la tate, chr6tiens qui m'ecoutez, tandis que je voudrais faire entendre ma voix plus loin encore, relevez
la tete, fiers de cette foi agissant par la charit6 qui a
rendu si grand Vincent de Paul, qui vous rendra vousmemes non moins grands A la face du monde incr6dule
x.Cf. St Th., , 30,, a. i.
2. Mantoni. It Cowte di Carmagnaol, Acte II.
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et corrupteur, si vous marchez sur les traces de ce heraut de la charit6. Ceux qui le prec6derent lui frayvrent
quelqucs sentiers, ceux qui le suivircnt apprirent de
lui une nouvelle voie pour arriver aux mmnes merveilles
et a la meme saintet6. Sa tombe est un autel et son nom
un emblmne : avec vous, glorieux Fils de la Mission et
Filles et Dames de sa Charit6, l'univers catholique
vient y chercher toujours de nouvelles inspirations de
foi, d'amour, de bonnes oeuvres, pour multiplier les
lauriers et les couronnes de ce champion et maitre de
la Charite, cette charit6 qui est, non point avide d'honneurs, mais patiente et g6n6reuse; qui ne cherche pas
son intir&t, mais qui se prodigue elle meme, s'accommode A tout, croit tout, espere tout, supporte tout.
L'exemple d'un si grand Saint, mes Freres, est pour
nous aussi, dans le chemin de notre vie, un foyer hunineux et ardent, que nous soyons n6s, comme lui, dans
xine pauvre chaumiere, on sons un toit plus riche et plus
noble, favoris6s de plus grands biens de la fortune.
De la maniere que tu le pourras, sois misericordieux,
recommandait A son fils le vieux Tobie : Quomodo potueris, ita esto misericorsl. IMme un verre d'eau doniae
celui qui a soif, m6me I'obole de la pauvre veuve diposIe dans 1k tronc, sont preciettx au regard de Dieu.
Les roves du progres incessant de l'hiumanitt,
la mise
en commun des biens terrestres sous le signe de
l'ath6isme, les prodigieux progres de l'industrie et du
commerce, les ambitieux programmes des reunions
politiques, ont-ils chass6 dui monde le inal, la misite,
la pauvret ? QOt-ils sotstrait les fils d'Adam a la
dure loi du travail, eAt vertu de laquelle t'est a la sueur
do feu front, prmi les ronces et les 6pines, qu'ils doi, Toe., 4, a.
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vent arracher A la terre le morceau de pain qui apaisera leur faim ? Ne rencontre-t-on plus dans les viles
et les campagnes, les taudis et les h6pitaux, les refuges et les prisons, des pauvies A secourir, A vetir, A
soigner, des pauvres qui ont besoin d'etre soutenus,
defendus, conseils, consoles ?
Ivecaioin.

Non, la prevoyance et 'habiletW des hommes ne parviendront jamais A donner un d6menti A votre Parole,
6 Jesus, Sauveur du monde, qui avez dit A vos disciples qu'ils auraient toujours des pauvres A secourir:
Semper pauperes habelis vobiscum ; et cum vQlueritis,

potestis illis benefacery ; me autem non semper habetis'.
Avant de monter'" la droite de Votre PNre, Vous qui
serez au dernier jour le Juge supreme de I'humanitW,
Vous avez voiuu vous reconnaitre en la personne des
pauvres et considerer comme fait A vous-meme le
bien ou le mal qui leur aura &t6 fait, parce que 6tant
riche, Vous avez daign6 devenir pauvre pour nous,
sans avoir of reposer la tate, tandis qie les renards
ont leur taniere et les oiseaux leur nid'. Mais dans les
pauvres, sous les apparences de qui Vous vous cachez,
Votre Eglise sait Vous decouvrir, la foi des Saints sait
Vous contempler et votre grand ap6tre, Vincent de
Paul, I'ami des pauvres, sut vous aimer, vous servir et
vous faire servir. O Jtsus, Dien invisiblement present
dans le Tabernacle, apprenez-nous A vous voir et A secourir dans les pauvres, mettez en nos cceurs une 6tincelle de ce feu-que vous 6tes venu apporter sur la terre
en voulant qu'il brfle. O Seigneur, que votre amour
triomphe, que la charitý d'un grand nombre d'hommes
X. Marc, 14, 7.
2. Math., 8, 2o.
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ne se refroidisse point ; que cessent les haines, les rancunes, les jalousies, les 6goismes, les luttes. Nos coeurs
sont en vos mains: commandez aux puissances des
tenebres qui troublent le monde, calmez les flots dechaines, accordez la paix et la vWritable concorde aux
peuples et A ceux qui les guident, la paix entre les
puissants et les faibles, entre les riches et les pauvres,
la paix entre les nations. Que la charit6 c6~este qui,
sur cet autel, vous glorifie en votre serviteur Vincent
et le donne en spectacle an monde, aux anges et aux
hommes, resplendisse jusqu'aux extr6inites de la terre
et unisse tous ceux qu'a rachetis votre Sang Divin
sous un meme Pasteur, dans un seul bercail, oi regne
la foi agissante; qu'en cette vall6e, oti la douleur est
l'hMritage de tous les fils d'Eve, elle apporte le remede
et le reconfort A notre frere infortun6, qu'elle donne du
pain au pauvre ; et le pauvre levera jusqu'au Ciel,
qui lui appartient, 1'esprance de celui qui le secourt
et trouve dans votre nom de salut le gage de la recompense divine imperissable promise par vous A qui vous
reconnait dans les malheureux et en eux vous aime de
cet amour qui dure eternellement avec Vous dans les
splendeurs des Saints. Ainsi soit-il!
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HISTOIRE DE LA CONGREGATION
DE LA MISSION

LIVRE IV. -

DE 1874

1x918

CHAPITRE XLVI. - M. Bor6, supArieur .g6niral.
SOMMAIRE. - La Province du Languedoc.

Ce nom de Languedoc est un nom bien frangais et
I'on a eu raison de le conserver dans notre catalogue lazariste alors qu'il a disparu de nos divisions geographiques actuelles pour faire place A un certain nombre de
departements.
Chacun sait que cette province doit son nom a la.
maniere dont on disait : oui ; dans le Midi de la France
(oc), par opposition aux regions oi l'on disait (oil),
en sorte que, A une 4poque, au Sud de la Loire, c'6tait
la langue 'oc et an Nord de la Loire la langue d'oil.
La province du Languedoc proprement dit se divisait en Haut-Languedoc, capitale Toulouse; et BasLanguedoc, capitale Montpellier. I1 semble done que les
maisons de Montpellier et Saint-Pons, dans le catalogue, auraient dfi faire partie de la province du Languedoc comme Limoux et Carcassonne, et ne pas 6tre
plac6es dans la province de Provence comme elles le
furent alors ; mais passons sur un detail qui confirmera
peut-6tre dans leur idWe ceux qui pensent que le Franais est un homme qui ne connait pas la geographie
et abordons le Languedoc lazariste.
Ii comprenait en 1874-1878 les Maisons de Cahors,
Saint-Flour, Aurillac, Albi, Carcassonne, Montolieu et
Limoux. II n'y avait pas de province lazariste du Languedoc avant la R6volution de 1789.
Les Maisons qui font actuellement partie de cette
province 6taient r6parties, les unes dans l'Aquitaine,
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comme Cahors, Toulouse, Albi; d'autres dans celle
de Lyon, comme Saint-Flolr, B6ziers, Albi, Narbonne.
La province lazariste du Languedoc apparait pour
la premi6re fois A 1'Assemblke de 1867. II y avait eu
auparavant, des le catalogue de 1864, une province
de Cahors qui cointait CahoFs, Saint-FloUr, Albi, Aurillac, Vichy.
C'est au catalqgue de 1870 qu'apparait pour la premiere fois la province du Languedoc qqi a les memes
Maisons que la province de Cahors.

M. Burdarip

et.at yisiteur de 1. pIvAypce

e C(hors

r
d'apres les catalogues de 1864, i866, 1868 pý Visite§
de la proyin•ce dg L.ng·a4eo (qui rempl4.ace c.le de
Cahorsj d'apr~ less atjaoges de 1870, I872, 1874.

A lpogqew q1we nous etudions (1874-1878),
QoUdaie avaqit etC n!#nnp secprnd A4sstgat
f
I'Agseijahje
de 1874, e fuf M3 Pijerre GaiUagd, supeirjgFde C4kaWs
qui devipt visier.
La Maisou de Cahozs est une des plus aniennes de
la Congregation ; elle eut pour fondateur deux sains ;
le venerable Mgr Alain de Solminihac, 6veque de Cahers, et saint Vincent de Paul. Mgr de Solminihas
demandait, en 1642, 3 Pr6tres de la Mission pour tre
directeurs perpetuels de son Sominaire; ceux-ci pourraient pr6che& des missions. L'ate d'6tablissement
fut dress6 & Paris, signi par saint Vincent le 4 janvier
1643 ; e rgntrat fpt coairm6 pa lettrees patentes da
roi, daties de ce m&me mois. Le chffre de. la pension

des s&minaxistes Atait pea lev- : - C'est la province
de France oi 1'an vit meilleur marchm », disait un rapport. Le premier superieur fut M. Dufestel (16 43-1647).
La Maison fut visitie en 1646 par M. Portail. Dans la
liste des sup6rieurs avaat la Revolution notons que

M. Gilbert Cuissdt fut trois fois supirieur de Caahors

- aS9to de i647 A 1662 ; a2 de 1 668 & 1678 ; 3r de t68o a t684.
On n'estimait rps alots qu'il filt necessaire qut'Uh
stuprieur le demeurat toute sa vie; on changeait facilenient les superieurs. Nous retrouvons les mnttes
vicissitudes ent M. Chevtemott qut fut deux fois supdtieit : i

de 169• a

7o0 ; 2° de 1703 a 1704.

Partni le sup6eritrs qui ont fait parler d'eut, il fauit
meitiothet M. Nicolas Talec, supftierit de 1662 A 1668,
il devitit assistant de la Congregation et admonitetit
du Sup6tieuf genrtal, trnis il eut le malheut, a t'Assemde recotninandet ýAun confrere de voter
bledde 16t,
pour tels et tels, comme ddlIgues A la Granide Comtiission. 11 le faisait dans tine bonne intefition parce
qt'il estitiiait que ces conftires ktaient ie plus apteS
A ce Chdit imais il y avait tuie constitutioh quti
declarait qu'on ne devait pas proposet ded hot•i au
cthix des d6putis, qu'il fallait les laisset libtes de faire
ce choix, qu'on pouvait dire que tel ou tel aVaitfteleS
qtialits ; mais qu'il fallait se garder d'afftimet qu'ils
seraieht d'ekcellents ddelgu6s oti assistants on stlpefieur genkral ; celi paraissait tin peu silbtil M. Tale,
et c'est pturquoi il avait cru potvoir agit comme ii
avait fait, taais le texte de la constitution 6tait coatre
lii; il I'est encore. Aitsi M. Talet fht dtioncf pWt It
piocbretir geheral d'alors ; M. Tale teconnut sa faute,
s'hunrlia, offrit sa ddmissioh d'assistant :' Asseinbide
de~tta d'acceptet la demission, tout en aotiatit qle
s'il i'avalt pas fait cette dernahde, ot l'autait simplement suspendu de son offite portt quelqtie teltps.
De 1704 A i748, fiteiht sup6rieurs et Visiteurs
MM. Jean Henin et Guillatume )eptis (1714-1730), et

joseph Bories. Aptts cette ptiiode, M. Jacquier est
sui6tieir de

x148

A. 153, iavart d'etre supiZieur

gn&raIl.
Retharqtons que la Maison de Cahors cut ltt Sntf-
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naire Interne d&s 1690. Les superieurs g6enraux constatent qu'il y avait une Universit4 A Cahors, et cela engagea A choisir cette ville pour siege d'un Seminaire et
d'un Scolasticat. Pour commencer ce Seminaire, on
envoya un seminariste de Paris et un de Lyon. L'auteur de philosophie suivi a Cahors par nos 6tudiants
6tait Barbey et l'auteur de theologie 4tait Grandin.
M. Lacour, historien de la Congregation, dit de Grandin: a C'tait un auteur hors de soupcon de toute
nouveaut6, d'un c6te assez moelleux et profond, d'autre
part assez methodique pour contribuer A former 1'esprit de la jeunesse ».

Notons en dernier lieu pour cette plriode que I'Eveque
de Cahors demanda des Sceurs A saint Vincent et que,
d&s 1659, les Filles de la CharitM au nombre de trois
eurent un orphelinat de jeunes filles; plus tard, en
1692, elles prirent I'h6pital. Les confreres dirigeaient
les Sceurs.
La Revolution Frangaise fut ndfaste au Grand S&minaire de Cahors. Le 31 juillet 1789, des revolutionnaires brisent la porte d'entree et une vingtaine d'autres portes au premier 6tage. Mais les habitants de la
ville, alertes par les S&minaristes, vinrent en armes et
mirent en fuite les brigands. Le Shminaire rouvrit ses
portes en novembre 1789. Mais, en 1791, on voulut

obliger superieur et directeurs A prater le serment de
la Constitution civile du clerg6 ; ils s'y refusrent tous,
sauf celui des confreres qui etait charg6 de la cure de
Saint-Barthilemy, dependant du Smminaire. Quand il
eit prWt6 le serment, ses confreres refuserent de manger avec lui ; alors il se r6tracta; on nomma A sa place
un cur6 intrus. II y eut des desordres, on demanda
l'expulsion des Lazaristes ; I'Eveque intrus voulut installer son Seminaire dans l'ancien; les Lazaristes s'y
refuserent en disant qu'ils 6taient propri6taires des
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batiments; mais un d&cret de I'autorit6 civile leur enleva la jouissance d'une partie des b~timents. En 1792,
les Lazaristes durent partir mais le Suphrieur r&clama
l'apposition des scells sur la partie qu'ils quittaient.
Plusieurs confreres furent emprisonnis. M. Fraysse,
fut emmend a Bordeaux, d6tenu an Fort du HA, A Blaye,
embarque sur le Jeanty ; il mourut a Marennes en 1795.
M. Abouleine fut detenu au Fort du HA. M. Gaubert
aussi, puis embarque sur le Ripublicain. M. Sellier fut
detenu aux Grandes Carmiwites; 6tant tombe malade,
il fut porte A l'H6pital Saint-Andr6 de Bordeaux, puis
interne an Fort du HA et embarque sur le Ripublicain.
Un autre confrere, Daynat, fut enfermn A Blaye. Un
autre confrere qui n'etait pas A Cahors mais qui etait
originaire du diocese, M. Jacques Perboyre, oncle du
Bienheureux, eut aussi une belle conduite pendant la
Revolution. 11 se trouvait a Albi lorsque celle-ci clata ;
il refusa le serment et continua d'exercer le minist&re,
se cachant le jour et sortant la nuit pour administrer
les sacrements.
Apres la Revolution, M. Perboyre travailla beaucoup
a relever 1'ktat eccl6siastique dans le diocese de Montauban ofi il est en v6neration, n soutint et d6veloppa
le Petit Seminaire au prix d'incroyables travaux.
M. Perboyre, depuis tres longtemps, couchait tous les
jours dans son cercueil et dans ce cercueil, il est mort;
une planche assez 6troite en faisait le fond ; d'autres
planches s'y rattachaient de chaque c6t6 par des charnihres et elles 6taient ajustdes de telle facon qu'en les
relevant on avait un cercueil tout fermi. II etait seul
confrere a Montauban quand il mourut. Les Soeurs
qui l'assisterent a cette heure dernire n'eurent qu'a
relever pour I'ensevelir les planches qui bordaient sa
couche et tout fut fini (8 mars 1848).
II faut aussi mentionner la conduite ddifiante de
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M. Eyrard Francois, n6 A Bordeaux, en 1738, de parents ndgociants ; il surmtonta genreusetttent mille
obstacles pour suivre sa vocation, il fit son siminaite
interne ACahors, fut charg6 du Petit Smvinaite. Nomm6
A l'6vech6 d'Ajactio, il donna le bel exemple de refuser pour rester fiddle aux saintes RWgles et a 1'esprit
de saint Vincent.
II fut d6sign( pour Madagascar; mais 1'Ev4que de
Cahors obtint du Sup6ieut g6neral de le retenir. A la
Revolution, il partit potr I'Espagne ; tevenu a Cahors,
en i8ot, il y tnourut le 2 avtil 1802, regard6 par tout

le monde comme uri saint.
Apris la Revolution, le Seminaire se r6orgahisa petit
A petit, une mission fut donnie pai nos conftates a
Cahots, en 1824 ; elle eut grand succes et les confres
reprirent commne ils putent. En 1830, le Stniitiaire devint caserne ; on etablit le Siininaire dans 1'ancien
Couvent do Chancdade fotid6 pat Alain de Soltiihihac.
On vivait sobreinent ei ces temps.' Mentionnons ke
regime du Car6me, qui se trouve au coutuitief de 1842.
Ditanche, iiit: rnobtie, haricot, potnine;-oir:
soupe, omelette, confitture.
Lundi, Malin cetfs, ponune de terre, fromage;
soir: salade, figtles.
Mardi, natift mhotue, riz, conflture: sbi : pbonme
clite, fromage.
Mercredi, atihan : ceufs, lentilles, figue ; soiu i salade,
ftomage.
Jeudi, malit : morue, carotte, this; soif : pomide de
tetre, confiture.
Vendredi, matii c:
oiu, patate, confittire; soit : priineaux, frofnage.
Saietdi, mnatint: tcufs, rit, figtiet; sot: patate, fromage.
LU rfme
lte
uttWfer avait pitie et det bfittefurs

pour lesquels on devait ajouter quelque chose < qui
devra ktre bien soigne » et des malades pour lesquels
Sil y avait me grosse soupiee tous les soirs x. Malgr

ces adoucissements, les confrires d'alors 6taient bien
loin de notre regime actuel.
ED 1843, M. Grappin fit la premiere visite de la
Maison ; il constate que la paix et Funion y rkgnent,
que les confreres sont disposes A reprendre les pratiques
que le maalheur des temps avait fait disparaitre, que
les el&ves out bonne teaue. M. Grappin erdonne aux
confres d'eviter toute fonction ecclsiastique de sufrrogation (predication, confession, retraite), et de se
consacrer uniquement A leur charge de professeur et
direoteur du Sewinaire.
En 1845, c'est M. Urbain Denis qui fait la visite. I
constate que le born esprit et l'union parfaite regnent
dans la maison mais ii note que, malgr les recomamandations de M. Grappin, on a laisse dans la chapelle des confessieonaux pour les personnes du dehers;
il n'et pas aussi severe que M. Grappin, il permet
qu'en les garde; mais il recommande de sen servir rarement.
Si les visiteurs constatent que la chariti regne, nous
trouvons dans les Archives une note discordante
un. coanfre, jeune encore, trouve qu'il y a des miseres,
que les vieux jalousent les jeunes et que 1'esprit va de
mal en pis. Conmme il est le seul A parier ainsi et que
les rapports de visite sont nettement contraires, il est
permis de croire que ce jeune confr're qui deviendra
plus tard un grand personnage, voyait alors les choses
en nor et que les misres dont il parle 6taient surtout
dans son imagination. On constate parfois que d'excetlents confreres commensent par 4tre imparfaits et deviennent judiieux quand is prennent de 1Fge on sent
nommn s suprieurs.
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En 1857, c'est M. Le Guennec qui est Superieur;
en i862, M. de Liniers ; A propos de ce dernier confrere
il faut noter une chose extraordinaire ; dans le registre
de la Maison, nous trouvons une attestation d'un bapteme fait par lui dans la chapelle du S&minaire. II
s'agit du fils d'un officier de la garnison. On n'est pas
habitue & voir dans les cahiers des conseils une pareille
attestation.
Au catalogue de 1864, nous trouvons M. Guillaume
Delteil, Suprieur ; il le sera jusqu'a l'Assemble de
1874 qui le nomma Assistant. II fut alors remplace
par M. Gaillard qui etait en meme temps Visiteur.
M. Bourdarie constatait, en 1874, qu'il y avait diminution de 1'esprit de famille. En 1876, M. Gaillard
fut remplac6 par M. Gillot, d'originale m6moire. M. Pereymond qui vint visiter la Maison notait qu'il n'y avait
aucun disordre grave, que le zle des directeurs 4tait
discret et prudent, que 1'esprit des jeunes gens 6tait
excellent; dans la vie de communautd, il y avait eu
prichdemment quelque dechet; le Visiteur remit en
vigueur les conferences, les rep6titions et les chapitres, et tous les confreres accepterent avec joie cette
petite reforme. Le Visiteur recommanda aussi aux
directeurs d'aller en recreation avec les s6minaristes.

L'ann~e suivante, M. Gillot cessa d'6tre supdrieur
et devint professeur de morale dans la meme maison.

On fut surpris de cette combinaison. Ce fut M. MWout
que nous avons dejA vu a La Rochelle et que nous retrouverons A Kouba qui devint superieur. 11 fallait

un homme sage et prudent, comme ce digne confrere,
pour conduire la barque sans trop de secousses. Nous
devons dire qu'il ne fut pas apprdci6 au d6but, meme par
les superieurs majeurs. La premiere visite fut punible
pour le bon M. Miout; il heritait d'un passe dont il
n'ýtait pas coupable et il en subissait les ennuis. Le vi-
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siteur trouva que l'esprit des jeunes gens n'6tait plus
ce qu'il avait 6t0 autrefois ; que 1'esprit de disobbissance, d'opposition commencait A se faire jour; qu'il
n'y avait plus chez eux au mime degri qu'autrefois,
l'estime et la confiance pour ceux qui leur tiennent la
place de Dieu. M. Mdout avaitpris lamaison dans un tat
d6plorable ; il y avait peu de propret6 ; les murs etaient
ddgoutants; la maison n'avait que de modiques ressources; a la maison de campagne, les chambres des
confreres 6taient miserables; il y avait une horfoge
dans la maison, mais elle ne fonctionnait pas parce
qu'elle n'avait pas 4tR plac'e convenablement. Deux
confreres etaient dispenses des exercices communs par
suite de leurs infirmit6s ; il restait peu de monde pour
la vie de communaut6. Les seminaristes etaient m&contents du superieur M. Meout et de son confrere
M. Jacques Poussou. Les confreres disaient que M. Meout
n'avait pas fait preuve de talent ni de savoir-faire pour
conduire et former les 616ves. II y a sans doute un peu
d'amnlioration, disait-on, quelques changements heureux, mais ce sont des d6tails. Tout le monde cependant rendait justice A la rdgularit6 de M. Mdout. Le visiteur avouait que seul Monseigneur etait tout A fait
satisfait de M. Meout. Le visiteur excusait M. le Supdrieur. Et M. Mdout s'excusait d'avoir fait- certaines
petites choses de d6tail sans en parler au conseil parce
qu'il avait craint et voulu eviter des conflits et des
oppositions.
A la visite suivante, le visiteur fut entierement chang6
dans son appreciation : il reconnut qu'il s'dtait tromp6
dans ses jugements sur M. Mdout ; que M. Mdout avait
Wth sage, qu'il avait support6 pour ne pas briser, pour
ne pas occasionner d'cclat et qu'en somme, ii avait
agi aussi parfaitement que possible. I1 est toujours
beau de voir des hommes haut plac6s reconnaitre et
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avouer qu'ils se sont trmp6ss! Le visiteur dit que
M. Guyot est le paratonnerre de la maison, il a un
cancer A la face qui le defigure complktement, il a la
jambe gauche gangrenee ; il est malgre cela consult6
par tous les eccklsiastiques pour leurs affaires temporelles et spirituelles.
Quant a M. Gillot, disait le visiteur, il etait la colonne
du Grand Seminaire de Cahors par I'autorite qu'il
exergait sur les eRives de sa dasse. Un professeur faisait
de l'esprit en classe;cela lui attirait le mepris des 4leves;
M. Mercier, 1'econome, avait la sympathie de tous,
directeurs et le6ves, par son caractere tres ouvert,
communicatif ; il tenait bien sa comptabilit4 et dirigeait
les ere'moies avec zale.
A la visite suivante, le visiteur resume son appreciation en disant que M. MWout administre bien la
maison. Sans doute il est un pen froid et peu expansif,
mais je l'admire, disait le visiteur. Toujours paralysi
dans ses projets de reforme, M. Meout soupirait apres
le jour oil on le dechargerait de la suplriorit6. Les confrires plaignent et estiment leur superieur. Notons
I'appriciation du visiteur sur M. Gillot: %Ce confrire
est tres capable ; il connai bien sa thologie ; il triture et simplifie teliement 'ies matieres de ses classes
que les elýves savent parfaitement leur auteur. M.-Gillot
est aussi charg~ des cours de predication qu'il fait A la
perfection ; il est orateur merveilleux. II a des talents
remarquables pour la chaire ; il a des succes extraordinaires dans ses retraites pastorales. Le seul c6te defectueux de cette riche nature est son originalit4.
M. Meout etait aussi charge des Steurs de la region;
il le faisait avec ce devouement qu'il apporta toute sa
vie ; comme on a reproch6 au bon M. Meout une nature
un peu froide, nous sommnes heureux de citer ce petit
passage d'une lettre A une Sceur qui montrera un petit
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c6t6 de son bon coeur : ( Adieu, petit roseau du bon Dieu;
ne faites pas le chune orgueilleux qui vent raisonner
avec ia tempete; courbez-vous sous la main de Dieu
qui vous 6prouve ; laissez passer 'orage, et relevez en-

suite un front gai et serein qui reflte la paix et srdnitd d'un cceur rempli de 1'amour de Dieu. )
Nons verrons M. Meout sous le P. Fiat, maitre de la
situation, grice A sa lenteur, &sa prudence, tant il est
vrai qu'en cela comme en beaucoup d'autres choses,
patience et longueur de temps font plus que force et
que rage, et que la bonne et veritable 6ducation est une
ceuvre de longue patience.
La seconde maison de la province etait celle de
Saint-Flour. Le 23 mars 1673, M. Chomel, visiteur gcnial des Carmelites, passa avec M. Jolly, superieur
ge~nral, un contrat de fondation de 3 pretres et 3 freres
pour la direction du Seminaire de Saint-Flour. M. Chonmel donna 2.383 livres de rente et M. Pastour 5oo.
Dans le cas ou les pritres de la Congregation de la Mission n'auraient pas la direction du Seminaire, la donation de M. Chomel serait nuile et celle de M. Pastour
irait a Saint-Lazare.
En i674, I'6veque de Saint-Flour etablit les Laza-

ristes, directeurs perpetuels de son Seminaire et leur
donna une bibliotheque A condition qu'ils feraient
des missions. Le roi confirma cet 6tablissement. Le
premier superieur fut M. Pierron, plus tard Superieur
genetal. ( On s'installa du mieux qu'on put, 6crit
M. Jolly, ea cette ville peu commode oi il faut monter
et descendre .

En 1791 le superieur et les directeurs refusarent de
priter le serment. On reprit le Snminaire en 18x5.
Aux chapitres XII et suivants de cette histoire nous
avons relat Il'histoire du Grand Sminaire de SaintFlour jusqu'en x8573 Nous ne reviendrons pas sur 'his-
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torique de la maison. (Voir Annales 193o, pages 6983 ; 266-281).
De 1857 a 1874 un des principaux e6vnements fut

la restauration de la chapelle activement conduite par
le v&ndr6 M. Pereymond et par le bon M. Chopy, Econome.
Nous arrivons a 1874. C'est toujours M. Pereymond
qui est superieur. Nous avons dit ses grandes qualit6s.
II confessait les trois quarts des s6minaristes et on regrettait cela dans son entourage. On voyait plus en lui
le superieur que le plre ; iln'y avait pas assez d'abandon

entre lui et les confreres. Mais ce 16ger nuage ne faisait
que voiler un tout petit pen ses &minentesvertus et ses
talents suphrieurs.
Parmi ses collaborateurs, il faut citer celui qu'on
appelait le bon M. Nicolaux. Sanflorain de naissance
le trait d'union des
et de cour, il 6tait le bien-aimr,
cceurs; il 6tait d'une r6gularit6 exemplaire mais d'une
timidit6 sans pareille et que lui-meme declarait incurable. Nous avons une lettre de lui au Superieur g6neral

dans laquelle apres avoir parl

des disordres qui se

commettent dans le Siminaire (introduction de comestibles, de boissons parmi les s6minaristes, groupes
se r6unissant dans les chambres ou ailleurs pour faire
bombance, un seminariste prenant du caf6 et fumant,
un autre lisant le journal tous les jours, etc.), le bon
M. Nicolaux raconte humblement qu'un jour on a place
une botte de foin dans sa chaire ; il traite cela d'espiglerie dans sa lettre an Superieur gneral et il semble
raconter tout cela pour s'humilier et montrer qu'il
n'est pas propre a l'ceuvre des seminaires. Son superieur
et ses confreres n'6taient pas de cet avis, ni les pretres
sortis du Seminaire, ni meme les jeunes gens qui l'aimaient et l'estimaient, peut--tre m&me ceux ou celui,
qui le traitaient d'une fagon si peu respectueuse.
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Nous avons d&j& parli de M. Fr6d6ric Caussanel en
d'autres chapitres. Disons qu'i cette 6poque le visiteur de la province l'appr6ciait ainsi: a Excellent, a
beaucoup de vertus, tres r6gulier, manque peut-4tre
de mesure ).
Un autre confrere dont nous avons 6galement parlk
6tait M. Alfred Milon. u C'est le confrere qui promet le
plus pour l'avenir, disait son superieur ; il est capable
de faire tons les offices de la Compagnie. II preche tres
bien, avec grande aisance, il est remarquable'de piete
et de regularit ; il remplit ses fonctions d'une fagon
tres consciencieuse ; il souflre de rhumatismes ). Le
seul d6faut que lui reproche M. Preymond est qu'il
est un pen pointilleux. M. Milon I'a reconnu bien des
fois, plus tard, et il a avou6 souvent qu'il 1'6tait reste
jusqu'A son s6jour & Rome; mais qu'A partir de cette
6poque, il avait Olargi ses idees, il avait compris que si

les principes sont toujours des principes, leur application varie selon les hommes, les temps, les circonstances, les temperaments ; que la direction des s6minaristes et de tous les hommes et de toutes les femmes ne
se fait pas d'apres une ragle de fer immuable, mais en
tenant compte de leur temperament, de leur caract&re
et qu'il reste toujours vrai que regimen animarum, ars
artium : la conduite des ames est I'art des arts, I'art

par excellence, celui qui demande le plus de doigtk, de
souplesse, d'adaptation; il appelait son skjour de
Rome l'epoque de sa conversion au point de vue des
idees.
SaintEn 1876, M. Gaitan d'Onofrio fut place
Flour. On le peint comme un confrere charmant, de
caractere simple et naif, acceptant qu'on s'amuse sur
son compte et pratiquant la charitM & la perfection.
La m.me annae 1876, nous trouvons au Grand Sminaire M. Joseph Caussanel frere de M. Fredric.
.
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Son supsier (lit de lui qu'il est prudent, srieux, rtserve, studieu., appliqu6 et d'uae tres grande regula
rite. Somnme toute, l'qquipe des professeurs ttait excel
lente.
Quels etaient les rapports avec 1'dv&ch ? Au t~aoignage d'un .cWfrerela situation etait tandue; au trpignage d'un autre, oile 6tait bonne. Qui des deux a
raison ?
Nous aurions pu pour complter cet historique enprunter beaucoup A un panegyrique pran~n 6 en I899
par M. Milon et dans lquel ii doiae force d4tails interessants sur l'histoire du Smninair ; mais ce pan&
gyrique a 0t publW in exteso dans les nad4es de i89g
pages 317-339. Aussi pour ne pas faire doIbje emploi,
nous renvoyo.ns a ces pages ceux do nos lecteurs gui
disireraignt plus de renseigiaments; en plus des details, ils auront la joie de lire une belle page d'6oguence
'

14 Milks.

Nous nous .arrtans 4 T78 ; cependaat nout voulons
emprunter quelques details suppliatentaires a upe visite faite en 1879, par M. Chevalier, Assistaat de la
Congregatin ; ii fait en part•ctlier cette remarque qui
est admiirable de psychoogie : jusqu'ici, dit-il, M. P&reynlond, superieur, n'etait pas trns gfitt6 par le dcerg
de la yilL et du diocese ; on aurait pu mettre cela sur
le cqmpte de sso carasctae uaeJpe r ude, d'un petit d0faut qu'il avait d'aimeT trop les fleus,. d'en remplir
sa chambr, ce qyi faisait parler les pktres ; mais cos
petits nuages n'emp6chaient pas ses confreres et ses
siminaristes de 1'aimer et estiraer heaucoup -, il fwt
peUt-itr chercher ailleuri la yraie raison; jusqu'ici
M. Pb~eyO ond 6tait Ie conseiUr intime de l6'eaque,
'l'ommte de sa kroite, sro aUer egy ; assi l clgrge
s'eloiganwit de M. Preyw•ind ; nwintenant le nousel
y6vque a mis de c6td A. P-rey•nwad ; et lors le cglrge
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se rapproche de M. le Superieur. Cela va moins bien
avec 1'eveque, dit M. Chevalier; cela va mieux avec
les prktres. II y a 1• tin phtnomene de bascule qui est
tout A fait scion la nature humaine.
Les notes que donne M. Chevalier sur les confrrees
sont les m6mes que celles des autres visiteurs ; M. Chevalier fait un grand 61oge d& M. Miloil « complet pour
I'ensembkl de ses facultts, fait biexi la classe, prche
bien, bonnes maniieres, pieux, retgiief, aimS, estim6 de
tous i4.
La Congregation n'avait pas que ie Grand Semi
naire"a Saint-Flour ; elle avait aussi Ie Petit Siminaire.

Celui-ci lui avait 6td confid vers 1826.
Parmi les pretres de la Mission remarquablesi il
faut signaler le Bienheureux Perboyre. Nous 1'avons
d6ji vu a Montdidier ; nous le retiouvons a SaintFlour de 1827 a 1832. Ce qu'il fut A Saint-Flour, l'auteur de sa vie I'a dit en termes touchants. D'apres ce
recit, il semble qu'il ait bien rdussi a Saint-Flour. Cependant nous devons dire que nous avons recueilli,
il y.a quqlque quaiante ans, de la bouche d'un confrere
venerable par l'Ige et li saintete une note diffirente.

II disait que le Bienheureux n'avait pas reussi i SaintFlour et que c'est pour cela qu'il avait 6te rappeld A la
Maison-MWre, oft le Supprieur general 1i aurait dit qu'il
ne savait que faire de lui pour le moment, et qu'il devait en attendant aider le directeur M. Le Go, en dirigeant les promenades des s6minaristes: Gela n'a jamais
6tc &crit et lorsque plusieurs ainhes apres, je partai de
cela a d'autres confreres, ils m'ont dit que cela paraissait
peu probable. Quoiqu'il en soit, meme si la chose 4tait
vraie, il n'y aurait rien qui fdt contraire A la saintet6
du Bienheureuxr
car le bon Dieu permet quelquefmis
que les saints ne rfussisseif pas toujours. On garde A
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Saint-Flour le souvenir de son passage; on a mis une
plaque dans la chambre. qu'il a occupee.
En 1845, nous quittimes le Petit Seminaire. En
1862 Mgr de Pompignac qui aimait bien les confreres
rappela les Pr6tres de la Mission pour son Petit Seminaire.
M. Ndgrid fut le premier superieur. Aprbs lui, il y
eut M. Berger et M. Laurent. En 1874, c'est M. Demiautte qui est superieur ; 'annie suivante, il alla
commencer A Alger le Petit Seminaire Saint-Eugene;

nous parlerons de lui quand nous traiterons de la
province d'Algerie. En 1875, c'est M. Louis Dubois
qui est superieur. Il est note comme excellent, aim6 de
tout le monde, un peu lent a prendre une determination; mais cela 6tait peut-etre une qualite en ce milieu
de jeunesse et de jeunes confreres qui manquent quelquefois d'explrience et sont expos6s A aller vite et a
juger mal.
M. Dubois manquant d'ornements pour sa chapelle
avait eu la simplicit6 de s'en ouvrir au Superieur general, M. Bore, lequel lui en envoya deux imm6diatement. M. Pereymond, visiteur, blime M. Dubois de
cette demande et dit que c'6tait A 1'rv&que 4 fournir

les susdits ornements. Le visiteur constate en 1876 que
M. Dubois a supprimm les conseils ; il n'a pas I'air de
1'en blamer beaucoup, car il donne comme excuse que
c'6tait pour avoir la paix.
Le mauvais esprit regnait parmi les &l1ves ; ils manquaient de respect & l'6gard des professeurs. L'annte
suivante, il y a amlioration, accroissement de pit, '
absence de troubles et de desordres graves. M. Dubois
qui jusqu'ici laissait les professeurs faire un peu ce
qu'ils voulaient en classe, a enfin obtenu qu'on adopte
le reglement prescrit par le Directoire. Mais tout n'est
pas parfait encore et I4. Dubois attribue ces imperfec-
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tions A quatre causes : la presence de quelques 616ves
qui ne veulent pas ktre pretres, le melange des grands
et des petits, I'existence d'externes et enfin le manque
d'aptitude p6dagogique de quelques professeurs.
A la fin de la periode que nous 6tudions, le visiteur
constate que M. Dubois est parvenu A se liberer presque entierement des dettes considerables qui grevaient
le budget du Petit Siminaire lorsque les confreres reprirent la direction en 1862. La discipline g&ndrale
laissait A desirer en 1878, mais les el1ves avaient bon
esprit et les confreres ftaient tres z2k6s. M. Dubois
etait toujours aimi de tous, confreres et elves. II etait
tres bon pour tous; on abusait un pen de sa bont6,
mais cela n'allait pas loin.
Parmi les collaborateurs de M. Dubois, il faut nommer
en premier lieu le 16gendaire M. Peschaud Bernard.
C'6tait un Auvergnat pur sang. II etait n6 en 182o d'une
famille qui a donne 4 missionnaires a la Congregation
et 4 Soeurs A a Compagnie des Filles de la CharitY.
M. Bernard Peschaud entra en 1841 dans la Congr6gation et fut aussit6t envoy6 en Chine of nous le retrouverons plus tard avec ses aventures extraordinaires.
Mais un jour qu'il surveillait la construction d'une
6glise, il tomba de l'&chafaudage et se cassa la jambe.
II dut revenir en France. I fut toujours remarquable
par son amour de la vocation. Ayant en des difficult6s
A une 6poque, un confrere lui demanda s'il n'avait pas
song6 alors A quitter sa vocation. M. Peschaud r6pondit : a C'est la plus grande injure qu'on puisse me faire
de supposer que j'ai eu cette pens6e a. Et il ajoutait :
< S'il arrivait que M. le Superieur g6n6ral me fit sortir
par la porte, je rentrerais par la fenetre. »
M. Peschaud fut plac6 au Petit Seminaire de SaintFlour en x867. C'est un confrere des plus d6vouts, disait de lui M. PWreymond. 11 tait surtout goftt- des
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ldlees a qui il racontait force histoires de Chine. C'taietht
toujours des aventures extraordinaires; quelquefois
un peu grosses. Les bons petits Auvergnats de SaintFlour riaient de boti cour avet teur gros tire de ces
histoires de I'autre monde.
M. Dubois ne le jugeait pas tres apte A bieA foirer
les 6lvves, precismaent A eause de son lAngag&, de ses
manidres; de sa tenue ; M. PWreymotid n"tait ai aussi
sev6re et fraitait cela dt bonhomie, disant que ztla
lui attirait I'amour et l'estiiite des enfants et des parehts. M: Pitrymeoid, vers 18 7 8, disait de M. Pelthaud
quie c'etait im excellent homme; bbn confrere; tres ifgulier ; mais un peu us6 comme professeur, konome
et pr6fet de discipline. Mais M. Peschaudttait trop aim6
a l'interieur et A l'extArieir pout qu'oi puft onget A le
mettre a-i repes.
Parmi les autres cohfr6res, il faut encotC mentionner
M; Vachette, h ia Montdidier et prftesseur de se~onde.
Excellenf confr~te, bien pieuxw tres rigulier, fait tirs
bien sa classe, bien qu'il ne soit pas reiharquable par
ses talehts. 11 6tait ui pen raide avet les &~4ves
et faisait contraste avec la bonhomie de M. Peschand.
I y avait aussi ud cdnfrete allemand; M. Abels,
chass6 d'Allemagne pai le KiOUutkanpf. C'tait un
cbnfrdre bien pieux, bien rtgudief, mais sa nationalite
tfrangere le rendait peu apte A faiie la classe dt la surveillance:
M. Jung, autre confrere, etait d'un pays qui etait
devenu allemand depuis 1871. M. Junig avait plus
d'aptitud6 que M. Abels ; bn le notait
rottinie trfs
complaisant pour remplacer uth confrtre inalade ou
absent. M. le Visiteur terainait sbn appr&iaptibh sur
M. Jung par cette phrtse typique : i est iaisi remarquable par son oriinalitt que pat sa taiild.
IL y avait une tttisiiie inaison de conifreres dans le
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-276etaient absents -3 l' num&ation se poursuit. En g&neral le succes est consolant, mais de temps en temps,
une petite note discordante : aBourgeoisie mauvaise.
Un grand nombre d'hommes n'imitent que trop son
exemple. 8o hommes manquerent A 1'appel - Succes
mediocre. Abstention des bourgeois et des hoinmes
aisis - Temps mal choisi; paroisse en combustion
a cause d'un cildbre proces criminel; un bon tiers de
la population ne prit aucune part aux exercices, etc.,
etc.
M. Francois Peschaud mourut, A Aurillac, le Ier mai
i866. II fut remplack par M. Francois Fauc. En 1874,
c'est M. Carles qui est sup&rieur. Le visiteur dit de
lui qu'il reussit tres bien, qu'il est au-dessus de tous
ses pridecesseurs par le talent, mais qu'il n'attire pas
beaucoup les p&nitents A cause de son ton un peu sec,
un peu brusque.
Parmi ses collaborateurs, il faut mentionner M. Mallet dont la corpulence 6tait semblable A celle de saint
Thomas d'Aquin et qui avait une grande facilit6 de
parole; parfois cela avait un succes merveilleux; parfois aussi cela aboutissait A un 6chec retentissant.
M. Mallet avait un caractere franc, ouvert, qui plaisait
aux gens du pays.
Un autre missionnaire, M. Solassol preparait plus
ses sermons que M. Mallet, mais, dit le visiteur, ilcriait
en chaire comme un aveugle et, selon 1'expression
du meme visiteur, il assommait son auditoire, avec
la meilleure volonte du monde.
M. P&reymond signalait A chacun ses petits defauts
et notait que la maison 1'avait profond6ment 6difi6
par le bon esprit, la parfaite union et la r6gtlaritL parfaite. Les missionnaires s'alfligeaient de n'avoir pas autant de travail qu'ils I'auraient desire ; quelquefois les
cures par amour du changement appelaient d'autres
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La Communaut6 vivait pauvrement. Les comptes
6taient bien tenus. On continuait les bonnes traditions
des missionnaires dioc6sains. Ceux-i surveillant attentivement leurs recettes et leurs d6penses, leurs registres etaient une legon perpetuelle pour les 6conomes
lazaristes qui se succedaient & Aurillac.
La cinquidme maison de la Province 6tait celle
d'Albi, autrefois chef-lieu des Rutheni provinciales,
dans la premiere Aquitaine, plus tard capitale de I'Albigeois, alors chef-lieu de d6partement du Tarn. Saint
Vincent etait venu en ces parages et il avait dit sa premiere messe a Notre-Dame de Grace, pros Buzet. Les
Missionnaires ne vinrent que plus tard.
C'est en 1774, que le cardinal de Bernis confia son
Siminaire aux prWtres de la Mission. M. Jacquier, Sup6rieur g&neral, disait dans sa circulaire du I" janvier
1775: a M. Borie que j'ai nomm6 superieur de cette
maison a 6tM accueilli an mieux par les grands vicaires
ainsi que les trois professeurs que nous lui avons assocism.
Le v6ritable nom de M. Borie etait Portefaix;quand
il entra dans la Congregation, & Cahors, le sup6rieur
de la maison lui fit prendre le nom de Borie. 11 eut
comme syndic de 1775 A 1785 M. J.-B. Bories (avec
un s) lequel mourut le 2o mai 1785. Les confreres refuserent de prkter le serment A la Revolution. Ils quitterent le Seminaire, le 29 mai 1791. M. Andr6 Borie

etait encore superieur; il fut arrete a Mende et, condamne a mort, le 2 mai 1794.
La Congregation reprit le Grand Seminaire en 1836.
(Cf. Annales 1937, pages 49-96). Les premiers suplrieurs
furent: MM. Chossat, Haran et Bourdarie. Ce dernier
1'6tait, en 1843, quand M. Grappin vint faire la preminre visite. La maison appartenait alors A la province
lyonnaise ; en 1844, elle est r6unie A la province d'Aqui-
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taine ; en 1845, elle est rendue A la province lyonnaise
et, en 185o, lors de la seconde visite faite par M. Fabre,
elle fait partie de la province d'Aquitaine. Cette meme
annie 1850, M. Bourdarie devient visiteur, tout en restant sup&rieur du Grand Seminaire d'Albi. Les visites
sont faites maintenant par des commissaires extraordinaires. En 1862, c'est M. Vicart ; il constate comme
l'ont fait les precedents visiteurs et comme le feront
tous les visiteurs suivants, que les s6minaristes d'Albi
sont l6gers et dissips ; M. Vicart recommande donc la
surveillance, mais il vent qu'elle soit faite avec tact,
discretion et prudence ; quand on avertit les seminaristes de leur 16gret6, il faut user toujours de moderation et de douceur et choisir le moment favorable pour
les reprendre. En 1868, c'est M. Stella qui vient faire
la visite; il recommande d'agir avec les seminaristes
en toute humilit6, douceur, respect, affabilit6. Par la
douceur, dit-il, on obtient tout. Par la duret6 on ne fait
qu'exasp6rer les esprits. En 1875, M. Pierre Gaillard,
visiteur, constate l'esprit d'union des confreres, la
sainte libert6 qui regne entre eux. On se fait tout A tous,
il y a bon esprit dans les s6minaristes, dit le visiteur,
malgr la 1egerete propre au pays.
En 1877, c'est M. Preymond qui vient visiter la
maison. La petite Compagnie constate-t-il, est bien
assise dans le diocese d'Albi ; les rapports des confreres
entre eux et avec le clerg6 sont excellents; les jeunes
gens, ajoute-t-il, selon un refrain qui est dejA ancien,
les jeunes gens sont naturellement 1egers et par suite
portis a la dissipation. Le sage M. PWreymond sait bien
qu'on n'extirpera pas ce defaut; aussi donne-t-il ce
conseil qui est d'un psychologue avis6, d'un 6ducateur
intelligent: a Tachez d'obtenir des jeunes gens ce qui
est possible P.
A la fin de la p$riode dont nous nous occupons, M. P&

reymond fait encore la visite et ii laisse aux confreres
cette ordonnance qui montre qtt'i n'atait pas an ideo
logue dans l lune : a Il faut vos attendre a ce que vos
jeunes gens soient toujours plus oa moins lUgets et
dissips ; que ce soit pour vous un motif de lern donner
rexemple de Fesprit intrieur Y.Nous devons constater
que les confrres 6taient vraifent dans Pensemble
des modaes pour les jeanes gens.
M. Bourdari• avait laisse un souvenir ineffaable.
L'Archev&que d'Albf dira de lu en 1903 : Qt done
oaliera Ie vfntrable M. Bourdarie qui a gbvern4 le
Smtinaire pendant trente-deux ans, doit fe caracttre
fait de pifte et de sagesse et de bonhomie a imafat de
son empreinte tant die g6nerations sacerdotas x. En
1874, le sup&rieur 6tait M. Nicolle que nous avons dtja
vut a Vafiurv. A la preaiere visite, 1M. Pteyv ond le
jfge ainsi : ftest eonsidOr commne un saint et fl es•t;
mais ft ne voit et ne fait rien pat lui-mume (tenatq~ons
en passant qtx'on reprochait an visiteu de fare tout
par lhi-mnme, affaire de temperament, dont it faut tenir
compte pour les appreciations pottes par M. PMreymnond, M. Nicolle ajoute-t-il, est abstrait, simple,
naif; il manque d'initiative; i1 s'occupe beantoup de
faccessoire et perd de vue fe principal; l est brouillW
avew Monseigneur; ii a pen daptitude pour gowverDer W.

A fa vfsite snivante, M. Peeymond porte ce jugement sur M. Nicolle : a Cest un saint prtre, on excellent
tient
counfr••me 1 Maison mnarche bien; le slnpriert
es
rapports
bien,
les
tient
rguiierement fes conseils et
entre lit et 1'Archeveque sont am6liors ; mains est
abstrait ; il ne pense pas a deux choses a la foi ; quand
it a une chose eff tte; if oublie le reste. fl confesse beaucoup et a une vaste correspondance nkcessit&e par le
gouvernement d f: communante qtf'I a fondtd .
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SParmi les collaborateurs, mentionnons M. Morlon : Sajet remarquable dit le visiteur ; moralement
e'est le Superieur de fait; s'il continue a se mdrir et
s'3i rforme son caractere tn peu prompt, ii sera bon
Superieur ). Deux ans plus tard, le visiteur dit de
M. Morilon : a Bien capable, esprit cultivd, au courant
de toutes les etudes eccdsiastiques; estim6 de tous,
c'est lai qui gouverne. Cependant n'a pas les sympathies de Monseigneur qui n'en voudrait pas comme
supp6riur de son Seminaire. Peut-etre le ton . n peu
tranchant de M. Morihon le faisait redouter de
Mouseigneur ».
M. Poapart Aristide, de diocese de Rennes, est not6
comme capable, sfrieux, possidant an ensemble de qualitis qui le fait rdussir, mais faible santd. M. Daval
6tait un pet original mais bon et trds serviable.
NoMs avons garde pour la fin le nom d'un confrtre
qui merite nae mention an peu plus ddveloppce, it
s'agit de M. Vemie The
hodore qui etait professeur A
Albi depuis i868 et dbt M. Pereymond fait le plus grand
doge a tout point de vue.
Avant d'entreprendre la notice de ce saint confrere
disons que nous accueitlerons avec bonheur les souvenirs qui pourraient nous tre donnas par ceux qui l'ont
connm. B nous a kt&dit que M. Delanghe aurait fait une
biographie de ce che confrere. Nous n'avons pu la
tronuer; si elle eiste quelque part, nous serons bien
recoanaissant A celui qui nous la communiquerait.
Mar-Thbodore-Alexatdre Verniire 6tait n &aMontpellie, e Ii mars. 1832 ; il fut baptis, le lendemain,
1z mars, M.. Verniere gardera de son pays natal une
grande devotion pour saint Roch. B aura jusqu'A sa
mort un tablean da saint dans sa chambre, et l'on etait
sfi de lui faire plaisir quand on lui chantait la fameuse
antienre : Ave be~s Roche.
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11 gardera aussi toute sa vie une expression pittoresque, une exclamation qu'il aimera A redire et qui
dans sa bouche doublera d'une tendre affection sa saveur de terroir Picairi, si bien qu'on 1'appelait famili6rement, mrme en s'adressant a lui : P&r Picairi.
Le grand-plre de M. Verniere fut guillotin6e Montpellier sur la place du Peyrou pendant la Revolution.
Son plre Jean-Francois Verniere et sa mere Catherine Rolland Bleverent leurs enfants dans la crainte
de Dieu. Trois d'entre eux se donnarent au Seigneur.
L'un Xavier entra chez les Jesuites et mourut le 3 juin
1863, Abord d'un navire, dans la Mer Rouge. ( La Compagnie compte un saint de plus dans le cel, et j'en ai
la conviction intime, un grand saint , &crivitson compagnon de voyage.
Un autre frere de Theodore entra dans le clerg6 s6culier et y devint chanoine. Il mourut A Montpellier
en fUvrier 1885. M. Dupuy 6crivait a cette occasion A
M. Theodore Vernire : a Le bon Dieu a donnm la couronne caleste A votre digne et excellent frere. 11 a sanctifi6 son Ame par de grandes souffrances. La voix g6n&
rale est que c'6tait un saint. Le bon Dieu ratifiera cette
croyance du clerg, et des fidles. Je ne doute pas que
vous n'ayez un second intercesseur bien puissant aupros de Dieu. Votre frre J6suite et le bon chanoine seront comme deux anges interc6dant pour I'humble
prktre de la Mission ». M. Theodore Verni6re remercia
M. Dupuy par une lettre qui respire la saintet6. Dans
sa grande tristesse, il se console A la pens&e a que Dieu
a accord6 A mon pauvre frere la grace de conserver
assez de raison jusqu'A la fin pour multiplier les actes
d'amour en faisant A plusieurs reprises le sacrifice de
sa vie D. Et plus loin le delicat M. Theodore Verniere
toujours soucieux jusqu'au scrupule de remplir les
obligations de justice, ajoute : J'aurai l'intention en
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disant des messes A l'intention de mon frere, d'acquitter
tout d'abord les intentions qu'il aurait pu promettre
et oublier de marquer *. Les fundrailles du chanoine

furent solennelles ; M. Thodore n'y assista pas; plus
tard en ils de saint Vincent qui aime la vie cachie et
humble, pour lui et sa famille; il 6crivit :. Je n'aime
pas cette solennitW, ce grand apparat, mais je I'adopte
par respect pour ceux qui l'ont ainsi regl v. Cependant
comme il avait dft donner son consentement avant la
r6alisation de ce qui avait etd regle, il crivait alors:
£ Je me suis demand4 si je pouvais signer un acte solennel comme celui-lA, sans la permission expresse du
Tres Horord Pre, la chose ne paraissait pas en harmonie
avec notre esprit qui n'aime pas I'clat. Si vous trouvez
que mes scrupules ont quelque fondement, vous aurez
la bont6 de garder la piece devers vous et de ne la livrer qu'apres que j'aurai requ la permission *. VoilA
bien le saint M. Vernire avec son grand amour de rester fidle A I'esprit de saint Vincent et le desir de n'agir
que par ob6issance. S'il fuyait l'clat, il aimait cependant et il aimera toujours sa famille. Aussi fit-il en sorte
que le corps de son frere reposit d'une maniere digne
de lui. II acheta une concession nouvelle A perp6tuit6,
il r6unit les restes de son frere aux restes vendres de sa
mere et de ses deux soeurs. x Touchante r6union jusqu'au jour de la resurrection o.
II y avait dans sa famille une autre personne qui a
Wt6 clebre en son temps, c'6tait sa tante et sa marraine : Mu e Dorothee Gergone qui l'affectionnait grandement. M1ue Gergone avait fait de fortes 6tudes profanes et religieuses ; elle avait de tr&s grands talents.
On disait dans le diocese que c'tait elle qui faisait les
lettres pastorales de Monseigneur. On l'appelait la
mere Gergone, la MAre de 1'Eglise de Montpellier.
Elle a laiss6 des lettres spirituelles remarquables et des
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caliers de poesies charmaates. M. ThJidore a conserve

soigneusement ces souvenirs intimes, ces reliques de
I'esprit et du caour de sa bonae et chbre tante et marraine.
M. Theodore Verniere eut des son enfance une sante
debile. Quand il 6tait encore tres jeune, une de ses
jambes fut envahie par une plaie douloureuse et la
couche ext~rieure de I'os se decomposa en une multitude de petites aiguilles qu'il pouvait aisiment ealever avec les mains. II ne se remit jamais comp.etepnent
de ce mal et ce fut pour lui toute sa vie uoe
gocasion
de grandes souffrances, supportees toujours avec une
sainte patience. Plus d'une fois A Alhi, a Chalons, a D)T,
A cause de ses maux de jambes ii faisait des chutes dazs
les corridors ou les escaliers ; il n'acceptait point Baigrr
cela de soins extraordinaires et on le revoyait, tqsjours

vaillart, aux exercices de la Communaut6,
S'il 6tait d'uae sante debile. il n'tait pas d'ua visage aux lignes parfaites. Ilen plaisantait lui-ain
et

disait souvent que sa mere aimait A r•epter : Ob !que
mon fils est laid ! On cite cette expression d'une
dame qui etait venue solliciter sa charith et qui en s'eo
allant disait au portier:
Oh ! que M. Vernike est
laid mais qu'il est boa
n ! Si sa figure quant ax traits
et aux contours n'6tait pas conforme A l'ideal que es
Grecs se faisaient du visage humain, cependait quand
on conversait avec lui, surtout quand ii prlchait, cette
figure s'irradiait; il y avait comme use tamasMguiation, une telle emprise de l'ame, une si belie extt6riasation de son intelligence et de sea coar qw vraiment i1 6tait beau, non d'une beaut6 aturelle, mais
d'uue beaut6 toute surmaturelle.
Du reste, il a toujours a6 d'une digait6 erxtriure
parfaite, soit dans les r6unions, soit dans sa chambre.
Rien dans sa dPmarche, dans son maintiea, daps ses
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gestes qui ne ffit digne de Dieu. Sans doute il n'exkcutait pas A la perfection les rubriques et c6rdmonies de
I'Eglise, par suite de ses infirmitds, inais il dtait plus
digne, plus 6difiant meme quand il ne faisait pas les
genuflexions comme le veulent les liturgistes que pltsieurs autres qui observaient peut-&tre mieux que lui
la lettre des rtbriques, mais qui ne semblaient pas impregner an m6me degrW la perfection de leurs cremndnies per le surnaturel et le divin du pauvre Pgre Picasri.
Aussi Idifiait-il partout et toujours, et un jour un (tMque.
apprenant qu'il faisait construire lui fit cette question
un pen equivoqde : e Alors vous continuez A ddifier,
M. Verniee.

Quelle etait I'intention de l'6veque,

quel dtait le sens qu'il attachait Acette expressiotn : edifier ? Evidemment le pauvre M. Verniere fut tout
confus de cette expression qui pouvait etre entendue
dans le sens d'edification spirituelle et ion de simple
construction on edification de batiments.
M, Theodore Verniere fit d'excellentes 6tudes qui
furent couronndes pat le diplome de bachelier es-lettres,
en 1851, et celui de bachelietr s-sciences, eit 1852.
C'dtait rare en ce temps et cela donnait plus de prestige alors que maint doctorat d'aujourd'hui.
A quelle poque M. Vernire entendit-il l'appel de
Dien ? II tie semble pas que ce fat pendant ses etudes
secondaires, car aprfs 1'obtention de ses deux baccalaurats, il stivit quelque temps les cours de la Facult6
de Mddecine de Montpellier;
Cependant bientbt il les abandonna et il entra au
Grand Snminaire de Montpellier, alors tent par les
confrres ett dont M. Peyiac etait stiprieur. M. Verniite fut A bonne &cole. 1 connut et admira et aima particulirement MM. Peyrac et Laplagne. Ce dernief semble avoir dt6 rami de Ia famille cat il en est question
da6t le%lettres de Mm" Gergone.
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M. Verniere fut un s6minariste module et il r.alisa
aussi parfaitement que le peut un mortel le nihil nisi
grave, moderatum ac religione plenum du Concile de
Trente. Grave, serieux, il le fut en un milieu un peu
lkger et dissipo, mais sans avoir rien de triste et sans
viser par son exterieur A paraitre critiquer les petites
incartades propres aux gens du Midi, dont il 6tait du
reste et qu'ii aimera toujours. Moderatum c'est Atre
r6gl6, garder la juste mesure, la moderation, la temp&
rance, n'6tre ni trop large ni trop strict dans le gouverSnement, dans la direction ; M. Verniere sera toute sa
vie le sage qui 6vite les extremes. n sera ferme, tres
ferme pour les principes ; il sera large, tres large pour
les appliquer. Lui qui fut probabilioriste en morale et
plus tard 6quiprobabiliste, 6tait dans ses conclusions,
dans ses solutions, plus accommodant que plusieurs
probabilioristes ; il tenait compte du quidquid recipitwr
per modum recipientis recipitur.
Aussi recourra-t-on A lui toute sa vie, 6veques, prttres, clercs, laiques, et tout le monde sera frapp6 de sa
justesse, de sa moderation, de sa sagesse; en particulier les jeunes gens d'Albi, de Chilons, de Dax s'apercevront que s'il prche et enseigne les notions les plus
levees de morale et de spiritualit6, il comprend la pauvre nature humaine, ii en tient compte, ii excuse, il
absout, il pardonne bien des choses. Religione plenum.
n1fut toute sa vie un homme d'6glise, un religieux.
M. Vernihre fut ordonn4 pretre par Mgr Thibaut
dans la chapelle du Grand Seminaire de Montpellier
la veille de la Sainte-Trinit6, 17 mai 1856.
Quel saint pretre il a 6t6 toute sa vie f Quel amour
il a eu pour Notre-Seigneur, pour la messe, pour la communion, pour la presence reelle. II ne chantait pas bien,
et on pent dire qu'il ne savait pas apprcier certains
chants, en particulier .ceux de Palestrina (peut-etre
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de ceux de la Chapelle Sixtine). Mais il chantait, dans
son cceur, comme sainte C&cile, la gloire de Dieu d'une
manidre admirable. Quiconque a vu ce regard enflammn
qu'il dirigeait vers le Tabernacle ou a entendu les soupirs, le ton de certaines prieres A la messe, a pu dire
qu'il avait vu un cherubin, entendu un s6raphin !
M. Vernikre fut nommr vicaire A la paroisse SainteAnne de Montpellier. II se lanca avec une sainte ardeur dans le ministere paroissial; il confessait beaucoup; il prWparait soigneusement ses instructions;
il ftait en relation avec un certain nombre de personnes
tres instruites en cette ville universitaire de Montpellier ;
il entendait toute sorte d'objections ; il demanda A
Rome la permission de l'Index afn de refuter selon sa
capacite les erreurs modernes (ce sont les termes mnmes
de la demande qu'il adresse au Pape en 1861). 11 est
aussi pieux qu'instruit. I sollicite Ogalement la faveur
de l'autel privil6gid personnel ; la Sainte Eglise n'accordait pas cette faveur aussi largement alors que maintenant; Pie IX donne I'indult pour trois jours par
semaine.
Mais M. Verniire abuse de ses forces; ses jambes
ne lui permettent plus de parcourir la paroisse, de porter le bon Dieu aux 6tages of il faut grimper par de
rudes escaliers. Force lui est de s'arreter. L'autorit6
diocesaine le donne comme collaborateur de nos confreres
au Petit Seminaire de Montpellier, en 1883.
II eut le grand avantage d'avoir pour superieur et
formateur un maitre incontest6, le c6l.bre M. Corby.
A son 6cole, il apprit comment on doit former le cceur,
l'intelligence, la volontW, le caractere, la conscience
des jeunes gens; il s'impregna des principes si sirs
que M. Corby exposait en conseil et dont nous trouvons
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un admirable r6sum6 dans le Directoire des Petits S&minaires. M. Vernire, plus tard, ne pouvait se laser
de vanter ces merveilleux chapitres, et il regrettait que
plusieurs des confreres appliques A 1'cAuvre des Petits
S6minaires ne fussent pas sufisamment nourris de ce6
maximes, conseils, directives; il ajoutait que mýme
les confreres des Grands S6minaires auraient tout profit A relire quelquefois ces si sages enseigaements. Pour
lui il se nourrit des conseils de M. Corby et ii developpe
pendant les annies 1863-65, les talents que la nature
lui avait donaes; il acheva de prendre cette finesse,
cette sfiret6, cette psychologie avertie qui l'emnp~ch
rent plus tard de bien des exagdrations eu 6ducation
et qui lui pernirent d'emplcher plusieurs confreres de

faire des betises par uue application outr6e des priocipes. Un des 61ves de M. Vernire au Petit Snmiaaite
de Montpellier ayant appris sa mort xcrivit que dej ,
en 1865, on disait c le saint M. Verniare i. Nous avons
trouvcdans les papiers de M. Vernaire une lettre -d'affiliation & la Congregation qui lui fut downie, en 1864,
par le P. Etienne. Le jeune pratre et professeur s'orietait ddji vers la Congregatio ; aussi personne ne fut
6tonn6 quand on apprit l'ann6e suivante que 1'abb6
Theodore Vemnire frappait aux portes de.Saint-Lazare.
Ce fut le 26 septembre 1865, que M. Vermire dora
l'accolade au Directeur et aux seminaristes et fut par
cette marque d'affection, incorpor6 4 la petite Compagnie qui devint des lors sa mrre tendrem
ent aimee.
Oh ! qu'il fit bien son annae de seminaire interne !
Nous avons d'abxrd le tmooignage de M. Chinchon,
directeur, et de ses jeunes freres les s&minaristes. Nous
avons ensuite de pr6cieux cahiers qui relateat au jour
le jour les sentiments de sa belle ame et meie les avertissements requs de la part de ses charitables confreres.
Notons quelques-uns des ddfauts qui lui soet signales :

a O a eu la cartit de m'avertir que, daas les exepcies
de pi6t, je me tiecs avec uae contention erveuse et
que je tords le cu ; de plus j'QuvFe d umesaeasnt
les yeux, ce qui me donne des Jallu

exaltees. Da a

eu Ja .cbaritf de a'avertir que je devais trwiaiUIr
c, etc. . Tout -cela a'st pas
vaiacxe ma tiidi,t etc.
grawe et sembke avoir hte dit quelqfwis,

parce qu'"l

fallit dire quedue chase.
Les rieeious que fait M. Vemuiere sot ,t* s b.Ues
et tres pers~aneles. La premsie r4~ilution qu'l jep d
le pre4ier yj ~ la fan de la preAiBre wedittion est
de suivre toujours le .hnses. I test pr~6ccup ~a ceitte
1 ~opagatio de la Foi ; il prid paur es
retraite d4ede
Missi4onaises, surtot ceux de la CwAgr4g6tinw; ii
disire d'taet
a,
inoi-ats.

employ A prkLcber ia ioi., instxuire Jie
airce e .catcbiswe ; il isa convrgeaw tous

ses travaux dwas ce ut ; ai j'euIie pas aon ai• t patron, saint Theodore, et comme celui-ci disait dans Aes
flmames: x Je bpirai le Seigneur n ,tout temips , il
xditera cette parole et la vopetwra iujour au d·au

par semaine. 1 a des paroles toauchtes pour la Vierg
Inm "acule ataussi por sai•t V;iwaet ia•n p6re,
qui je 4.is tapt de reconnp isane ».
;Pedant san 4Fwiwi

, qn lui At faire ,un cat~ICiswe

de Saint-Isaaxe :
o
mais A se eprweBe d'avoir emnpl~
ltt-.Qtent
ila a est
u~queveois quelque u.paniaoas trop jplaitea da.
au~ses per~snea qmi
vakt le Saint-Saienat. fLes

a des petit

~Ies dans la chape

,et
assistent A son ca~othisme ne sent pas de sa .ais

trouveut au .oontraie qiu'i read Aos .cat&bhiAme tS~s
ivant .et tout &la •parte des petites fU4es q~ If'cour
tainst ave oie.

A a ~etraite .de PA ues .866, ilest tr•s tnuch 4d
fis deires ;il fait wa tableav saisissant ,des peian

de 1'enfer, en particulier de la sotance de J'iaeti-
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gence du damn6. La seule r6solution qu'il prend a cette
retraite est d'aller bravement avec confiance: 11 rend

compte fidalement de tous ses sentiments, particuli6rement aux retraites du mois.
Au sortir du Seminaire Interne, il fut plac6 an Petit
Seminaire de Soissons; il semble que ce fut avant la
retraite du mois du 26 aofit 1866, car dans cette dernitre il parle de sa nouvelle position (sans dire cependant ce qu'elle est) ; il regle les rapports qu'il aura avec
le sup6rieur, les confreres, les collaborateurs, les enfants. Il se met en garde contre ce qu'il appelle ula malheureuse tendance a la fausse douceur .
Le 27 septembre r866, il fait le Bon Propos, tout heureux de promettre la pauvret6, la chastetM, 1'obissance ;
il remercie Dieu de 1'avoir preserve de fautes, particulierement par rapport au second propos; mais il se
tient en garde : il n'est pas de p6chM dont je ne sois capable.
Apres son bon propos, il prend la resolution « de
latter avec inergie contre mes scrupules de temperament et mes craintes vaines et'pusillanimes *.
1 est interessant de voir celui qui sera plus tard un
directeur si bon et si ferme pour les scrupuleux et les
craintifs, passer lui-meme quelque temps, au moins
A la fin de son S6minaire, par l'6preuve du scrupule.
Dieu permet souvent que ceux qui doivent etre m6decins des maladies des ames ressentent quelque temps
ces maladies afin d'etre plus compatissants pour ceux
qui souffrent. eCelui qui n'a pas 0t6 tent4, que sait-il ?
n'est-il pas expos6 j traiter durement les autres ? il
il n'en sera jamais ainsi du PNre Vernidre, il sera tonjours le Pare bon, compatissant, qui accueille tous les
enfants prodigues, le m6decin charitable qui suit attentivement les phases de la maladie de ses clients, le
consolateur des affliges.
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Nous n'avons aucun renseignement sur son sejour
d'un an & Soissons ofi il fut professeur de troisibme.
A la fin de l'annie scolaire, il fut rappel AjParis et,
le 15 septembre 1867, il Acrit dans son Journal : " Hier,
jour de l'exaltation de la Sainte Croix, veille du Tres
Saint giom de la Sainte Vierge Immaculee Marie, Mare
de Dieu et notre Mre, j'ai reGu des mains du Tres Honor6 Pere (M. Etienne) le Crucifix des voeux par anticipation ainsi que les Saintes Regles. Je dois toujours
me rappeler les paroles qu'il m'a dites en me donnant
les Saintes Rgles : £ Le livre est bien petit, mais en
observant ce qu'il renferme vous pouvez devenir un
grand saint s. M: Verniire observa fidelement le petit
livre et il devint un grand saint.
,I acquit A un haut degr6 les vertus dont parle le
chapitre 2 des R.gles. La simplicit : En lui pas de d&guisement; il disait franchement ce qu'il pensait;
dans les conseils, il ne considerait pas ce que disaient
les autres, mais ce que lui dictait sa conscience. Tous
6taient frappes et charmns de sa simplicit : il a une
simplicitl d'enfant, disaient ceux qui le voyaient et
l'entendaient. 11 6tait partout le mme ; il n'y avait
pas en lui deux fagons d'agir, une dans 1'intrieur de
la maison, une A l'exterieur ; il tait le meme avec les
confreres, les Sceurs, les paysans. 1 ne croyait pas que
les autres puissent agir autrement que lui : il les croyait
simples parce qu'fl 1'rtait; cependant il n'4tait pas
naif, il etait prudent. 11 passait sous silence ce qui ne
devait pas 8tre dit ; il 6tait d'une discretion remarquable; c'tait un tombeau pour les confidences et choses
qui devaient demeurer cachdes. II avait cette prudence
de ne pas se laisser conduire par lui-mbme, de s'en rapporter A son directeur pour son Ame, A son supdrieur
pour la vie de communautA, et plus tard quand il sera

supdrieur de n'agir qu'apres avoir consulth son conseil.

1 tatt prudent datr ses rdponses et solutions de conscienc; bien qu'il fft large en pratique dans ses d6&e
sfiaS, celels-id taient toujorrs appnye sin' desJprin
cipes de morale incontestables,
Son humilit6 sere toojors presque 6 I'gal de celle
de saint VMinoet. Jamais il n'a parl6 de des baccalargats, de ses cours de medecine ; plus tard i sera abAttu,
bonteux quand on lI dmnnea des charges honorifr
quts ; Use c*chera sons terre pout ainsi dire ; il s'apprl
Citl t6ujours comme un incapable. A Albi, M. P6.
teyamnd disit qu'il y avait un confrere posenr qui se

faisait valoir et il ajoutait: t M. Vernire est toat
VOppo s~, B offrira sovent st d6nib sion des poste
en 6vidence; et quand oi lui donnera satisfaction,
il sea au toisuiite cidl et il entourera d'garda aeux
qtli 1e templaceont, 11 sera trds respfetuaea pour les
evques des dioceses on il travaillea. II danandait
Wotvent la bhnediction et il hositait beaucoup quand
to lui demandait la sieane. 11 s'hnmiliait de tout : de
se maladresses, de celles des autres.
La douceur n'etait pas chez lui une vertia naturelle;
fl avait tin temperament nerveux, donC port6 a l'impatIenci, A la Vivacitd et cependant en realit6 11 A eu une
grande douceur. II parlait quelquefois avec force danm
set instructions au peuple, aux s•minaristes, mais il
le faisait parce qu'il fallait le faire. D rOtste il n'6tait
pas longtemps dams ces sentiments et bien vite son
ten se radoudissait et il mettait beaucoup d'htile,
14 ot il craignait d'avoir mis un peu de vinaigte ; il
a~VAit toujours peur d'avoir fait de la peine, at if s'excuSait.
admirable ; mortiSa
iortificationTsera toujoj u
fcation extdrieure i•sultant de aee infrmit&s, mortifiatiori int6rieure pkovenant de see peinet d'esprit,
le teut suppotte avee patience. I aut toujours de

-9ag31'aversion pour oe qu'on appelle le confort moderue ;
ii no voulait jamais de voiture pour les courses qu'il
pouvait faire A pied ; comme on lui faisait quelquefois du fen pour ses jambes, il le soignait si pen que
c'4tait un fantome de fen. II 6tait mortifi, dans ses
repas, il mettait dans ses mets certaines poudres qui
avaient bien l'air de n'ktre pas des condiments destines A les rendre plus agrables.
Son zle fut toujours ardent. Ses instructions aux
fidles, aux s6minaristes manifestaient le grand d6sir
qu'il avait, non pas de dire de belles choses mais de
faire du bien, de donner des convictions et c'6tait le
fruit de ses conftrences: on 4tait suspendu a ses l1vres; le cmur 6tait ardent quand on 1'6coutait. II avait
un grand z~e pour communiquer, en recreation, dans
sa chambre, an tribunal de la p6nitence, les pensdes
qui faisaient du bien. Qu'il etait z16 et bon au tribunal de la Penitence I Qu'il faisait bon aller s'agenouiller
a son prie-Dieu dans sa chambre et lui ouvrir son creur.
Que de pretres, de seminaristes, il a regus, releves,
encourages, fortifies, pr&servs.
Si M. Vernire a bien pratiqu6 les vertus que recommandait le petit livre que lui avait donn le P. Etienne,
il n'a pas eth moins fidle aux autres prescriptions.,
Lever de 4 heures. II etait de la vieille 6cole qui attachait une importance capitale A ce lever matinal, et
cependant ce lever lui coitait A certains jours ; on
l'entendait quelquefois pousser des cris, tellement ses
jambes r&•camaient cette continuation de la* position
allongde, mais c'6tait le devoir, la volontW de Dieu et
puis l'exemple A donner.
On pourrait suivre pas a pas le chapitre de nos R&gles qui parle des exercices de piet6 et montrer combien
M. Verniere I'a bien observe. Son attitude A I'oraison, la rpdtition qu'il faisait A son tour quand il etait
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professeur, les pens6es qu'il exprimait, tout cela montrait que sa meditation avait et6 intellectuelle et affective. Le servant qui 1'assistait Ala raesse 4tait toujours
difi6 de la prononciation de certains mots, le nobis
eccatoribus, les paroles de la consecration, le Domine
non sum dignus. M. Vernikre 6tait toujours heureux
de chanter la messe et les offices. Quiconque a assist6
une fois a l'office de la nuit de Noel ne saurait oublier
l'impression qu'il produisait. II y avait en particulier
cette fameuse neuvieme lecon oi saint Augustin discute avec les Ariens. Quand M. Verniere 1'entreprenait, on aurait dit le Docteur d'Hippone lui-m6me ;
dans son ardeur, son binocle tombait plusieurs fois
mais l'intelligence marchait toujours jusqu' laincomparable Crede ergo Evangelisiae, chants sur un ton de
victoire; on croyait voir saint Thomas d'Aquin donnant un coup de poing sur la table et s'6criant avec
force: Voila qui refute les Manich6ens . L'hymne
triomphal du Te Deum qui suivait la lecon du P. Verniere n'4tait pas plus triomphal que la lecon. I1 tait
perdu en Dieu dans toutes les ctremonies et prieres
de l'Eglise; meme lorsque quelque chose pretait A
rire. I me souvient d'une Extreme-Onction qu'il admiSnistra a un bon confrere qui avait perdu la raison et
qui chantait Turlututu pendant toute la c6r6monie.
On avait peine, on ne reussissait pas A s'emplcher de
rire. Le Pre Picairi fut imperturbable, il etait comme
en extas ; il ne voyait que les belles formules.
Pr6paration A la messe, action de grAces, visite au
Saint-Sacrement, tout cela chez lui etait une lecon
pour ceux qui le voyaient. Grande peine quand il laissalt tomber la sainte Hostie. Sans doute les amateurs
d'esthetique et d'art naturel regrettaient qu'il courit
plut6t qu'il ne marchit dans les c&remonies, que ses
chasubles et chapes n'6taient jamais bien mises, qu'il
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montait avec peine les degr6s de 1'autel, qu'il se haussait
sur la pointe des pieds, quand le ton de la preface s'6levait; mais les amateurs d'esthetique et d'art surnaturels trouvaient tout cela aureol par la mystique
du visage; c'6tait comme une de ces statues du Moyen
Age dont les proportions ne sont pas aussi exactes que
celles des Grecs ou de la Renaissance, mais qui cependant laissent dans Flime de ceux qui les voient une
impression de divin plus qu'une impression d'humain.
Et sa d6votion A la Sainte Vierge ! Nous aurons
occasion d'en parler plus an long quand nous le verrons a Dax. II a toujours 4t6 un fils aimant de Marie
Immacule ; il aimait les plerinages & Marie, Lourdes,
Buglose ; il etait fidbe a reciter le chapelet; il parlait
admirablement des Gloires de Marie, comme 1'avait
fait son auteur favori : saint Alphonse de Liguori.
Mentionnons un dernier point. On dit que saint Vincent 6tait tres reconnaissant des moindres services
qu'on lui rendait. C'est, dit-on, le propre des grandes
ames. Eh bien ! M. Verniere 4tait une grande Ame
car on ne pouvait lui rendre le moindre service sans
qu'il vous en t6moignit ses remerciements. L'auteur
de ces lignes ayant un jour aid6 M. Verniere A mettre
en ordre quelques rayons de sa bibliotheque auxquels
le bon Pare parvenait difficilement, fut couvert de
confusion des mercis qu'il recut et d'un exemplaire
des oeuvres de saint Cyrille qui s'ajouta a ces mercis.
veritablement
Le petit livre du P. Etienne a done Wt~
pour M. Verniere le code de sa saintetM et d'une grande
saintet&.
Le crucifix du P. Etienne fut vraiment le miroir
de M. Verniere. II a aime la Passion de Notre-Seigneur,
il a m6dit6 la Passion; il fallait 1'entendre A son tour
r6citant les belles considerations de F6nelon Y chaque
station du Chemin de la Croix. Plusieurs en pleuraient

tellement le too 6tait plaiatif. Son crucifix I'a aidW4

porter les 6peuiues de sa vie, par.ticulirement celles
des dernides auie.s d4ot naus parleroas eA son temps.
Pour le moment, en x867, des reuves d'un genre
particulir l'attendet ; ii est plac 4 Carcassonne

comme missiauaire. Vrcaient ce o'•tait pas me qu'il
ii iallait, nous allUns e vwir, mais nous verrons aussi
conmeat les saints savent accepter les offices qui e
cadreat pas avea lews talents.
11 arrive A Carcassonne, on septenibre x867, et ii
fait tout d'abord sa Tetraite pr6paratoire wx vwx.
Nous avons tout un cahier rdlatat ses sentimeats at
resatltions. Le 27 septe~
bre eat le pgand jour de a
cGnscration d~initive dan la Petite .Compagnie;
ii dbobrde .de joie et de recoaaissance envers Marie.
M. VerAitee ne fit pas, e lendemain de ses vwcxw, ce
que sainte Thrse d'Avila sauppoe de quelqes reli- .

ieux de son 4poMue qui se~blait fawoe le veu de
ae pas .observer les e\ux de la veite. Pour lui les
vceux fjrent use chose serieuse, profonde, et non un
amusement d'enfant.
S1pratiqua la pauvret6, striotemeat quant an vm,
demandant touiours ses permissions, aussi patfiteme-t que cela 6tait possible quant i la vertm. .ne
aneoe, par pauvretaet par mortifcation, it obtiMt la
permssion de faire le carame comme .an le faisait .autreaois; c'est-.-dire de ne rien prendre j.squ'au .c',
o
ober dl saleil; je tiens de sa bouche que ce fut iur
pow lui. mris qu'il parvint 4 tenir jusqu'au bout et
qu'il comprit alors la joie immense que produisait la
fete de Paques pour Je etbrtien de la primitive 4lise.
M. Vexaibre iat t(Ojou•
s paivre daus son apeuhlemeut;
ii -'avait pas de tableaux de luxe ou d'okjets xases
daus sa~chambhe; ii avait une certaine fortoue personaelle qui lui permettait de faire d'abondates au-

mones; mais Dieu permit qu'il perdit pesque tons
ses titres daas la ' dcoitue Panama i; i as tw•wa
herewux de se trouver pauvre comme Job, aprs avoir
te ricjde coune Job. Soa argent personnel fat touj~ure evmpoy6 autour de lui; Al donnait A tow Ie
pauvres; Ai do•nait aux akminaristes; il ler cayait
les liwes de th6caogie qu'ils ae pouvaient se p
wuser
par eux -inpoes ; jnae aDax, iI avait 6taJ4i des prix
en .rgemt ; il doaait une pette soomme A e
ýuii
qwi f
citait par cavr nne =acyclique de Lop XIIU; it dont
uait des t.ologies, autres que I'aetoure do dawe; A
ume 6poque, il fournissait a chaqwue 6tudiat la tb>logie morale de Marc. Les ressources pesoanrIes ae
lu aervaieat pas pour lui-waine; il eut tajou oan
vieux parapiie qui .tait lg~ndawre; ses soulia sa
•
soutane, son chapeau parissaieat bjes vieillis -qui
que propoes. - 1 voyagit taujours en tTisne, Jes
tares fois qu'il voyageait.
Que die de ia chastetW, de sa puret!6 Fe.se raifestait j l'exteieur par toutes les prAcauti~
s que

saint Viceat conseille et que *. Vernsire p•tijuait
a la lettre. 11 6tait tempdart dans ke hboi~ et le nwuger; A partir d'uwe certaine Ipoque, ii ne ma geit
le soir qu'une toute petite tablette de chQocoat avec

un peu de pain ; ii e prenait jamais de via pur, miw
aux iqws.de L(te. U n'a jawais t oisif. 1iJt ým grand
traaieur, vni rai l~cj f attel i6 a.carrue. Al pr4paxa toujonws ses classs avec une fidelit .os•eiegcieuse. Les confireaes 4taient soigseaewat
dditees et la journee dA redredi, on le voyait patir
A
~er
vieux Co043ws a LSftid daas lequel il trovait 4d"
choses ddicieuses. S'i5 e.tait chaste, il n'utait p
~suf,
wa
Ef ua qualiti de professewr de morale, il devait *etr

dans certaiAs details scabreux; l Ie faisait simple.ta,
bonaeweat, ans effxayer, 4e Jjaop a ne pas tiuwber
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les jeunes imaginations, ni sans rassurer tellement de
facon A laisser libre carriere ; il disait les choses de telle
sorte que ces cours de diaconale 6taient des cours comme
les autres. II disait souvent que la sainte Bible 6tait
chaste mais pas prude; et il ajoutait que les contrees
oh l'on est le plus prude ne sont pas toujours celles
ou 'on est le plus chaste. Quand on lui parlait des
exuberances ou libert6s quelquefois un peu larges de
certains pays du Midi, il les blimait sans doute, mais
ii ajoutait qu'il aimait mieux ces exubrances sous
lesquelles bien souvent il n'y avait rien, plut6t que des
dehors un peu rigides sons lesquels se cachaient quelquefois de profondes miseres.
Son obissance fut parfaite. Obeissance an Pape
d'abord. Ici nous touchons une des plus belles caracteristiques de la vertu de M. Vernire. 11 ne marchanda
jamais, quand il s'agit de l'obeissance au Pape. Par
ses traditions de famille, il 6tait plut6t royaliste;
quand le Pape Leon XIII recommanda le a ralliement
A la Ripublique », il oublia immediatement son pass,
ses anc6tres et il entra dans les vues du Souverain
Pontife et il devint I'ap8tre du Ralliement. A une
6poque, quelques-uns de ses confreres hisitaient A
rompre aussi 6nergiquement que lui, il ne termina aucune conference ou rIp6tition sans dire un mot de la
soumission au Pape. M. Vernidre eut meme le courage
de d6fendre fermement les directives du Pape devant
un 6vqque qui semblait ne pas les admettre. Nous
verrons plus tard, quand nous parlerons de Dax, ce
qu'il a Wt6 dans les affaires du modernisme qui commenCaient A la fin de sa vie, et comment il fut heureux
d'etre trait6 de petit esprit et presque de minus habens
par quelqu'un de ceux qui raffolaient de I'Evangile et
I'Eglise de Loisy, paru en 19o2. Nous rapporterons
plus tard la magnifique profession de foi qu'il fit A
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haute voix avant de recevoir les derniers sacrements.
Son ob6issance au Superieur general fut parfaite.
11 accepta les placements que lui imposa l'autorit4
sans jamais seplaindre. II defendit toujours l'autorit6
et les d6cisions du Tres Honor6 PNre et lorsque pour
I'affaire de la loi d'accroissement un journal catholique
se permit d'attaquer le Sup6rieur g6neral, il en montra son m4contentement par cette phrase qu'il langa
a quelqu'un qui lui presentait ce journal: c Je ne lis
pas les mauvais journaux s.
Son ob6issance apres les vceux fut mise A une rude
tpreuve. M. Vernibre est done appliqu6 A l'ceuvre des
Missions. Vraiment il n'6tait pas A sa place. Mais 1'autorit6 a parl ; il missionne. 1 s'adonne avec ardeur
A sa nouvelle fonction, il preche a l'&dification de tous
et plus tard un missionnaire recueillit de la bouche
d'un paysan ce t6moignage typique: Le paysan montrait une croix plant&e par M. Vernimre et il disait:
a C'est la croix du Saint *. Mais le ministere 6tait trop

fort pour la sante debile de M. Verniere. Cependant
M. Verniare ne voulait que la volonte de Dieu; il ne
demanda rien; il laissa faire la Providence, tout en
soignant un pensa sant6 selon ce que lui recommandait son Superieur. Un jour il passait par Rocamadour: a Vierge Sainte, dit-il, vous savez ce qu'il me
faut. Je recus le lendemain une lettre du Tres Honore
P&re qui me dit: Restez a Carcassonne; restes missionnaire. Si un jour on vous dit d'aller dans un Seminaire, vous irez. En attendant priez et laissez faire.
Vierge Sainte, faites-moi la grace de mettre cela en
pratique P.

M. Verniere reste done missionnaire missionnant;
mais manifestement sa sante ne lui permet pas un travail aussi fatigant. It n'a pas encore trouvd sa voie;
voici deux ans qu'il tatonne; mais il a acquis des m6-
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rites en faisant I'obeissance, en se renongant; enfin
Dieu va ~lairer ses Superieurs et leur montrer ce
pour quoi M. Verniire est fait; on va le placer a sa
place. II est nomm6 au Grand Shminaire d'Albi, en aoit
1868.
Voici enfin le poisson dans 1'eau, l'oiseau dans les
airs ; il va donner toute sa plenitude. II debute par
une bonne retraite du 12 au 20 aoit. Le cahier de cette
retraite est un des plus beaux. Le 29 septembre 1868
il a assistt au premier conseil du Grand Stminaire
d'Albi g o la Tres Sainte Vierge m'a envoyv comme
directeur z dit-il. Le Superieur donne de bons conseils
pour la formation de l'esprit et du cceur des jeunes
gens; il avertit les professeurs que les asiinaristes
quoique l1gers sout observateurs, il faut done se tenir
sur ses gardes, ne pas donner prise a la critique. Le
o2janvier 1869, un confrere avertit M. Vernire qu'il
n'a pas assez de fermetm. M. Vernitre prend done la
resolution d'&tre plus ferme, tout en restant toujours
bon et affable et en 4tant surtout et avant tout irrdprochable dans la conduite. On voit que M. Vernire
ne rejette pas les petites charitis qu'on lui fait, mais
qu'en meme temps il garde son opinion qui est la bonne,
! savoir que la conduite exemplaire des directeurs
est plus n6cessaire que la fermete, bien que celleci le
soit, mais avec douceur.
Notons ses petites reflexions du 17 mars 1869. 4 J'ai
cru remarquer que je ne mettais pas assez de prudence
dans les observations que j'adresse aux 6l1ves apros
leurs petites predications ; c'est quelquefois trop louangeur, d'autres fois peut-4tre pas assez encourageant,
quoique plus souvent peut-tre je fasse trop de compliments. w
Les notes suivantes pendant I'ann6e ý869 nous le
montrent pr6occup6 de la grave question des appels;
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il rsure a son usage les regles des auteurs approuvia,

Sa retraite de 1869, du 19 an

syeptembre, roule

surtout sur les devoirs du directeur et du professeur.

II se propose de multiplier les recrations qu'il pasra
avee les sminarites. 1i ae p6ittre de I'importance du
bon exemple chez un directer : capital pour la fore
mation, A la fin de cette retraite il a ridige un petit

questioaawop qui V'aidera quand il reeevra le cur•
du dioG0e.

11 rsuime les conferences de M. le Superiepr qi mi
parissent es plus utiles pour a fornation perIonaPle.
La retraite de 1870 n'a lieu qu'en aqvembra. iDas
ses notes, pas qa mpt de la guerre, Les retraites se poursuiveat et M. Verni• e note toujous ses r6solutis
et e~ avis des Sup4riegs.
A V'evdroit do cabler

il parle de la retrait de48S,

il y a u petit billet qui pe fait pas crps avw 4e rete :
c'est un billet sans date, et de la main de M. Preymoanod
En voia queqes passages : a

deja

boa
ba et chr

ftomre,

par a grae .divine vous Ztes caomme I'agnes

Dieu daxa

cette

wfisol et votr

exseple

de

east do w

tare X y produire on grand biea v. Et le viiteur costiM. Verni~e d s'peo
nue ea recommandant
un pen pius, d4'afflirer up peu plus votre waniar de
voir, urtout dans les snwSeils ; sans doute ji no aUt

faie
pas avoir 'air de s'i•poser, mais sans -herchef
prjvalor sa mapike 4# voir, il faut cepeaat qte
chacua comprene que nous avoas la n61t et Nos
soimmes au conssi pour I'exprimer. Que le Seigneo
soit tonijours avoc vous.

E

En 1874, il fait s f*taite i Paris. I x4sulte d@s not
de cette retraite qu'il se demandait O'il aiswit d4 biqa
A Albi et s'il tait 4pas des conditions aptes & A Pf
te set
fection. 11 craigait d'aimer trop les smiriU
d'en itre tUop aiw6. On le rassure et i 6cit: QW
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bonheur de penser qu'en retournant A Albi, j'y suis
par obeissance usque dum dicam, tibi prompt, hilariter, perseveranter.
II assiste a la conference de M. le Vicaire gineral
(M. Mellier) le 9Ijuillet et il la rsume. M. Mellier parle
de saint Vincent puis il arrive a la pr6occupation de
tous. Le Sup6rieur general 6tait mort. a Saint Vincent,
dit le Vicaire g6neral, saint Vincent n'a pas de successeur en ce moment ; il faut remplacer M. Etienne (qui
ne sera pas remplac6) ; ii faut obtenir de Dieu par
l'intercession de saint Vincent qu'il nous donne I'homme
selon son cceur *.

Suivent les retraites 1875, 1876, 1877, 1878 dans lesquelles il y a toujours de belles considerations mais
rien qui soit de nature a jeter un jour nouveau sur
M. Vernimre. Nous arretons IAnotre etude de ses manuscrits ; nous la reprendrons sous le P. Fiat pour les annkes suivantes.
Apres avoir montr6 ce que M. Vernire pensait de
lui-meme, il faut dire ce que les autres pensaient de
lui. Ici I'loge est A pen pros universel; nous disons A
pen pres, parce que nous avons trouv6 dans ses papiers
qu'un de ses confreres estimait qu'il n'avait pas l'esprit de la communaut6 ; aussi bien, nous aurions pu
laisser cela dans I'oubli car on ne doit pas tenir compte
des inepties, dites ou &crites ; or manifestement, c'est
une ineptie. Disons done que l'dloge est universel.
Commencons par en bas. Les s6minaristes d'abord.
Au debut M. Vernire ne leur en imposa pas par un
physique agreable : il n'6tait pas beau, ii n'avait pas
une taille 1evee, il n'avait pas une voix forte.; mais
il n'y a que les faibles d'esprit qui se laissent impressionner par ces avantages exterieurs. Bien vite les
qualites admirables de 1'esprit, du coeur, de la voloatd
de M. Vernire percerent l'enveloppe de son corps et
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se manifestant pen A pen sans eclat brusque, an jour
le jour, firent naitre, puis developper chez les jeunes
gens une grande estime, une profonde affection. On a
vu que ce fut une des raisons pour lesquelles, en 1874,
M. Vernire voulait partir. II se sentait trop aimn et
il craignait de prendre la place de Dieu et il disait
comme Jesus Ases Ap6tres : I est bon que je m'en aille,
Les s6minaristes remarquerent bien vite la regularite exemplaire de ce directeur qui 6tait a tous les
exercices, qui s'y tenait modestement, qui venait plus
qu'a son tour en r&cration et qui.causait familibrerement avec eux, s'interessait a leurs petites preoccupations de famille, de village, ne faisant pas le p6dagogue, le grand seigneur, racontant meme A l'occasion
quelque histoire dans un langage familier, paysan,
oi les crottes de brebis se mAaient A des consid6rations
plus levees. II 6tait m&me un petit pen malicieux
dans quelques reflexions sur les choses qu'il avait entendues. T nous souvient d'une appreciation qu'il
porta un jour sur une hymne en Ihonneur de saint
Joachim et de sainte Anne; il ~tait alors supdrieur et
Visiteur de Dax; il ddclara qu'en entendant cette
hymne A la chapelle, il lui semblait voir Joachim et
Anne, bras dessus, bras dessous, sautillant un pen,
dansant modestement. Les saints ne sont pas des
gens tires A quatre 6pingles. Les s6minaristes le voyaient
done simple, bon, humble, aimable, riant de bon coeur,
et alors pour eux se ralisait la parole de Jacob ; Joseph
fdius accrescens. Joseph ils d'accroissement, fils qui
grandit; M. Verni&re grandissait dans leur cceur.
En classe, les premiers jours, il n'impressionna pas
par un 6talage d'erudition on par un monceau de gros
volumes Jtales sur le bureau. II avait pour tout livre
le petit auteur de classe, rien de plus, et de plus, fi exigeait un ordre un pen s6vere. Le premier tiers, on r6-

citait, beaucoup 6taient interrogs. Ceb ne plaisait
pas tout d'abord; Oe rechignait, en riait, on causait.
M. Veriere tint bon, sans se faher, riant mime qucelquefois, interrogeant eeux qai paraissaieat les bouteen-train, les mettant dans l'embarxass faisant ire les
autres a lers dopens, les couvrant d'une petite confusion qui pen A pen leur rabaissa le caquet et les rendit
plus humbles, D'ailkurs jamais de punition, prescue
jamais meme les incartades a sortaient de classe et
n'ktaient raconties au dehers; M. Veniere estimait
que cela ne valait pas la peine d'etre dit, mime- an
conseil et quand it aliait en rcrkation avec ses contradicteurs de classe, il dtait avec eux comne si ien
n'4tait. II ne fallut pas troisImis de cette manise de
faire pour que M. Verniere flt le maitre de ]a situation.
Le second tiers de la dasse se passait A refuter les
objections que les 616ves 1i posaient, A rsoudre les
diffdicats qu'iis avaient. M. Vernire nous a racentd
souventa Dax qu'an Sminaire d'Albi, eette partie de la
casse lhi demna du fil
A retordre. Les l&vea (ils soat et
seront toujours les m&mes) churchaient daas les aotewrs les objections qui leau paraissaient les plas propres a embarrasser leur professeur. M. Verniere racontait qu'a cette 6peque de sa vie, Jaurrs a'tait pas eacore dkput6, ii 6tait prefesseur AMi mame, si je ne
rnt tronmpe; c'tait un psofessear brilnat; ii.
doaait
des cours et es comrs n'etaieat pas une apologitique de
la religion; les s&minaristes probabkement par lurs
amis dn lyc6e se faisaient communiquer les cours de
Jaures et venaiet trimphants la casse de M Verniere lancer des grenades ou des bombes spirituelles.
M. Vemiere ne se troubait pas, il se rcuallaita ; si la
repoase lui venait, it la donaai; sino, it dieit : a Je
veas f1jicite, Messienms ; je ris.qm vous area l'amnre
de I'.tude, je vous f6icite. Si vous voulez je rtl&Echi
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Mai sur ce que vous venez de ime dire, je contrdlerai
des faits et des refrences et la prochaine
Fexactittdi
feisi je vous donnerai la erponse v. La fois suivante,
M. Vernft arrivait et donmait simplement, sans air
de triomphateur, la r6poese qu'i estimait devoir denaaer, d'aprks les recherhes et reflexions qu'it avait faites. Cette loyaut6 de lear prefessear et ce sotc de mn
iea esquiver de ce qui robfigea~ eependant A an travail sup1pmettaife plaieieM beaouemp aux eleve.
M. Vernire usait d'un piecdt qui M sea.
Queluefaise
eneere familier a Dfat. Quand an sminariste peoait
aautre seminatiste :
one diffiedt, it demandait a
E,Mensiewu, s cette objectiae
<Que rMpedrite-v't
vea etaft faitie ? , eo bi~n if iaterrogeait toate ra
ciase : a Voyons qii sea ecapabte de donner une r#ponse perti~ente ? v Altks M. Vernire critiquait,
appramvait et bMmait Ies r•poses, en mentrait I
bieuou * mal-fonde, ce q'iI y avait d'exaet et de
fanx, ete. Une telle maniBre de proeder int~ressMit
viveimet lfs striinaistes, aigistat les intetigenees,

formait le fgemient.
Le trtosine tiers de la e ase 6tait destin6 A pr6parer la dasse suivante ; i faisait ressertir I'enhainemen't
des ides,
6 h foree plus eo mnoai g•andi des arguents ;
de
sainte Ecritunr ds soe
il montrait a• textede
conttete; breef it tritrait si ben I leeoIe, qf'il tessea•
blait A la m&e des petits oiseaux qi vient lear appor-

Quelques p&dage'
ter leur beequee toute pr•peil.
gues et dit que si rF6Tve ne sait pas s leoen, c'est la
faute do professeu. M~e si 'on n'admet pas eette
prtopmsiod,-si on a trotve exagtere, if t'en teste pas

moins qtte e a'ttait pas la fitue de M. Vermiere si
AM.VeMiave en ses
les 9~1ves ne savaient pas leur leg~.
explications visait IFI9*e moyen; if ne cherchait pas
a satisfmit
e en toot l'YVv ttr itelligentt qui pert,
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par ses etudes personnelles, pousser i fond certaines
questions qui d6passeraient la portee commune ; du
reste M. Vernire 6tait toujours accessible en sa chambre pour ceux des s6minaristes qui pouvaient et voulaient commencer A se spcialiser en vue d'une situation future; cela fut surtout manifeste plus tard i
Dax of les jeunes gens peuvent 8tre appeles, en plus
grand nombre que dans un seminaire dioc6sain, A des
postes qui requikrent une science plus profonde, puisque beaucoup seront directeurs dans un grand s6minaire ; A Albi, la plupart etaient destines A etre vicaires
et cur6s, et avaient surtout besoin de la science pastorale pour la direction des Ames et des paroisses. D'autre part, M. Vernimre ne ndgligeait pas ceux qui etaient
un peu au-dessous de la moyenne; 6videmment s'ils
l'etaient trop et surtout si l'instrument (le jugement)
faisait defaut, nous voyons par ses notes qu'il se croyait
oblige de leur dire carr6ment que Dieu ne les voulait
pas en 1'tat eccl-si:atique ; mais A part ce cas, il avait
soin d'encourager, d'6clairer, de r6p6ter ; ii cherchait
i se mettre A la portde des intelligences lentes, timides,
de les ouvrir doucement, sans jamais les terrifier, les
glacer, les fermer, les briser. Vraiment M. Vernire fut
un professeur consciencieux et ses notes sont pr6cieuses; malheureusement elles sont 6parpill6es en de
multiples endroits, elles viennent sans ordre et surtout,
ce qui est le plus grave, elles sont tres difficiles A lire ;
celui qui kcrit ces lignes avoue qu'il a di plusieurs
fois s'arreter car ses vieux yeux lui refusaient le service et que par suite il a onis de lire bien des pages oA
il aurait pf peut-4tre trouver quelques tt1sors prcieux.
Les auteurs favoris de M. Vernimre etaient Billuart et
saint Alphonse de Liguori.
Les confreres et le Sup6rieur de M. Verniere ne
l'avaient pas en moindre estime que les snminaristes,
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Il y avait surtout une grande sympathie entre M. Nicolle et M. VerniAre. Quand on les voyait ensemble,
on aurait pu r6p6ter (en la changeant un pen) la phrase
de saint Thomas d'Aquin sur saint Bonaventure et dire :
a Laissons le saint parler avec le saint... * Le t6moignage du Visiteur, M. PWreymond, est tres explicite.
Voici deux appreciations qu'il porte de lui A des ann6es
difierentes: a M. Vernire : sujet bien capable et studieux, exerce par sa saintet6 une salutaire influence
sur les s6minaristes et le clerg6. Monseigneur m'en a
fait 1'6loge P. Deux annies plus tard: &M. Verniere

tout l'oppos6 (d'un confrere qui se mettait en avant).
M. Vernire selon lui n'est capable de rien, s'efface en
toutes choses, saint confrre, aime de tout le monde,
dont personne ne se plaint. Sante laisse A desirer ..
Quand M. Verniere fut change d'Albi pour aller a
Chalons, 1'Archeveque d'Albi lui ecrivit une tres belle
lettre d'oi nous extrayons cette phrase : a Vous n'imaginez pas quelle peine j'fprouve de votre d6part du
Seminaire d'Albi. Si seulement vous l'eussiez soupgonnee, je suis persuade que vous n'auriez pas consenti A
me l'imposer,.
Terminons la biographie de M. Vernire A Albi par
ce temoignage de la Croix du Tarn crit vingt ans apres
son depart d'Albi et lorsqu'il n'y avait plus de confreres au Grand S6minaire. 4 La Iriste nouvelle (de la mort
de M. Vernire) aflige beaucoup de pritres du diocese
qui ont connu, estiml, vindrl, aime le cher drfunt du
Grand Siminaire d'Albi dont il fut longtemps professeur. M. Marlats, un autre de nos anciens bons matires
si malheureussment disparus d'au milieu de nous, a bien
raison en nous communiquant la mort de son confrdre
de l'appeler bon
b x.
Entre toutes les qualits iminentes dont Dien avait
doui son ime, la bonte occupait certainement
en lui la
f.
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Nous arritons ]a notre notice du Phre PecPi~.Nous
la reprendrons plus tard lorsque, sous le gendralat du
P. Fiat, nous etudierons les maisons de Chalons et'de
Dax, surtout cette dernire odi M. Vernikre fut successiment professeur, sup6rieur et visiteur. En agissant
ainsi nous acquitterons une toute petite partie de la
grande dette de reconnaissance que nous lui devons,
car en le connaissant plusieurs annees, nous avons
connu un saint, un vdritable saint, nous avons bendficid de sa bonti et Dieu nous a fait la grace de recevoir
sa sainte benidiction quelques secondes avant sa mort :
(z7 f6vrier 1905), grace que nous apprcions comme

i'une des meilleures de notre vie.
La six~dme maison de la province du Languedoc 6tait
Carcassonne (Grand Smninaire). En cette ville fameuse
par sa cit6 fantastique (une des plus belles merveilles
monumentales), la Congregation avait trois missionnaires missionnants des x8o8. En 1825, Mgr Gualy
nous confia son Grand S6minaire. M. Boujard, Vicaire
g6ndral accepta et le traitM fut passe, le g avril 1827.
Les diffirents suprieurs furent MM. Chossat, Denis,
Vicart Eugene, Fabre, Dumay, Guindret. A l'dpoque
que nous 6tudions, c'ktait M. Allou qui 6tait sup6rieur.
II convient que nous disions quelques mots de ce digne
confrere puisque le Livre IV de cette Histoire de la
Congrigationest la continuation de l'ouvrage de M. AUlou
(Trois livres : de 6a25 A 1874).
M. Amk6de Allou naquit en Picardie, A Mezimres, le
22 .aoit 1833; il fit ses etudes classiques au Petit Seminaire de Saint-Riquier, puis ses etudes ecclsiastiques an Grand Sdminaire d'Amiens. 1 entra dans la
Congr6gation en x855 et fut successivement plac6 dans
les Grands S&minaires d'Evreux, de Sens et enfin de
Carcassonne. Plus tard il sera Assistant de la Congrgation et mourra A Paris, le 5 fevrier Igog.
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M. Allou alliait . une culture gEnrade de 'esprit
plus qu'ordinaire, des qualites professionnelles incom..
parables. II 6tait on m&me temps tres humble. C'est
avec grande frayeur qu'il accepta Ia charge de supb
rieur du Grand S6minaire.
II fut toujours remarquable par un m4lange admirable de prudence et de dcision qui en faisait un administrateur, un suprieur presque parfait, puisque la
perfection n'est pas de ce monde.
II avait comme I'instinct de la prudence et attachait
une grande importance A la pr6vision des difficultes
pour ne pas s'y exposer. II pr6voyait, ce qui est une des
qualites indispensables du sup6rieur. Sans doute il
n'a pas tout pr6vu, mais bien rares furent les choses
ou 6vinements qu'il ne put prkvoir. UIn'y a pas ordinairement de grands 6v6nements dans 1'histoire d'un
Grand Seminaire. U y a cependant quelquefois de petits orages. 1 y en cut un d'une certaine importance
quand il 6tait simple professeur en 1872. Pour l'appel
d'un sous-diacre, le tonnerre gronda au conseil et les
eclairs brillerent. Deux confreres 6taient absolument
pour le retard, les quatre autres (dont M. AUou) dtaient
pour 1'appel. Cette affaire fait l'objet d'un grand nombre de lettres de nos Archives; il y eut appel an visiteur, contre-appel au Superieur g6ndral, recours en
cassation pros de l'%vWque. Ce qu'fl faut admirer en
cette affaire, c'est le sentiment de justice de M. AUou

et sa fermetd. U estimait que ne pas appeler ce jeune
homme 6tait une injustice, il pensait que les deux opposants se trompaient, et it le fit remarquer avec douceur,
fermet6; il exposa les faits le plus objectivement possible. Nous n'avons pas A 6tudier l'afaire ni . dire qui
avait raison, qui avait tort ; tous etaient de bonne foi
sans doute. Nous rappelons ce fait, simplement pour
montrer que notre cher confrere n'6tait pas un roseau
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qui incline A tout vent, un homme qui ne veut pas
d'affaire, c'4tait un caractdre, ferme dans la fin, doux
dans les moyens.
Dans les autres affaires auxquelles il fut mele, surtout quand il fut superieur, ii ne fut pas 1'homme qui
se lance, qui risque, qui fonce il regardait A droite et
A gauche, tout en allant toujours droit devant lui et en
se dcidant promptement. n 6tait circonspect, il n'4tait
pas lambin. 11 avait surtout une grande largeur de vues
dans la direction des s6minaires. Il'planait au-dessus
des petites miseres inhirentes a la jeunesse et A la jeunesse enfermte. II savait les apprcier A leur juste valeur. I ne voyait pas tant ce que les s6minaristes etaient
actuellement que ce qu'ils seraient plus tard. I savait
discerner dans les menus faits de chaque jour ce qui
4tait revtlation de 1'avenir. n voyait dejA tel emninariste dans telle euvre, dans telle paroisse, avec tel curi,
il devinait ce qui percerait bient6t. 11 semblait prfvoir
cetu qui deviendraient paresseux, insouciants, aprs
avoir ete brillants, et ceux qui reussiraient apres avoir
nmarch d'un pas tres lent pendant le s6minaire. Je me
suis laise dire que, chez les Jdsuites, le maitre des
novices est considerE comme un des religieux les plus
utiles, les plus necessaires, les plus importants parce
que c'est lui qui discerne les qualites, les d6fauts, les
tendances, les talents, les gofts, qui oriente pour les
fonctions de la Compagnie ceux qui ont les aptitudes
pour tele ou telle euvre et par IAassure le plein rendement et la bonne marche.des euvres parce que the
right man isi the right plac, S'il en est ainsi, on comprend combien M. Allou a rendu de services au diocese
de Carcassonne par cette intuition que Dieu lui avait
donnee.
Une autre qualite de M. Allou a tE magnifiquement
mise en evidence par M. Milon dans les lignes suivantes :
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tEn meme temps que M. Allou apportait une attention
soutenue d ses devoirs professionnels, il conservait le
goit des connaissances littiraires et scientifiques qu'il
avail en des sa jeunesse. Entre des hommes munis d peu
pris igalement des connaissances techniques de leur profession, nul n'ignore combien celui qui est douW en outre
d'une culture ginralede 'esprit un peu complte grandit
aussit&t. C'itait la situation de M. Allou: littrature,
sciences, se rapporlantaux intirdls rligieux, mouvements
sociaux et politiques, il n'itait diranger4 rien, grace aux
lectures qu'il faisait et dont il s'assimilait avec faciliti
les renseignements. Nous l'avons entendu converser avec
des gens du monde fort instruits et nous nous rappelons
que nous admirions 4 la jois la souplesse de sa conversation et la varis&f ainsi que la sirete de ses connaissances.
Geographie, histoire, iconomie sociale, il s'interessait
4 tout. Lorsqu'il y a une vingtained'anuies, s'accentua
ce mouvement d'itudes &conomiquesd'oi devaient sortir
des transformationsd'un monde ouvrier en partie accomplies aujourd'hui (M. Milon icrit cela en 19o9), que
fit M. Allou ? Au lieu de passer son temps 4 se scandaliser comme firent des hommes d'ailleurs respectables, il
se mit d itudier. It chercha un lire doctrinal et sir:
un livre fondamental suffit communiment pour s'orienter.
II nous a raconte qu'il avait lu deux fois de suite en I'annotant le livre magistral de Liberatore, Principes d'6conomie politique. Apres cela, c'&tait pour lui un terrain
connu ; en causant avec lui, on n'avait pas a se heurter
A des ignorances, ou a un parti-pris, qu'on excuse mais
qu'on regrette en ceux en qui on les rencontre. Ainsi
faisait-il pour toute autre science. II suivait les progris
de la geographie avec intirdt. II se faisait renseigner sur
ce qui se rapportait 4 l'apologetique de noire temps. La
rinovation des methodes historiques lui paraissait un
progras dont lout esprit qui aime la vWriti devait se fe•i-
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citer on y gardant nateurlement les rgles de la sagesse
et de la prudence sans lesqueles les choses les plus exce-.
lentes du monde deviendraient pernicieuses.
'
Nous arretons la notre notice sur M. Allou. Plus tard
nous parlerons de son Histoire de la Congrigation et
nous dirons ce qu'il fut conme Assistant de la Mission.
Parmi les confreres de M. Allou, ilfaut nommer
M. Beaufils Ignace et M. Guillaume. Ce dernier fut
sup6rieur apres M. Allou. Nous en parlerons sous le
P. Fiat. Disons quelques mots de M. Beaufils Ignace.
II 6tait ne A Saint-Flour le 13 janvier 1802. II fut plac6
au Grand Seminaire de Carcassonne en 1826, et y vecut
soixante et un ans. Sa mort, le 5 octobre 1887, fut un
deuil universel; plus de 350 pretres assist&rent A ses
obs&ques et une voix autorisee caracterisa dignement
le d6funt en l'appelant le PWre des Pretres. II a fait
revivre a Carcassonne l'humilit6, le z7le, la charit6 de
saint Vincent de Paul.
Pretre, il 6tait pour les jeunes s6minaristes qui aimaient tant a se presser autour de lui, un modele vivant des vertus sacerdotales qu'il cachait en vain sous
les dehors de la plus profonde humilit6. Aussi tous les
Mv&ques qu'il a vu passer sur le siege de Carcassonne
I'ont-ils toujours honor6 de leur estime et de leur affection. Ils 6taient heureux en songeant que les elves du
sanctuaire trouvaient en lui ce type achev6 de la vie
sacerdotale et de l'esprit d'abnkgation et de devouement qui doit animer les ministres de Jesus-Christ.
Professeur, il a montrý avec 6clat dans les classes de
philosophie, de dogme et de morale ce que peuvent la
science et le talent lorsqu'ils sont secondes par un zMle
ardent et un d6vouement absolu.
Directeur, il joignait aux lumieres qu'il puisait dans
la m6ditation et'dans I'6tude une bonte paternelle qui
lui gagnait tous les coeurs. Aussi comptait-il dans le.
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diocese autant d'amis qu'il y a de pretres, ilev6s a son
&cole. II avait une bonhomie qui charmait, il avait une
maniAre de reprendre les seminaristes qui se rapprochait du castigal ridendo; il n'etait pas jusqu'A sa maniWie de parler tres chuintante qui provoquait des
rires discrets mais n'enlevait rien de 1'estime et de
l'affection que tous avaient pour lui.
De nombreuses histoires courent sur son compte
dans les presbyteres. On cite en particulier celle-ci:
M. Beaufils apergut un soir, vets 9 heures, dans un
corridor, des seminaristes qui parlaient A voix basse.
11 se mit A crier du bout du corridor avec une voix de
stentor : a Eh I li-bas, ne troublez pas le grand silence
par vos chuchotements v. Cette algarade fut comme
la trompette du jugement dernier. Elle r6veilla tons
ceux du corridor qui 6taient deja endormis; ils vinrent mettre le nez A la porie de leur chambre pour sa- ,
voir ce dont il s'agissait et ils apprirent, d'une maniere
inoubliable, qu'il ne faut pas parier apres la prire du
soir. Une autre histoire est aussi repandue. Le P. Beaufils devait prendre la diligence de bon matin ; afin de
ne pas la manquef, il rdsolut d'aller se coucher dans la
diligence elle-m6me ; de la sorte il serait IA au moment
du depart. Or, le matin le soleil se leva, les-heures passe
rent et la diligence ne bougea pas. A la fin le P. Beanfils
sortit de sa retraite pour demander a quelle heure on
partait; on lui r4pondit que la diligence Otait partie
depuis une heure ; il s'aperqut alors, un pen trop tard,
qu'il s'6tait tromp6 de diligence la veille au soir et qu'il
6tait entrd dans. une diligence qui ne partait pas, Le
P. Beaufils racontait lui-meme 1'histoite pour montrer
aux seminaristes qu'il faut ftre prudent, tres prudent
et qu'il.ne I'avait pas etf assez dans la circonstance.
Ces petites histoires n'enlevaient rien'A la profonde estime, A la grand e affection que tous avaient pour lui.
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II y avait aussi un autre excellent confrere, M. Rolland,
qui restera jusqu'au bout au Grand Seminaire et qui
demeurera dans le diocese pres de Carcassonne jusqu'i
la veille de sa mort. Nous en parlerons plus tard.
Notons que te cahier des Conseils de la maison est
bien tenu ; on s'v pr6occupe du spirituel de la maison ;
chaque confrere preche a son tour pendant l'annee;
tous pr&chent pendant la retraite et nous savons les
sujets qu'ils d6veloppent.
La maison fut visitle successivement par M. Grappin
en 1843, par M. Poussou en 1845, par M. Aladel en 1850,
puis par les visiteurs Fabre et Bourdarie. En 1874,
M, Bourdarie rend graces A Dieu du bon esprit, de

I'union, de la paix ; il dit que la maison est un v~ritable paradis. En 1878, M. PNreymond constate que
tous les confreres sont p6antris de la grandeur de leur
mission, qu'ils s'acquittent avec zi1e de leurs fonctions,
que le S~minaire est dans un -tat de grande prosperit6
matrielle et spirituelle, que malgr6 la divergence des
iddes theoriques chez les confrares le support reciproque, la concorde, la charite sont en vigueur. M. Pereymond dit que la voie suivie est pleine de m&rites pour
les confreres, riche d'enseignements pour les 6loves.
La septi6me maison de la province etait le Petit Sdmimaire de Carcassonne. II nous fut confie en 1871 par
Mgr de:la Bouillerie. Le sup6rieur fut M. Rouge Antoine; les pretres du diocese conservaient l'enseignement proprement dit, les confr6res 6taient charg6s de
la discipline. Ce n'etait pas viable ; aussi en 1875 M. Bore,
Superieur g6enral rappela les confreres, il y avait alors
500 el6ves.
La huitieme maison etait la maison de Limoux. Elle
fut fondee en 1873 ; c'tait une maison de mission et
un lieu de pElerinage. 11 y avait de6j des x856 des missionnaires missionnants dans le diocese ; mais ils rsi-
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daient au Grand Skminaire de Carcassonne. Les premiers avaient &t6 MM. Gadrat et Frayssinet; en 1873,
M. Ricalens prit possession de la maison de Limoux
en qualit6 de suphrieur. M. Bringuier, gnereux bienfaiteur de la Conggrgation avait donn6 20.000 francs

pour que les Lazaristes fussent propridtaires de la nouvelle residence et du plerinage; mais les pourparlers
n'aboutirent pas et ies confreres s'installrent comme
simples occupants. La fondation 6tait pour six Missionnaires. Les principaux pendant la periode 1873-1878
furent MM. Depeyre, Bouquier, Belard, Lagere, Planteblat, Forestier Louis (le frere de l'Assistant), Lacombe
et Denat. Nous avons le compte rendu des missions.
En 1874-75, dans les vingt missions prachkes, il y eut
1.128 abstentions d'hommes, et 276 de femmes.

En plus des missions diocesaines, les confrres dtaient
charges du pelerinage de Notre-Dame de Marceille.
Ce pelerinage est tr&s ancien, on fait mention de la
chapelle an xie sidcle. On y v6nere une Vierge noire.
II y vient beaucoup de pelerins, surtout en septembre.
En 1855, on avait compt6 6o.ooo pelerins. La statue
fut couronnie en 1862. On fait de pieuses veilles pendant des nuits entieres. II y a une voie sacrde qui conduit A la chapelle et beaucoup gravissent oette voie A
genoux. Sur la voie il y a une fontaine sur laquelle est
inscrit : Mille mali species Virgo levavit aqua. La Vierge
a soulag4 par l'eau mille esp&ces de maux.
I y a une terrasse d'of l'on jouit d'une belie vue,
aussi bien sur la Montagne Noire que sur les Pyrenees.
I y a Ogalement un puits sur lequel on lit .
Hic puteus fons signatus parit unda salutem
Aeger junge fidem sic bibe sanus eris.
(Ce puits est une source scelle dont les eaux produisent la santd ; le malade qui, avec foi, boit de cette
eau est gudri).
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La chapelle, od est conservde la Vierge Noire, couverte de bijoux, remonte au xiv e sicle ; c'est la plus
belle 6glise champetre duMidi, a dit d'elle un archeologue.
Nous verrons les missionnaires A 1'ceuvre, surtout
sous le P. Fiat.
La derniere maison de la province 6tait celle de
Montolie. Le vieux bourg de Montolieu s'l1ve sur le
versant mridional de la Montagne Noire. Cet emplacement fut choisi autrefois pour une maison de pridre.
Les BWnedictins y leverent un couvent. Apres la Rdvolution, le convent devint collge et nos confreres
le dirigerent de x818 & 1846. 11 y eut plus de 2oo coll&-

giens ; le college a toujours joui d'une reputation bien
mdritee. Toutes les grandes families du Midi y envoyaient leurs enfants. La litterature y etait tres en
honneur et celui qui crit ces lignes se rappelle avoir
lu avec grand plaisir, les recueils imprim&s des devoirs
littdraires de Montolieu qui furent plus tard donnrs A
Montdidier. Beaucoup d'hommes distinguds sortirent
de ce college. Montdidier hirita 4galement d'nne partie de la bibliotheque, du cabinet de physique, de costumes richement brodds pour les reprdsentations, et
de grands tableaux qui ornmrent sa chapelle.
Vers 1843, des opinions diverses se manifesterent
dans la Compagnie au sujet de l'oeuvre des colleges.
Cette ceuvre 6tait-elle bien dans 1'esprit de saint Vincent ? M. Boury, superieur de Montolieu, fit un remarquable rapport destine a l'Assemblde g&n6rale. Celle-ci
ddclara & la session 7e (1849) que la direction des colI~ges n'est pas contraire a la fin de notre Institut,
bien qu'il faille toujours lui preferer les missions et les
s6minaires ; IAssemblte ajoutait que, dans les missions &trangeres, l'ceuvre des colleges est tout A fait
conforme a notre fin, parce que l'education chr6tienne
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des enfants est le moyen le plus efficace pour propager
la foi et que ce moyen est friquemmeDt et fort recommand6 par le Saint-Siege.
Apr6s notre depart de Montolieu, l'immeuble servit comme skminaire de philosophie pour le diocese de
Carcassonne.
Enfin en 1870, il fut utilise comme maison de retraitc
pour les Soeurs. MM. Gabriel Perboyre et Pierre Vercruyce devinrent aumrniers de la maison. En 1873,
MM. Valette Sylvain et Dubus Alphonse remplac6rent
M. Vercruyce. M. Dubus ne resta que peu de temps
et jusqu'en 1878 MM. Perboyre et Valette assurrent
le service. -M. Gabriel Perboyre (18o8-I88o) 6tait le
cousin du Bienheureux Jean-Gabriel Perboyre. II
vkcut de nombreuses ann6es A Saint-Lazare oi il fut
assistant de la maison. II a publii des ouvrages tres
importants. Le principal est Mimoires de la Congregation de la Mission. t C'itait un chercheur inlassable,
dit de lui M. Milon; il fut de ceux qui ont eu la main
heureuse dans leurs recherches ; on regrette le manque
de r6f6rences. Passionn6 pour claircir un ditail hiatorique, M. Perboyre 6tait dodaigneux des Ornements
litt6raires. Sa redaction est claire, toujours correcte,
la diction est, comme apparaissait I'auteur Iti-m6me,
on pourrait dire impassible D. Il rendit de grands services L M. Maynard pour son Histoire de saint Vincent
de Paul et Maynard a dit de M. Perboyre : c Nous regrettons qu'il nous ait 6ti interdit de nommer celui
qui nous a le plus aidd dans nos recherches et le d&
pouillement des pieces, celui qui dans sa famille, soit
naturelle, soit religieuse, trouve tant de raisons de
dire : Nos fili sanctorum sumus. Jamais fils ne vo fra,
n'aima davantage son pare _.
Nous ne pouvons mieux terminer ce chapitre que
par cette notice sur M. Perboyre. II 6tast nt dcans le
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Languedoc ; il mourut dans le Languedoc'; il fut un
homme droit, integre dans ses recherches historiques;
pour lui oui etait oui, oc etait oc; il ne biaisa pas avec
la veritd ou du moins ce qu'il crut 6tre la v6ritM ; cette
franchise attira quelques histoires A la Congregation,
particulibrement dans les Mimoires de Chine qui peut&tre cependant sont plut6t de M. Devin que de lui;
on fit une nouvelle edition des Mnmoires, considrablement expurgee. Quoiqu'il en soit M. Perboyre fut
peut-etre victime de sa franchise, s'il est vrai qu'il dut
son dplacement de Paris et son placement A Montolieu A ce qu'il avait dit en une circonstance : Hoc est,
alors que d'autres, en dehors de la Congr6gation, affirmaient avec non moins de franchise et de puret6 d'intention que lui : hoc non est.
Tous cherchaient la plus grande gloire de Dieu; et
si objectiverent ils diffraient quant A la vWritA historique, subjectivement ils Otaient mis par I'amour
de la verite 6ternelle. Est. Est.
Edouard ROBERT,

FRANCE
PARIS
MAISON-MAE : AU JOUR LE JOUR
8 dicebre 1938. - Le Tres Honore Pere donne an
140 de la rue du Bac, la Conf6rence traditionnelle, et
le lendemain soir quitte Paris pour trouver A .Pax le
calme et le repos.
15 dicSmbre. -

A 1'Academie Franaise, s6ance
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annuelle ; 61oge de la vertu par M. Andr6 Bellessort et
Prix littirairespar M. Georges Goyau.

Apres avoir 6voquA quelques actes de nobles ames
bien modestes, apres avoir esquiss6 des vies nettement
hdroiques: amour filial et fraternel, vies sacrifi6es,
servantes au grand cceur dont la fid(lit6 et la silhouette
&meuvent profond6ment, M. Bellessort de poursuivre :
Tous ces divouements individuels sont des gouttes d'eau pure
dans 'Ocian. Its attenuet sur quelques points isolds I'amertune
de la vie. Les inmes qui s'y soul sanctifiaessont des ames heoueuses :
elles peuvent se rendre cette justice que, non seulement eUls n'ont
pas augment le mal dans le monde - ce qui est dojd louable mais qu'elles out mis Id o0 elles dtaient un peu plus de douceur.
Elles ne se proposaient pas de corriger, de rfornmer la socilti.
Elles n'ont vu quo la modestes iche que la Providewne le avait
assignee, et elles s'ae soot acquitldes du mieux qu'eles ont pu.
Mais voici des inmes plus ambitieuses, celles qui out coFus
uneauvre. Elles y out tendu toute ler volont ; eles y out diployt
wnergie.
toute leur
Je lis dans la notice de SaMu Le Bitter qui est parvenue d
construire le Preventorium Saint-Vincent de Paal, d Arcacho :
Jamais on ne I'a vue s'accorder une satisfaction personnelle.
On pourrait le dire du plus grand nombre de fondateurs et de
londalrices d'auvres sociales. Ils appartiennent etierement 4
leur fondation ; its ne respirent que pour elle et elle. La Soeur
Pinon, de la Maison Saint-Binigne d Dijon erivait: Une
ccuvre pour laquelle il faudrait au besoin donner sa vie et
son sang... Ces expressions vous paraissent forc6es ? Elles ne
le sont pas quant a moi-meme, et elles correspondent exactement a mes pens6es et a ma conviction profonde. Mais ce n'est
ni ma vie ni mon sang qu'on me demande. Ce qu'on attend
de moi est bien plus pratique. On me demande tout simplement et tres justement de payer les professeurs, de payer le
charbon, de payer l'Mlectricit6 et les entrepreneurs. G'est le
bon sens mime qui pale ; donner son sang, sa vie, cela se fait
une fois et pour toujours, et puis on en a fini aec toussles nnuis ; mais payer les Rlectriciens, les charbonniers, les entrepreneurs, aufourd'hui surtout, et les payer tous les mois, tel est.
le probleme qu'il faut rdsoudre et qui est de plus en plus difficile.
Je reconnais d'ailleurs que je n'ai jamais rencontri de gens
qui portent plus Itgbrement le poids des detes que les pritres
et les religicuses ; ils ont une confiance illimitle dams le banquier
de la derniare heute qui, lorsque tous les autres se sont eclipsis,
enverra, on ne sait par quel chemin, son mandataireet bon payeur.
Meme an Extrime-Orient, un missionnaire fraifais, avant la
guerre, me disait, apres m'avoir fait visiter son eglise. neuve :
J'ai encore 70.000 francs de dettes. Des francs-or

I I me disait

cela d'un tan rijoui. II itait bien str de les payer et j'fais bien
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sdr qu'il les payerait. Mais it est infiniment plus disagriable
de
devoir
Le que 70, o100o 200 francs e d'en vider son coffrefort pour satisfaire d I'aviditd d'un boulanger ou d'un menuisier.
Toutes es auvres, sans exception, ont besoin d'argent; et
les prix les plus importants de l'Acaddmie, les prix de 15 ou
20.000 francs, qui sont rares, ne peuvent Lire que des palliatifs.
Notre politique financiare n'est pas favorable d latharit, ni
mnme nos thoris sociales. La Saur Rosa de l'(Euvre de Brigton,
raille avec cet humour si friquent ices nos Saurs, la-these qui
discridite la charit et considire que le don fait un pauvre lui
enlJve sa digniti. a Exigez toujpurs si pen que ce soit des pauvres
qua vous assis.tr, nous dit-on, afin que ces pauvres ne perdent
pas lear dignit en se croyant nos obliges *. El la Saur Rosa
de repondre : Nous pensons a tous ceux qui, I'hiver pricident,
itaient venus entre chien et loup nous tendre la main pour obtenir
le si pen que ce soit, sans lequel its auraient da renoncer d la
pauiche o aux asiles de nuit ; t nous constations que ces malheureux allaient retrouver dans cette auvre use dignit qu'une hewurs
auparavant ils venaient de perdre ceaz woSs. *

En parlant des oeuvres de 1'enfance et de la jeunesse,
M. Bellessort avec la noble 6motion que l'on sent, soul1ve un coin du voile qui, dans notre monde et sur la
terre, couvre tant de misres et de souffrances, mettant
de par ailleurs au coeur, de farouches &nergies pour
faire le bien.
Outre nos essais de defense contre la tuberculose... d'autres
dangers menacent les petits Etres qui font leur apparition dans
notre monde, des mieres que nous ne savons pas priveir et
qu'il est si malaisd de gurir. En voulea-vous un lamentable
exemple ? Le petit Eugene K..., dgc de six ans, accompagnant
soa pire, Se perdit aux environs de la Porte Saint-Martin. Comme
it ne put donwer son adresse, on L'envoya au D6p6t o4 il demeura
plusieers jours. a Ce furent, disait-il, les seuls jours keureux
de son enfasce. On s'occupait de lui, on le larait, on le nourrisdes livres
sait, il couchait seul dans un lit; on lui avail donr
dcrireD. Mais son phre
d'images et on parlait de lui apprendre A
vint le vhercher. Comment la SociMtd peut-elle substituer sa
vigilance et son autoritM morale aux extravagances des parents
qui dgarent leurs enfants et ne les retrouvent qu'une semasie
plus tard au D6p6t ? Nos missionnaires vont bies loin pour
convertir de petits Africains, des Indiens, des Peaux-Rouges,
des Chinois, des Japonais. fe veux qu'd leur courageux apostolat s'ajoute L gout de L'aventure et des beaux risques. La
France peut leur offrir tout ce qu'ils demandent d 'expedition
lointaine: les aventures, les risques, ls petits sauvages. C'es
oe temps de 'avoir copris.
un des mnrites d notre
A Bergerac, Saw Madeleine imagine C'(Euvre des Forains
et des Nomades. Que pent Etre I'eistence d'un enfant qui voyag

avnc L cirque ou la Musageie de son pre a

ewmoir Airi soe

got pour I'acrobatie et les cdowmries. Ser Madeltisiu amrnge,

p4aft-il lUs situations irrgulires.Soyw cgrtins qu'dea s'o.
s.
saws
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L'abbi Bellang avs l'Entr'aide socialo batellte. I cowe diir d ie litUtrature facil qus exalte k cAuw* de
vides de so
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par Isw comWrspafts riverains chru lesque ks femses s'apprsa la k)a., s'ayant f sL temps, pend*t q'oas frasvisiounsm
wjsqu'aM borg. Pcsse-t-o d o waie ?
ckit f'aes, do courir
dp domiAlUa doa remplir Ls formadiis des bass 1O in'pa
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touts libart. Its glisseaw devant leas coas at 'attervisssnt pas.
L'abbi BaeIanger s'a riews ewnier 4 ses cosfrres qut cachiurd t
doss la brousse, sur le bord des raundesroiwrs chdoises. an deas
les jolies 1ies du Jfpo".
Mais L'(Euvre des Petits orphelins de la zone passe toutes
tra as
masw
les airs s dnOtrentgl drantique, Son histoire a
mime temps comment naissens ts amvres aussi bis clleU dS4a
jourd'hui que cles d'it y a deux, trois, cinq cents ass. Des dames
wreeViscent de Paul eCtLu aiprimeat le dsir de
vmnai.st
sa riunir, chaque semaine on chaque mois, pour e•l on telle raiso
de piet. Monsieur Vincent les icoutail, e sopposait pas A
law disir et nw leuw domiai awas coseil. II preuaii rarwmwe
une initiative; il laissaitfaire les bonnes volontss qui s'offraient
d lui, et quand ii les voyait rdussir, it transformait ler entreprise
en une fondation qui durait des siecles... L'(Euvre des Petits
Orphelins de la zone 'est pas ise autremess. Mile Blawch Las.
tnars d qui me revient rhonnwur, oms e a ractsd eiles-mAn
la genrse, Un matin ds decembre 1914, une ehiJffpnire bie
prs d'ftre mtre, fouillait de son croched les boles ranges sw
us trottoir du quartier de rEtoile. Mile Lastnrw lui demanda:
« Et le pare, ol est-il ? 1 est parti, puisqwu c'st l gurra.
ours. - Avsr- Beaucwop d'enfants ? - IIs augmesentnt
vous pensa d ue marraine pour cduii u va enta ? - Powr F,
non. Et puis, qui voudrait venir dans nore gourbi ? s Mie Lattersas dit:. Jirai.%
A sept kilomitras de 'Etoile, aur les trrainsvagues d'As res.
de Calombes, de Bois-Colombes et Genneviiers, ue populatio
de gueux : Italiens, Gress, Arminiens, Marocis, Franas,
qui comprend des interdits de sjowur e des dAckets de li benws
socist, forme a zone chiffonirs,. La dipravation heuaisn s'y
couche sur des mosceaux de dtritus. Mile Christians dIe Hammonaye, historien de cets avwre, nous dit fartement que le
visages y sowt a sculpUts par les burins da vI elt de la misre a.
Les laudis, avec un bout de jardin incult, son; consrsuits a
terre battue, en Idles ,ouiillss, et bidomr cravis. Leur pa•e armoulue s'ouwre sur une pikce mimswulea, horrible ds promicuWils gqt'lls abrite. Les pores so nowrissent id rdsidu as pm-
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hboes, Uls shies so leo diepuleni; les efants ouutent ple-ofk
aeve les Hkief et ei por•s dsda des rueles bordees de ts d'ordurat.
dguesilM, vastris sur sr
Mile Last.rma as vi ua niche de
amas dt botls do conserves 6cras.es, qui triai& t
odeuit de
potbdlies ds mwdin, L'un d'eux, dans sa main efgourdie do froU,
avait fail ur petis bouguet avoc des briss de houx, du gui et des
fears faudes qi'os avait ramassds I matin de Noll sur e rwoltair
d'ims grd
Asdal. It dig : C'est pour ms petite swar, dimaew e,
uwid o irt la soisasu imstiira, IAu retour de Ml1k Blarns
Lawna, aumBe itait femuds sous son premier lire : Les Petits
Chiffonniers de Is Banlieue.
11 y avatl fout i faire. 1I failail d'abord vaincre la d mfiace de
es misirablos, use ddfiance de sauvages, *rcnerte un peU de
fcudM ekes les femmms t Sauvo les en/ants. On avail contr soi
rhostilitu lentm d toute amtlioratioft, 1'enwainemenlt dafs la
taidis oa les saWti Se ruinea.,
a
fange,
•
I'effreyans
)ras et
oa les dnm se eteowopit. Surtou it me fallait A asicu prix interaisissfent tommine. On n'avail stucune dfIUaillatHe
roempe 'ras~
rtid craindre chez Mile Blanche Lasternas. Etlt savait quo lda
iration serait tris lente. Mais on en distinguait djd quelques
lgsrs sympt6mes. Mile Lastersas atait, fd et Id,rdcomnili ces
lmiM aye
espkE de parfis aved le syntboe religieux. Mile de I Ha
&Mil: Dtsornsais on S'entsemr plus des eponss dsIOeme ell-ei
donede par us gosse de dix ans auquel on demandait: Qu'esl-ce
que tenfer ? - C'est Id qu'ol va quand ot n'a pas d'trgeWt
pour se faire entelfer
Le 2

o•tobre 1932,

d

ue

l'glim.

chapelle de 400 places fut bWnite par

So*n EM.L6 Cardinal Verdier et pJtt le km de Notre-Damie de
amo ereiines de
la Routat, t Mile Lastierua, uSatt m sar,
filleuls, poursuit plus villante que janais son apstolat.
Les preoccupations de i'enfant so marquent dans toutes Us
eam UIs colonies de vadaM"n...
pog
jour
dosrow qui itstliveMt d
Tout
re qu'on fait pour les jeunes gens, on le fait dgalemmt
pour les leunes files. Je ne vous enumdreral pas ees eeutwrl qUi
ie pfhletif
teMotS
ll
t•prpoe$M jout#e d'auwurer a la jete fip
contre les dangers dent al est aufourd'hui su•4sammest averite,
qu'un refuge contre la mLilanolie et les suggestions de Id solitude.
L'Unibn Populaite
ietwtresdasiLe. .niu
La foeam"s *e esdt pas
de M6nilmontant, sous la direction de Mile Fourcade a sauvd,
nous dit-on, biea des veaves sur la penle du dlsespor et pour qu
ue kI traeil A. Ceie
. l4 prdoutionUsait plSs rteMunratridte
phrase que fe dtackhe du dossier, et qui rejoaitdans man souverir

d'autres phrases de ces metms dossiers, confirme mont sentiM#et
que le bienfaiteur d'awf'jord'Aui vait ld chods plU lbr~aNtt
et plus hardiment qu'autrefois.
La F6dsMtion de Ia Jeuneoe Ouvritre Cbhtienne a pour
leuesw
e
but de orier te slase oumiWre nouvelle par use nouvew~
w irois
ovr rs. La Jeunedw Ouvtitre chr6tienne a donem
a tlir daWs la lanmg barwbOr qu s"ns
itiiailes J. 0. C, doep
parlous, le Joiste, amime on a tSi do la C. C. T. le COg6tiste.
we ua baoe progrteaVA
La fosiaome • sosest oem de Bigiqu av
o~ aums comaplt. L'ouvrer doit atoir #1e foreiISti
qu

-324; Veuillot dirait qu'il faut lui apprendre qu'il est fjls
eiie
(la lutte des classes se Prsisto pas d astte ide-ld). L'oud i
vrer doit, en second lieu, recevoir use formation intellectuelle ;
il faut qu'il ait des notions exactes sur les musies. les monuments,
lesalttres, la musique. En troisiEme lieu, ii a besois d'une formation morale : qu'il comprense e culte du savoir et la noblesse
de I'amour. Enfi#, par us apprentissage sdrieux, par use hygihs
professionllUe, par la beautg du travail, il acquerra we formation
sociale. Nous avons vu. il y a quelques mois 85.000 Joistes rOusis
d Paris. L'organisation de cette jeunesse ouvrire, avec ses seer
vices d'pargue et de mutualitM, ses sections syndicales, ses cercles
d'itudes, ses journaux, ses Comitis, ses Congras, mIritait d'Itre
encouragie par I'Acadimie. Tous ces jeunes gens, toutes ces
feunes files, qui se ienaient fort bien, ni emprunfs, ni avantageus,
tres naturels, representaiest un monde nouveau que ows we conwaissions pas. A cd6t des vieies vertus de notre nation, ces anciens bijoux de famille que, chaque annte, nous ramenons us
instant d la lumiire, y a-i-il us avenir, un art nouveau, use
promasse de rdnovation ?...

i6 dicembre. -

Le Catalogue du personnel 1939 fait

son apparition. Que de r6flexions sur ce jeu croisk des
mutations annuelles, sur cet amoncellement de chiffres,
de dates, sur ces noms de famille.
Ces jours-ci, a Notre-Dame de Paris, les Beaux-Arts
font placer dans les verrieres blanches de la nef, les vitraux qui ont figur6 plusieurs mois A Exposition 1937
dans le Pavilion pontifical, devenu, en 1938, Pavillon
Marial. Depuis plusieurs annkes cette s6rie avait 6t6
dessinde et realihse pour Notre-Dame. Ce travail attire
aujourd'hui les regards, les visites des curieux et les
critiques d'un certain public; les protestations surgissent, les dloges leur r6pondent, et impassibles dans

leur colors flambant neuf, les saints de France montent la garde. On y voit evidemment saint Vincent de
Paul. (Voir Etudes du o2avril 1939).
La bataille des vitraux d Notre-Dame est use chose riconfortante.
'est-ce pas un signe de santg qu'os se passionne pour
ou contre les verrisres e v de la cathdral do Paris d une
dpoque comme cell-c ? J'afends des gags d I'eiprit chagrin
murnmrer, voquer la ligAret* des Franpais: ii y a quelques
semaines, la ville tout entiere ns risquait-elle pas d'etre la proie
d'un cataclysme tel que, beaux ou laids, tous les vitraux enssent

lI

pulvrises.
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PNexagerons rie,

I'opinion. L'art du vitrail

I'affairere

passione *pas

tail mort depuis la premihre moiti

du xvn* sidtel. It connatt u reouveau imprivu.'
En jugeant saxs passion Lh
s awres proposds d Notre-Dae,
on peut affrmer qu'il en est us tiers d'excelleues, un tiers do

bomes et us tiers de passables. Pas use qui soif dshonorante.
Mais le d&bat 'est pas Id. Le procds actul w'est pas affaire
d'artistes, xi de chItiess, mais uniquement d'arckotogues. Qu'os
re se mtprens pas pourtant sur son importance ; use d/faite des
verriers serait grave. Ele piserait lourdement sur Is destiides de
I'art sacrd contemporain et mme de l'art en genral. Elle serait
aussi le signe qu'en France, ies forces de conservation I'emportent sur les forces de r6novation. Ell serait une difaite de
la femnesse. II ne faut pas que ela soil. (Pierre Viloteau : Vie
Intellectuele 25-X-1939, p. 316-317).

17-18 duembr. - Une vague de froid s'est abattue
sur 1'Europe entiere. Le thermometre descend A moins
quinze; ce qui demeure, pour Paris, une temperature
exceptionnelle. Pour consoler leurs lecteurs, pour leur
parlr de ce qui les touche de pros et fait le sujet des
nkcessaires banalit&s de la conversation, la presse
rappelle le souvenir de ce recent hiver de z879, o* le
froid atteignait jusqu'A 250.
Le chauffage central en 1938 nous maintient cependant dans une atmosphere douce et supportable; et
dans un esprit de compatissante charit I'on pense a
ceux qui doivent aller et venir, A ceux surtout qui,
chez eux, souffrent du froid. Chose curieuse, pour se
garer de la froidure; la mode fait surgir tout aussit6t
des capuchons de toute couleur, des capelines de toute
forme ; dans la rue, on se croirait subitement transport6
dans une abbaye, parmi toute une procession de moines se rendant au chceur, frileusement encapuchonnes.
Et ces variations de la mode, ces poussees de la fantaisie aminent A rdfitchir sur les mille riens du temps qui
passe. Ainsi prenant occasion de ces capelines, de ces
chapeaux biscornus, mal adaptees sur une figure ou
les ans et les soucis ont nettement marque leurs tra-
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ces, malgrd toute la science des retouches, un journaliste de nous confier:
,Qui d'entre nous M'a femarqut L'terneUle jeiues

bonnes Sears semblemt doles ? Sans doute te calme

don les

e lur vie,

a limpidiM de let cotnsience, se relltent sur leurs traits; i4
saiMtett inUrte•ue se laisse ainsi deviner au dehors ew doux rayons,
comtMe uise lamp s'aperpoit travers l'albdire translucide. Mai4
la cownett. Ie bonnet [te toquois] y est bies aussi pout quelqm

chose : el

attnue les rides par itraWprocheme• N entre sa blA.

theuw et
e'ivoire du front, elle cache les Aeeeux btanes souw sot
battement Lgter, eie mas•se 'amaigrissementdu visage dans Set
aatlaie*
bie coMApris
i, des aussi,
ptis. Nos raad'Me
re

das I'avant-vele

de k tilleUsse, prenaient
.t

bonst de liot

blanc ou de dentelle noire. Ne vant-fl pas ieuý orter bosne
que cheveux faux ? (Henry Reverdy, La Croix, 7 janvier 1939).

21 ddcembre. - Mort de M. Braets Aimd. Venu tout
rcenunent A la Maison-M&re, M. Braets avait 6t6 ordonne pretre en Abyssinie le 25 janvier 1894. Ce premier placement en Ethiopie lui servit d'escale sur la
route de Chine. Quelques jours apres sa pretrise, contraint de quitter 1'Abyssinie, il arrivait A Shanghai en
septembre suivant. Missionnaire au Kiang-si septentrional de 1894 a 1912, il se depense ensuite au Tchekiang
occidental jusqu'en i919. RentrM en France, il passe
quatre ans au Berceau de Saint-Vincent de Paul, puis,
jusqu'A la fin de sa vie s'adonne a au labeur obscur et
assidu de la Procure x.
-3 Ucembre. -

Pen aprs 9 heures du sdr, le Trds

Honort Pre tentre de Dax'd'of il est pard sur le coup
de midi. QNe dirait done M. Vincent de se vofr a Paris
'.AS
quelques jluts plug tard, apr4 soi1kate aft de, voeament,
mouait Sur Lawr•r.
VYoid les oblo et 6~eotiionates paroles qut
lM.Eugne Milliis-Lacroix, sedateur-uaire de Dax,
n ait le 9 janvier
194, stW li tobtbe d• aette vaillante et nodste F
d L CMhait4 i
SLa
-odetie, la simplicitd, 'PhAmiwti, q sOnt Se amractj doestii
des
FPies etIs C~kati, a P eAtt fte dtispeftr dappMWer ma hk lUrge timu
i'fdmi•wieO et de recmia ance
g
A s saoi Lawoawt, qi a pfasd Ji sSn
existenc au service des asswres id'ssistatce, de bienfaisance at de tkariL dC
"nPWie
uts.
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si tot arriv de ses Landes natales, en quelques heues
de temps. Pour cette nouvelle am4lioration des horaires, ces )ours-ci prcsement, vient d'etre achevie
et mise en service de bout en bout, 'lectrification de
la lign de Paris jusqu'A la frontire espagnole. Certes
pour couvrir, malgr6 les arrts, 736 kilometres en neuf
heures, il ne faut pas muser en route.

25 dicAMbrs. NoJl. -

L Tres Honor6 Pere chante

I Ce fisa•n, je ai certain dfiuterprter ic, ls senimerts des oi-mis
eu1 Bi&Mismce, ds malade,
B
A
iaws dekphpiw d
sionMaduimiisi
•traod
quele sulagex gq a•
des vieillrds,des espts s$ de m•LewureG
met tre smisdre as sew de no institution.
iiMtsA I CAire (sri0e) I s7t ais 8a4.
* M* Of LeMwrsi
sikle demier, leasPles d e wPo* appelait to grades
£ Au milieu di
c•rti•r
#*-we mpwdmed
families tro ient dass lear beceans fm
"» do LeAursi pr&a. sWmra.
L
'rsm AeNisemeun cmforWt4is at eviw,
se sd ger snisMres
riupti•ao di e a fo. Ell• wormt amsacrer sa
husaeiws.
SApris avoir fait de fortes dIedes, dke als prendre rSng fomi les Filles
PL.
de sait ViOum d&e
pdae is
de to CLafit, at repoe
' Et cest dsas Oefrf Afpig, I 44 jasier 87 8, qu'dmU ist seaw4r
4d drs discipline daeI commasmat. RIe s'y est dlparslr sans comotwr.
L'kistoire de la sear Laurence, c'est presque r'istoire de mare Apital et
as cows de a•s soimaute doira aWaes.
eide
iiime
du Borew•
c Aprs amoir dhali dass Ie servic Als Pwda Islsdstimtioud1 sam eq
epriS s a dsigne por dirig.r icole•ibre q, fatoeiunait deas nmi,
blissmat jfmqusp 1go3, o* nwoorp0*lisa raeceaiet Pisnar"ics primwter
d a deS fUA du uaartr.
Biap
BIam deA
g Puis de flrt tdargie d& smeir Wicewr d es
S
dM w ise rai vu A Laure Ier8ue feassUis moi-me esa
faiace. Cst
Pdtensew irs B raeU d Bise*Asie de 1909 4 r193. C
ion
foWn
Eeeuosinu st ai Goase de Lat. Dsm
are a& eOfaier iLeFowxua
dFso eaprit orwitela Is rassowur
di employw
cdte collarati
asrefiaS nowelles ui co•s•tiu•D.
saion, si omt aa i"iuiti*tivs at
L pogrs doaasmres sociates.
d"II aeris-midi & la dcowvft des
w
min, tm. parfait
. Laedsiit dodoshtune sessigM
misires msd.a. Lsdisudim de sa parsw
u
a s dA sear.
uMdlis am it akde Via
litiqui d redimA iesaeWs d
dgeIl pharmeise de PI',iM .
e s. etdp% it itireHs
LA 4l d LaVa at'd
C'est d1qus f'i reramrose, dans s Lboratoire si oques, oa* ee snwiitp
Les acwns ea w"su dettriti st "e" esatitwud siastiaquwa.
aSoitme enIes 5asslesAS service is pople doa Maout preis 4 mwV
Fll d to. Clhrit,
sio s cette terre. Vrta e Fi
Lawrence P&d m $r s Nia
Is meswre ds eeir gitwe femase de caracdre,de wsotLM
elle a demed -tat.
ginerx.
caer
son
A
gace
at de foi paet dispmeser,
dersnire fois seM auguste figurs, les commissios adaHi-aaE salEwu
-skrateIs d BIrseo de Biueasisaes aet de PhM ai-hoJpiea azfrinet 6
la crmmamd des ams de Ssint-Vimwet de Peau laws ris ifs remrien
ramre commune aS lear dLemeat Ie'sPa
masts par lew fiddle cs wati
imeAriL, .esuuwss a i nM de is aw Laeueaessea, saguinie ts
crit armi les binfailrices de sor disissianeuts.s
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la grand'messe du jour. La ferveur de l'assistance, let
chants, la neige, tout concourt a rehausser cette f&te
touchante et la mettre en son cadre familial et eternei,Devant la Creche, devant ces langes, devant cette,
auge, quel seas profond et familier tout ensemble,
prennent ces antiennes de la pi&t6 oratorienne du xvuisiecle.
Q
O bienheureuse Enfance qui r6para la vie du genre
hurpain. 0 ddlicieux et ravissants vagissements qui
nous ont 6vit6 les grincements de dents et les pleurs
6terels. 0 langes heureux qui ont lav6 les souillures
du p6ch6. 0 Creche splendide en laquelle, non seulement se prodiguait le foin des animaux, mais ot l'on,

trouva le pain des Anges'.
Plus proche de nous, Noel, c'est la grotte de Bethlem, c'est ce sanctuaire de la Nativite qu'en des souvenirs de 1906, ivoque M. Louis Bertrand et oiA I'on
voit des cornettes de Files de la Charit6:
Je n'aperpois pas le pr'tre qui oficie d fautel de la criche, dans
un renfoncement contig d rescalier, mais je distingue tous les
assistants... QueUe beautd ! Ah cette fois, c'est bies la grande
emotion que 'avais si ardemment souhaiMte. La vision ramassie
dans cet espace exigu diborde les murs de la grotte, se fecule dass
Ie lointain des dges... Au fond, contre la paroi saintillante, des
femmes voiles et drapies de blarn - les Saines Vierges que
favais dfjd vues, cc soir, pencihes sous les ogives des maisons
de Bethlkem - des hommes en tuniques serrmes aux reins par des
ceintures de cuir, rudes profils d'apdres aux barbes hirsutes et
aux mains caUllses ; pais, plus pros, des hmnins de Betfk miaines,' des guimpes candides de religieuses, les corettes des
Snurs de Saint-Vincent de Paul ; plus pros encore, confondues
avec ces humbles et ces pauvrs. les dames et es jeunes filles des
consulats dont les vtements modermes ne dtonsent pas an milieu de tous ces costumes archaiques. Les mains sont jointes. La
chair des visages est transperce par la flamme fervente des cierges.
Une identique expression de recueillement et d'adoration spiri1.

beat infantia per quaw osti generis reparataest ita. 0 gaissimi

dectabilesque vagius per quos stridors diwm aerosqu porans eoasimus. 0 felices panui quibus ptcctornm sordes estersae sut. 0 pr•eser
spledidum in qo non solum jacit flaemn animalius sat cibs jinvnus
est angedorum.
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tuaise les traits calmes ds figures, le mouvement des bouches en
Wa ties
priere. Le peintre le Plus pieux des Flandres mystiques
fixd sur sa toile de plus tendre, de plus chastment beas, de plus
profoundmens chritien. C'est vaiment la chapell du rvve, le
Paradis immacul que lo conttemple ue fois dans sa vie et que,
jusqu'd la minute supreme, on we reverra jamais plus. (Revue
des Deux-Mondes, 15 dcembre 1938, p. 822).

30 dicembre. -

Le cardinal Kakowski meurt a Var-

sovie ; sa personnalitd 6tait grande. Le 28 octobre
z199, dans la cath&drale Saint-Jean a Varsovie, il sacra

6evque le Pape Pie XI, alors Mgr Achille Ratti, accr&
ditd depuis le 9 juillet prec&dent comme Nonce en Pologne. Les Annales de 1928, pages 589-617 ont donne
le portrait et quelques souvenirs d'une visite du cardinal Kakowski. I est toujours instructif et utile de
relire ces rappels d'un passe tout rcent.
ite jawvir 1939. -

Le premier jour de lan est tou-

jours fort occup6 A la Maison-Mere, avec ses rites:
offices, voeux, visites, circulaire, etc.
8 janvier. - Ennotrechapelle A 16 h. /2 Mgr Antoine

Sevat benit le nouvel autel de marbre que la gendreuse
pi&t6 des fidgles a permis d'l6ever pour remplacer l'autel
en bois qui datait des jours deja lointains de la beatification de Jean-Gabriel Perboyre (io novembre 1889).
I5 janiwr. - Les Enfants de Marie de la Region
parisienne ont leur journ6e annuelle. Elles se groupent,
se r6unissent (et ce leur est reconfortant) ; avec force
prevenances et cordialitws, elles recoivent de ferventes
d6legations de provinces (et c'est fort bon) ; elles prient,
elles chantent, elles gardent le sourire; elles &changent des vues, des projets... Apres l'intimite de la Chapelle au 14o en la rue du Bac, apres les splendeurs de
Montmartre, les 7.000 places assises de la Salle Gau-

-330mont, les voient remplir tons les sieges et recoins. Par
l'6vocation de la Reise dFe Ap*6r, par les scnes 6van-.
gliques ot Mari• se trouvait, e leos s d'dificatio.n
lee concluaious at l'atmosphare chrtienne s6 d6gagent
vivement des jeux sckniques. Tout y concourt, un texte
vivant, charg6 de sens, impr6gne de courage et d'allant;
des Enfants de Marie heureuses de comprendre et d'interpreter ces tranches de vie mariale. Tout un arsenal
de moyens techniques met en valeur IhabiletA des actrices ; la diffusion invisible des paroles que tous entendent, les jeux de luminre savamment orchestras,
l'Yne lui-m6me du voyage de Bethleem et de la fuite
en Egypte, la chwvre des bergers, Ie poupo vivant,
gigotant et sage pourtant (gracieuse evocation de
1'Enfant Divin), tout redit aux yeux, au coeur, cette
predication qui ne lasse pas; les heures s'envolent ;
on vit ces belles histoires, on r6incarne d'augustes
souvenirs. Par 14, on voit se raliser ce voeu, ce' rave
du President Salazar:' un grand probtame de notre
monde moderne c'est la formation de vastes elites;
et, suivant son mot qui se comprend, il est plus urgent
de les preparer que d'apprendre & lire A tout le monde.
Le soir & Notre-Dame, la nef blanchit sons la houle
des berets blancs, sons la croisade des rubans bleus.
16 janvier. - M. Gustave Thieffry, aum6nier & l'Hay,s'6teint A l'inirmerie de la Maison-MWre. Le 15 d4cembre dernier, il avait 6tf administrW A I'Hay mnme
par M. Edouard Robert.
Directeur de conscience, que d'ames il a conduit,
les aidant A se grandir. KEclairer, pacifier, rchauffer,
entrainer les Ames, telle est la direction spirituelle :
elle rclame un esprit surnaturel sans alliage, une charite tendre, la penetration des Ames, une sfuret6 de
d6marche du guide des montagnes .
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Avant d'arriver a 1'Hay, M. Thieffry fut longtemps
missionnare en Chine, il y arrivait le 14 septembre 1898.
RentrO un France en 1915, dj;a malade, M. Thieffry
se devoua comme aum6nior & l'Orphelinat de Mnilmontant et pea apres i l'Hay. M. Clabaalt, a la Goaf&rence, nous parla de ce d6vouement et de Ce savoir
faire de M. I'Aum6nier de 1'Hay. 1 y fut tel quo I'a
connu un de ses compagnons du Sdminaire Interne
(1897-1898) dans une evocation de souvenirs que Von
regrette de trouver si courte.
M. Guosta

Thieffry snma d Saint-Lazare en 1897.

C'es la Saint Vierge qa envoysit A la Familk do
saint Vincem
c cadea. Le fruit couarit, trs discrieta
mert d'aiUlrs, d'une guerison demandi d Notro.-ame
dt Lourde at d'ne promresse d dipart ams Missions
loinlaines. La Trds Saints Vierge avait fait o qu'il fa/lait
fairs. Et'M. Thiafry arrivait chedsaint Vinent four

pr/parer le grand- dtpart.
I1 itait prite ddjd, mais assa*jfIn encore t surkout
asse dbonmairw pour se plairv a milioe des jewws gens
qui peuplaiwnt k Siminaire Interns. Modaest, so0amwos sympathies Le
dant, cordial, il conquit d's.bi~d
visage ienun Pu tvosi, ta
busts pnchk
avantm, m ems

veillani, il allait d autrui do toUA

sa pwsonne. Son visage

s'dclairait de deux bons yeux, au regard dair, direc$,

prdsqwu sorwnIteuw, mait qui powrtant W'istimidait pas.
C'etai aussi dow qua pro/ond. On senfail ai bia qre
s'il allait as fond deos amE'es
ail pour y csillit aWvs
bienvillanc. de qeoi 6 mrttre 4 I'oisson ds joios at des
poins d'acstui,
Sa sympathis, il kl marqwit par l'wexfeSwi de so
physionomis plus encwrs qud par ses paroles. Sot Ies,
pem parl4wfs, aient toujou'r prbtes 4 s'owurfr s'il fallait

servir en disant chose utile; mais c'dtaii touiouws trs
sobre. Et cewt vois, modWie a• accents dr fa bourgs
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de Roubaix, un Pew grasseyamts mais simpe, drue, piei
de bonhomie, apportant aux connaisseurs l&cho fidi,
des accents du terroir, charmait les initiLs, dtonnait ua
peu, puis amusait les autres.
II passa les mois de son Siminaire, soucieux du devoir,

conscieieux et rggulier. Plein d'esprit de foi, habitue
an sacrifice, it n'etait pas homme A se rebuler devant In
exigences de la Rgle. Simplement il s'initiaaux modestes ct
minutieuses pratiques du Seminaire ets'ypliadebonne grcce.

Du reste il portait en son cour son rive d'apostola
lointain. Et le beau rive soulevait sa vie. Rien ne semblait
Mftom er, ni lui codter. Le devoir lui uaraissait tout nature, la vie toue simple, t IgSres les difficultis qui s'y

rencontrent : Si libenter Crucem portas, portabit te;
et ducet te ad desideratum fiem. (Imit.,' 11-12). Si
volontiers, dit 1'Imitation, tu portes la croix, la Croix

te porlera, at te conduira au but desire. Allgrement
M. Thieffry allait d son but !
Le but, ici, c'Etait IExtrbme-Orient, kes Antipodes,

les vastes et encore inhospitalidrescontrees de la Chine.
Le jour vint vite oi le rAe allaitdevenir rdalit. M. Thieffry en quittant le Siminaire, n'y laissait point d'histoire,
mais dans les dmes le portrait bien grand lun visage
bienveillant et cordial, reflet d'une ame banigne, sereine,
et rWsolue.

PI Une ois parti, la Chine sembla ravoirpris tout entier.
Il nAtait pas homme A faire parler beaucoup de lui. Il
" Snminaire.
resta Id-bas bien discret, comme il 'avait dt as
Et le devoir du moment, prenant toutes ses iournies, rit
aussi tou
ses
se ensdes. On n'eu de ses nouveIles qu
par de rares letres ou par des correspondantsde rencontre.
Les bouleversements de la guerre le ramenerent en
France. A le revoir, sembable lui-mime, tout le charme
d'anran remonla au ccur.
Desormais, ce fut Minilmontant, puis THay, qui bi-
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nficirent de son* devoement. 11 ler voua et ler garda
une fidelit sans ombre.
II a fait 14 inlassablement son wuvre, remplissant aec
modestie un beau ministre, formant des daes, kur enseignant la fidaite as devoir, les initiantA la joie de bien
faire, ler redonnant sans cesse riconfort et soutien.
Rigulibrement, on le revoyait d Saint-Lazare. Sa silhouette apparaissait discrete dans les corridors. Il y Portait son air srieux, un front pensif, mais tout prit A
s'ipanouir devant Le premier visage fraterse qui se reacontrerait.
Apros catte Echappse, reprise de contact avec le caur
de saint Vincent, il reaournait son labeur t s'y donnait
avec an calmS dvoouement at une joie discrte. Pen de
bruit, beaucoup de fruit!
Les ipreuves virent le visiter. II les accuillitde bonne
grce et leaur ft bon visage, commea tous les visiturs
et visiteuses que Dien lai envoyait. Mais les infirmitis
bient6t firent mine de wouloirs'installJerdfinitivementdans
son pauvre corps accabi. Elles devinrent chose habituelle,
et de tons les jours. Elles ne L quititrent plus. I les do-

mina. Et son travail n'en souffrit pas. I les porta aveo
tant de patience et de sirenitd, qu'il en rendit la morsure
moins pinible et action moins ntfaste. Cette mafrise
d'dme, avec les bons soins qui lui itaient d'ailleurs si cordialement assurs, prolongea beaucoup sa vie. II avait
la joie de la savoir tike.
Toujours puis4, toujoursmourant, on le voyait ressusciter tous les jours. A

hewre dite, il itait au travail.

Un jour ourtant, tout proche de la mort, il dat s'arreter. II gagna Saint-Lazare, oi Linfirmerie ne L garda
que quelques jours avant de le cider au Cil.
Euge, serve bone et fidelis, intra in gaudium Domini
tui ! Courage, bon et fide serviteur, entre dans la joie

de ton Saigneur.

ao janvier. - A l'yfpital SaiwdMichd, mort de M. Ie
Chanoine Ritz: illustre messin et aum6nier de 'OrphG
*
linAt de ia Providenc. UIy a quelques jours encore au
refectoire et dans lea corridors de la Maison-M&re,
nous avions vu sa haute silhouette. Rentr6 A Sais

MichA pour y subi une seconde opration, le vaillant
soldat de Dieu et des nobles causes retourne A Diem.
A Metz et partout, M.Rits demeura un ami de la famille
et de l'esprit de saint Vincent, et fut un fidle de Cuvry'.
22 janvier. -

Au lieu et place de la grand'messe

dominicale, Mgr Sivat, Vicaire Apostolique de FortDauphin, ordonne un de sos futurs collaborateurs, Un
de ses missionnaires, M. Regis Issartel..L'imposition
des mains, la prostration, les onctions, le chant de la
Pr6iace cons6cratoire, les textes de l'ordination, tout
pare et fait toujours du bien aux ames des assistants.
35 janvier. -

M. Pumir A la Conference coutumiere

de ce jour, nous rappelle les souvenirs, les sentiments,
et les legons de cet anniversaire : conversion, vocation,
orientation de saint Paul et de saint Vincent de Paul.
8-9 fvrier. -

L'assembl6e domestique convoque le

ban et l'arrikre-ban des confreres de la Maison : 59 voix
travaillent dans leur ordre dispers6 au choix des deux
d6putes : 2 &lus, puisque le Supdrieur genral superieur
local ne se rend pas A1'Assembl&e provinciale. MM. Edmond Crapez et Joseph Guichard repirsenteront done
la Maison-Mere A 1'Assemblee provinciale avec les autres membres qui, de droit, en font aussi partie.
1o /kvrier. -

Dans la matin6e, vers les 7 heures du

matin, 'annonce de la mort du Pape se repand dans les
z. Voir Annaks tome zoo, pages 895-899 ; tome zos, paAes 87473.
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couloirs de Saint-Lazare. La mort remontait A Rome
a 5 h. 31. Constatee officiellement, elle fut A Rome divulgu~e pen apres; A I'aube les cloches de Saint-Pierre
annoncent cette douloureuse nouvelle. Aussitat dans
un lugubre et lancinant refrain, dans une modulation
fundbre, a chaque minute, Radio-Valicw proclame a
monde entier, en diverses langues, le fait brutal: Le
Pape est mort.
Nous n'avons pas 6videmment a redire ici, A etquiser
mnme les faits et gestes de ces dix-sept ans de pontificat. Les journaux, les rWues, les biographis des volumes yont ddjA amplement pourvn. Mentionnonsii bribvement sous 1'kngle special delafamille desaint Vincent,
comment la bienveillance papale (univenrele, catholique) s'inscrit poor notre histoire en plusieura actes
dont le bienfaisant eflet demrure en nos cmurs reconnaissants.
Pie XI, Papede Canonisations,a confirm6 et officiellement approuv en-dix occasions le culte rendu, depuis
des si~les, A 17 serviteuru de Dieu, reconnus comme
bienheureux par une persv6rante tradition. Pie XI
a c6brd 42 beatifications qui ant inscrit au Catalogue
des Saints 496 nouveaux bienheureux. 11 a proc6dd &
17 canonisations qui ont elev6 aux honneurs suprtmes
34 nouveaux saints. 11 a prolame quatre nouveaux
docteurs de 1'Eglise : Canisius, Jean de la Croix, Bellar*
min et Albert le Grand.
Parmi ces nouveaux bienheureux, et so refrant a la
famille de saint Vincent, citons ici, le 3 octobre 1926,
le Bienheureux Ghebr6 Mikael; le 17 octobre 1926,
les Bienheureux Francois et Gruyer, martyris6s au S&minaire Saint-Flrmin et beatifies avec 189 autres martyrs de septembre 1792. Le 28 mai 1933, Pie XI b6atifiait Catherine Labour6, la privil4giee de la Vierge;
le io mai x934 c'ftait Pierre-Read Rogue, martyris6
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A Vannes le 3 mars 1796; le Iimars 1934 Pie XI avait
canonis6 sainte Louise de Marillac que son pr&ddcesseur Benoit XV avait dej~ b6atifi6 le 9 mai 920o'.
Tout cela, outre les encycliques et I'activit6 apos.
tolique du Pape', nous le reconnaissons avec gratitude;
aussi avec le monde catholique tout entier, nous prions
pour ce grand artisan de l'ouvre de Dieu et nous prions
pour le chef de 1'Eglise, nous inspirant du mot de
de
saint Vincent, si fort, si profondement impr6gn•
foi: II est comme une autre espice d'komme, tant it
est au-dessus des autres (XII, 430). Nous prions done
pour le Pape : pour le Souverain Pontife defunt et pour
I'election de son successeur.
Durant une semaine, ces prieres, 'menu detail de
cette chronique, nous valent a la messe 6 ou 7 oraisons,
celles des rubriques, celles pour la paix et radoratioa
perp6tuelle...
19-20-21 fvrier. -

Les trois jours d'Adoration per-

p~uele se fondent pour nous avec les Quarane heures.
M. Jules Thierry, en une triple m6ditation, fait passer
devant nos yeux et notre esprit quelques legons pratiques et quelques-uns des sentiments que comporte le
Culte de la Divine Eucharistie : a La messe c'est Eglise
qui sacramentllement s'introduit, ea ripatant Ie geste
de la Clne, dans 1e sacrifie historique du Calvaire. La
messe c'est le sacrifce du Calvaire en sacrement, ou k
sacrifice sacramentel du Calvaire v. (E. Masure, Revue
d'Apologitique, dcembre 1938, page 477).
i. Le 14 janvier x934, Pie XI canonisait une autre fille de saint Vincent,
Jeanne-Anthide Thouret que les douloureuses circonstances de la Revolution, et dcs loes sa providentielle vocation, amenkrent A fonder A Besaneao une autre mmmunaut6 des Seuts de Saint-Vincent de Paul.
Voir AnnaUs,-zg96, pages
2. 6 fevrier 1922-1o f1evder

zo jours.

33-134,
939 : sa vie fut de 81 ans, 8 mois et

. Documentation catholique, tome 40, colnnes 256-352.'
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Devant un imposant catafalque, sur-

mont6 de la tiare, en presence de nombreux fideles, le
Tres Honor6 Pere chante la grand'messe pour le Souverain Pontife difunt qui, a sur terre, A la tate de son
Eglise, tenait la place de Notre-Seigneur lui-meme s.
2 mars. -

A Rome hier a d6but6 le Conclave; la

curiosit6 et l'attention du monde sont ardemment
fixdes sur cette fum6e qui, deux fois par jour, annonce
aux abords de la place Saint-Pierre, le sens et la prolongation des scrutins. Dans la foule, ecrit M. Louis
Gillet, a sur cette mer humaine et multicolore, la flottille des cornettes des bonnes soeurs semble faire courir
des regates de bateaux en papier s. Actuellement, de
par les progres modernes, la radio permet au monde entier de dceler la couleur plus ou moins noiratre de ces
l~ghres volutes qui montent du poale de la Sixtine;
la T. S. F. nous permet de voir, tout comme les curieux
des abords de Saint-Pierre,la fum&e symbolique. RadioVatican decrit d'ailleurs la scene avec complaisance et
le chceur docile des postes d'6mission la redit, par
centaines, dans tous les pays, dans toutes les langues.
Sans insister davantage; notons ici comme caratristique de 1939, la rapidit6 et. notre mode d'information. A Paris meme, des 5 h. I/4, dans la rue, surtout A
la porte des eglises,l es camelots, vendeurs avises vous
presentent avec une joyeuse insistance des images,
des portraits, des cartes-postales du cardinal Pacelli,
le nouveau Pape. Les oreilles en effet se sont tenues A
l'ecoute : partout, dans la rue m&me, dans les autos,
les postes r6p6tent la nouvelle qui, sans retard, remplit
de joie le monde entier: 4 Nous avons un Pontife',
r. A 'ccasion

de cette 6ection papale, voici (trouvesjadis parM. Par-

rang) deux lettres de Mademoisdel

Podlalih,

*

sa~ue fadakitders FilW
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Dans cette vision de paix, de pi6t6, devant la graa. Bile 6cdrvat A Alexandre VII aux kndamins de Ma
Paeeidms
dae Fi
6eection (1655).
En cette anne-li, le 18 janvier 1655, int feni e la porte du Conclave,
et le 7 avril en6n, le Pape fut lu par 25 voix, auxquelles accMdiret 39 autres.
, Patice Gaschat, IV, page 32). Le ardinal
(Cf. Hinarci Ca"Iic4
le 18 avril, et saint Vincent
Fablus Chigi (Alexandr VII) fut couroonr
lejclet I a2 avril 165t . (GO.Coste, V, page 368369).
sa
Marie do Lumagne, nae a Paris le 29 novembre z599, pousa lez25
16ty l•kanois PoUaionb Devenue veuve pen aprte, mdemroisele Pollett
dm
la
visite
pout
dames
A
pluuieuse
fut associ" A Louise de Mailla ot
chaitvs. Mademoiselle Pollalion fnda les Filles de la Ppovidence et morut
is4 ieptembre x6S7.
On remarquera dans la seconde lettre an remsde pour la piere qui ap.
pelt cette mtrt recette que saint Vincent mentionne ae sa famemse Afs
is

s aCaPti

misapiauc.

TIte Saint Peie,
Dans lemoment qua je appris que la divine Providence avait doami i
la Chestienat en la personae e Vostre Saintet6, un digne successeur db
saint Piere, J'a unis milles acsi de pagae DDiau et me anty pr
d'un segret movemnent de conjurer Vostre paternelle Bont6 avecque le plts
de terpeat qu'il nm sentt posible de veolur faire Ia graMe I sstI pas
Ccmaot6 et bopital des filles de la providence de Dieu de 'hoonorer de
et ste ptotection, paosque 'apliqueray sen cesse potr
Vstre psla
demsaeder & a divine Majeota la couservati de VoAtre Sintet6 et quela
qui luy sont ncessaire pour acomplir ce grand
ses
secours
le luy donne
at saint deat quell, a dmplayer toute son authe it pou t *tabltIa pat
generalle y ly a bien apparance que les vertus qui oat tousjours remplt
vostre aae vous preparoft a faire un etvre sy agteable aDteuet qui seul
est digne do Vastra Sinteti j'apprend avec ademiration les Benediction
que Ia clel a toujours donad A toute ces actions et jeSpkre de ne mouryr
pas sas avoir thenner de lay baiser le pia s acrp , at pnstetniee e
toute humiliti, jattenderay laBenediction de Vostre Sintet6 pour nos pauvres
filles at pour moy, a luy protestant de la plus kumbla eounbsioa de ma
ame que je suis
Trbs Saint P4te
veMor trks humble et tre obiseate tt tbaUi swven
Marie Lumagne-Pollalion.
Dc Paris ce to* fui 1655.
As des os a cts:
Parigiz655, so gniuo.La S Maria Luimagm, foealerie del Co9gie
ditte poawue Zta le spmrs* racohiada quwi opera a Nt Sitb e st
di S. S'".
rmpusItwo dd1 asd"
5
Resp.
, f3olio ago),
(Atblves Vaticerum: Prtiadi i.
MonhA.gneur,
Nous somme bien redevable A la charith de Monseigneur le Nnce qai
a donn• de sy favorable impresions de nostre comunote A Sa Sinteth et
vom conjure au n•w de Dieu de vouoir ajouter Ala grass que Vetre Boati
ane
a fitB MoOnsigaar, de nae eavoier la Benedietio de ntstte s
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deur morale de la Papaut6, le monde entier s'incdin,
tout comme i reoit avec v6uration &l'instant me~
e,

sur les ondes porteuses, la blnndiction adressee a Rome,
au monde entier: Urbi #t Orbi.

Dominus consOew

eum et vivifcet eum.
Fernand COMBALUZIER.

Pke, cede de luy en re•dre les tres humble remercimnens et de ly presenter ns nmete tr& aside pot
ure nh l qu'il a de la pi·ne, elle a at"
beaucoup de fois experimentae avec bon asos et fe tmoa pire et l'un
de mes frres quil vit eneem oat esth perfectement gar per 'usage de
ce reiede, qui a tl vertu do faire di•oudr les pirre pr pCtis m••ansa
et en sable et cans violance, tous les medecins de Paris a quy Ion sen parla
loet a prF ves. Nowa prima sEaese DWeu quil le boniss et quil taswir
Sa. Sintetd de se servir puisquil ma dooqe la pense de luy envoiier par
vous, Monseineur, continues nous as vou plest votre proteci o aupets
de Sa Sintet6 et croiis quo joray une iternelle sentiment do ves bnt6s
at vous supplie de me les conserver devant Dieu et de crok que je suis
avocque beaeoup do respect,
vost

trs h

Feason.
De Paris, -cs ga

e et trds obdissante servente Marie Lumagne

oadpbrz633.

Ages do sauiante tiis as feu mon pere
apprts avoir us6 de la dite resete
a get6 par ces hurines quatre vingt petite piem•
de la gosseur de petit pois, et cantiti de sable
at a vcc di ams appre avoir at gary.
Y ly a eu des peraione quy avoit est6 tay
deux fa ps ae P'tre pour la trosinme qoy
e* asot oervy de cett e re et aot ath guary.
A Monseigour
(Suscripion):
Moaseigner-Jule archeveque
DeFeas
A Romme.
(Archives Vatieaes: PIrtNiCrii, , page 340).
(P.'S.)

SILHOUETTE BOURGUIGNONNE
FaN•oIS-Euc•lNE PR~AU, LAZAR~IST
(1855-1938)

Le mardi 3 octobre x87n, Eugene quittait Toucy,
dans sa seiziem e anwne, pour entur w qu*atriew at
Petit Seminasir d'Auxerrc, De 'aveu do ses conds-
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ciples Aug6, Rimbault - aujourd'hui Monseigneur c'6tait le modele des 6leves, pieux, bien dou6, acharn
au travail. Congreganiste du Sacr-Coeur, maitre des
cerimonies, boutiquier, homme de confiance de l'&~c
nome, premier de cours, il faisait chaque annee ample
provision de lauriers.
Malgr6 son s-rieux, son air plut6t reservt avec an
voile de melancolie, il n'4tait pas ennemi de la gaiet&
Au tempus studendi succedait pour luile tempus ludendi.
Aux r6p6titions il faisait sa partie d'alto dans la
fanfare. Certain soir, apres une discussion orageuse i
propos du choix d'un morceau, une lutte homerique
s'engagea entre les melomanes, Ie Combat des Trenk
- ils 6taient trente, je les ai comptes sur la photo.
Comme quoi la musique n'adoucit pas toujours les
mnears ! Et I'on se cogna A coups de pistons, de barytons, de trombones, toute la lyre. n1 y eut plus d'un
ail au beurre noir, plus d'une bougne au front et c'est
a grand peine que le chef, son baton a la main, parvint
& retablir I'harmonie.
Le dimanche suivant, A la reunion des Congreganistes, le rh6toricien Eugene battit sa coulpe, a genoux,
avouant que son alto avait jou6... dans la bagarre. Ea
guise de monition, le prtsident, son camarade de classe,
lui administra une paire de soufflets et il n'y alla pas
de main morte ! Le dMlinquant encaissa sans broncher,
se contentant de rougir - et pour cause I Les t6moins
admirkent son calme et son humilit6.
Quelques mois plus tard, A la grande sortie de find'annee, il monta une seance litteraire, sur la route
de Champs, in loco campestri, comme nous lisons au
brviaire, et il r6cita une piece de vers alexandrins.
fort bien troussee et tres applaudie pour c16kbrer, au
jour de sa fete, les pronesses du papa Aug6, doyen du
cours et... futur doyen de Ligny, et I'on ofirit au v6t&an
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une gerbe tricolore, bleuets, marguerites, coquelicots.
Les rh6tos de ce temps-l savaient organiser et varier
leurs ( Loisirs x.
En d6pit de son pere qui le voyait dedj dans le monde
appel6 a un brillant avenir, il prit la soutane & Sens en
octobre 1874, sous la direction de nos waitres, les
chers Lazaristes. I fut bien vite apprdcik de M. Mourrut.
Bombard6 aide-sacristain, le second de M. Bonneau,
actuellement vicaire gneral, dans 1'antique chapelle du
Grand Seminaire; il pr6parait les ornements, ornait les
autels et servait la messe avec la ferveur d'un livite.
Au debut de la troisieme annie, il se ia d'amitid
avec deux jeunes philosophes, ses camarades d'Auxerre.
Aux promenades ils 6taient ins6parables. Le Pere Poulin, les voyant sortir de compagnie, les interpellait amicalement an passage: a Semper tres, p'tites canailles,
que vont-ils comploter ensemble ?
Ah ! c'est qu'il connaissait les secrets du trio, le bon
Pere, il devinait que les missionnaires en herbe, le
Lazariste, le Dominicain, l'aspirant A la rue du Bac,
allaient deviser de leurs futures conqu6tes, rover de la
Chine, du Japon, du PNrou, du Br6sil - nagusre champ
d'apostolat de M. Tite Chalvet, l'dconome - 6voquer
la prison, les coups de rotin, la cangue, les plus sirs
moyens d'entrer tout droit au ciel.
Apres avoir relu les ordres mineurs A Sens, M. Pr6au
fut admis a Saint-Lazare en octobre 1878, entrainant
avec lui un de ses fiddles compagnons, l'Avallonnais
Antony Charrue qui, non sans un serrement de coeur,
renoncait A la robe blanche de saint Dominique'.
Pretre en 1881, M. Pr6au d6buta comme directeur
au Grand Seminaire de Cambrai. II y resta quatorze,
i. Professeur de philosophie & Chilons-sur-Marne, M. Charrue se retira
A Dax o4 il mourut, le so aodt x886, en odeur de saintet6.

-343ans, puis partit comme professeur a Cahors oi il enseigna pendant buit ans. L'humble disciple de Monsieur
Vincent s'est devou6 a sa tache obscure sur la terre
de France. Entre dans la quarantaine, doit-il renoncer
a ses raves d'antan, aux regions lointaines oA I'on a
chance de cueillir la palme du martyre ?
Les fameux d6crets ont paru. On a decide la fermeture du s6minaire. Les religieux sont hors la loi. C'est
l'exil en perspective.
A quelque chose malheur est bon. L'exil lui ouvrira
des horizons nouveaux et il entonne un p6an d'allgresse:
« Grace au petit Pere Combes, notre ancien lve du
petit et du grand seminaire d'Albi qui nous quitta,
clerc minor6, en faisant claquer les portes, parlons plus
clairement, grace a la Providence, me voic en route
pour le P&rou ).
Lima ne lui dit rien avec ses mines d'or et d'argent.
D'dr et d'argent il n'a cure. II ne fait qu'y passer pour
se rendre dans l'Equateur an Grand Seminaire de Quito.
II a brfil ses deux premieres 6tapes. II remonte dans
le centre a Guatemala oh, pendant cinq ans, superieur
et directeur, bien souvent par monts et par vaux, il
s'occupe des Filles de la Charit6 rlpandues dans vingtcinq maisons des cinq R6publiques de l'Amerique
Centrale.
Il revient dans l'Amerique du Sud pour y travailler.
pendant treize ans i la formation du clergd.
En 1927, il s'installe A Panama, le temps d'y fonder
un s6minaire diocksain.
Le mauvais 6tat de sa sante le ram&ne a Guatemala
dont le climat ideal - ver est aeternum - le remet
sur pied. Charg6 des 6tudiants de la Congregation, une
* quinzaine de jeunes gens du Guatemala et du Salvador,
il leur fait les classes de patrologie et de liturgie et en
meme temps il r6dige en espagnol, sous la signature
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de Francisco un journal hebdomadaire t El Apostol
qui porte A30.000 lecteurs a les enseignements de NotreSeigneur et de la Sainte Eglise ,.

L'exilM n'oublie pas les Bourguignons, ses compatriotes. II reste en relations suivies avec eux et les
abonne d'offioe A sa Revue.
aTu me demandes, 6crit-il A Fun d'eux en sep-

tembre 1935, comment je porte ma jeunesse de 79 printemps (dans deux mois 8o), ni tres bien, ni tres mal.
Grande difficult6 pour respirer, surtout le matin, faiblesse des jambes qui m'oblige A ne pas m'l6oigner
beaucoup du bureau oi je travaille ferme A preparer
classes, sermons, journal. Ce que j'appr6cie grandement et ce dont je dois remercier tous les jours le bon
Dieu, c'est de conserver 1'activit6 intellectuelle comme
je l'avais il y a trente ou quarante ans.
Au survivant du trio, venerable, prudente et discrete
personne du Chapitre de la Mdtropole, il rappelle un
souvenir des derni&res vacances de Sens ! a J'ai dans
un carnet que je porte habituellement sur moi une
image bien eonservee ou je lis ceci: Fleurs cueillies
pfrs de la grotte de Lourdes le 24 aoat 1878, offertes d
mon cher fr re en Jisus-Christ, E. Priau. Ao2t 187',
II y a de cela cinquante-sept ans! Grande moralis daev
spatium ».

Octog6naire, il a vecu pour le bon Dieu, lui aussi,
grande aevi spatium. Charg6 d'ans et de m6rites, ii
est mir pour le Ciel. L'heure est venue d'aller chercher
lA-haut sa r6compense.
L'an dernier, le jour de l'Assomption 1938, il devait
chanter la messe. II se reveille A 3 heures du matin.
I1 sentait une fatigue inaccoutumCe. Le coeur flanchait.
Comprenant que la fin 6tait proche, it alerta ses
confreres et regut en pleine connaissance les derniers
sacrements. Le soir, vers 9 heures, sans agonie, il rendit
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le dernier soupir, et son ame, assumpta in coelum, prit
sur les ailes'des anges le chemin du Paradis.
Ces notes trac6es par le Visiteur, au lendemain de
sa mort, en disent long dans leur concision : iMissionnaire tminent, d'une pi4te et d'une regularite exemplaires, travailleur infatigable, prechant, causant, enseignant. Et, avec cela tout p6netr6 de 1'esprit sacerdotal. Le breviaire, la messe, l'Ecriture Sainte 6taient
chez lui une passion. Il en vivait, il s'en nourrissait.
En un mot missionnaire laborieux, pieux, 6difiant. v
L'ap6tre dort son dernier sommeil au milieu de ceux
qu'il 6vangdlisa si longtemps. 11 repose en paix, laissant
apres lui des disciples qui continueront son oeuvre.
Montigny-la-Resle (Yonne)
Janvier 1939.
Henri BORNOT, chanoine.

NEMOURS

S(EUR MARIE-CAMILLE DUTILLEUL

La d6pouille mortelle de la bonne Mere des orphelines de la rue des Tanneurs repose maintenant a l'ombre
de la modeste croix du cirietiere de Nemours. Une
assistance considerable est venue lundi 2 janvier 1939
rendre un dernier hommage A sa grande bont6, a sa
charit6 et A sa modestie.
Sceur Marie Dutilleul 6tait arriv6e a Nemours en
octobre 1904, chassde par les lois de laicisation de
1'Hospice des Quinze-Vingts ofi, apres avoir pass6 les
dix premieres annies de sa vie religieuse, elle y 6tait
revenue comme suplrieure en 1889, rcclamee par 1'Administration.
C'est done pendant 34 ans que nous avons eu la
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joie de la voir presider aux destindes de l'etablissement
charitable ( du grand pont ,. Avec chagrin, tous nos

concitoyens oat appris sa longue agonie et la nouvelle de sa mort la semaine derniere.
Elle s'en est all6e vers Dieu dans la 83* annie de
son age et apres 61 ann6es d'une vocation religieuse
particulierement 6difiante.
L'ann~e dernire, Son ExC. Mgr Evrard 6tait venu
presider la crmonie de ses soixante ans de vie religieuse et tout dernierement son ddvouement envers
l'enfance venait d'etre recompense par l'attribution de
la M&Iaille de Bronze de 1'Academie de MWdecine sur
la proposition de la Commission d'Hygiene de l'Enfance.
*

*

QueUe belle vie, mais surtout queUe belle mort, disait
en chaire, M. 1'Abbd ChUreau, cur6-doyen de Nemours,
a la ce6rmonie des obseques.
Quand on a la joi comme elle. Quand tous les jours,
on a pratique jusqu'd I'extreme limite la charitd, c'est4-dire l'amour de Dieu, le don total de toutes ses facultis
pour les pauvres de Jesus-Christ. Quand on s'est toujours
oublii, toujours humilii, par vertu. Quand on a chaque
matin, recueilli sur ses lvres dans la Communion, la
force nicessaire a la pratique de toutes ces vertus, on
peut regarder la mort en face, elle est une recompense,
car elle conduit au ciel.
S'adressant ensuite plus specialement A ses enfants :
les orphelines ; M. le Doyen prononca ces paroles tres
emouvantes :
Vous vous rappellerez ses conseils, ses paroles, son
sourire. Quoique vous deveniez, dites-t is que vous avez
au ciel une protectrie qui vous a aimdes et qui vouf
aimne toujours,
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Et quand vous aurez grandi, quand vous serez lancies
dans la vie, au milieu des peines que pert-dtre elle vous
riserve, si un jour vous sentez un sourire, une lueur
de consolation ou d'espirance, n'ayez nul doute, c'esl
encore votre mere du ciel qui veillera sur vous.
**

Le corbillard rev6tu de blanc 4tait pricedl des orphelines, de 1'Association des Enfants de Marie avec
la bannire de la Sainte Vierge, et de nombreux enfants
des 6coles libres et du patronage de 1'Hospice.
De nombreuses religieuses de Saint-Vincent de Paul
6taient en t&te de la famille, parmi laquelle se trouvait
la sceur de la defunte que les Nemouriens connaissent
bien pour l'avoir vue se depenser aux manifestations
charitables de l'Orphelinat.
M. Darley, maire de Nemours, accompagnE de quelques conseillers, venaient ensuite, et la foule innombrable d'une population profond6ment 6mue par cette
disparition.
*

*«

Au cimeti6re, devant le cercueil sur lequel etait
disposte une unique couronne de roses blanches, les
insignes de religieuse de la chore Soeur et la couronne
de ses noces d'or, M. le Maire de Nemours prononea
le discours suivant:
Mesdames, Messieurs,
C'est profond6ment 6mu et en proie a une sincere tristesse
que je viens devant cette tombe saluer la d6pouille mortelle
de celle qui pendant de si nombreuses anndes et avec un dvouement admirable dirigea l'Orphelinat et les Colonies de
Vacances de I'Ouvroir Saint-Joseph de Nemours, et qui fut
dans toute I'acception du mot une femme de bien.
N6e dans nos riches et laborieuses regions du Nord de la
France, Seur Dutilleul fut attiree toute jeune vers la vie
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vers les pauvres et pendant plus de vingt annies se consacra
i l'Hospice des Quinze-Vingts a Paris. Sup6rieure de cet 6tablissement, elle le quitta en d6cembre 1903 pour venir quelques
mois apres assurer la direction de l'ouvroir de Nemours.
D'une intelligence superieure. d'une grande amabilit6 envers
tous ceux qui I'approchaient, bonne et genereuse autant que
modeste, inlassable dans la tAche qu'elle avait choisie, elle
jouissait de l'estime et du profond respect de tous ceux qui
eurent le privilege de la connaitre, comme de ses collaboratrices et d6vou6es compagnes.
A la tate de l'Ouvroir de Nemours qu'elle dirigea avec une
si haute autorit6, elle etait la v6ritable mere de toutes ces
ch6res petites, priv6es des affections naturelles, et je suis
bien certain qu'en ce jour p6nible, toutes ressentent cruellement la perte immense que leur cause la mort de leur vinbr6e
et aimbe Supirieure.
Comme maire de la ville de Nemours, je veux en cette douloureuse circonstance, dire combien notre population doit A
celle qui vient de quitter ce monde.
Les relations les meilleures existerent toujours entre la
Municipalit6 de Nemours et I'Orphelinat, et ce ne fut jamais
en vain que mon predecesseur i la mairie, comme moi-meme,
avons fait appel a la bont6 et an d6vouement de Madame la
Sup6rieure de cet 4tablissement.
Avions-nous un enfant a sauver de la w.isesm d'un foyer
visit6 par le malheur ou la maladie, avions-uous une fillette
h h6berger ea l'attente d'un placement dans tel on tel 6tablissement, il suffisait d'en manifester le d6sir & Sceur Dutilleul
pour qu'imm6diatement l'enfant soit recueillie avec affection
et entourde de soins aussi devouds que d6sint6ress&s.
La ville avait-elle besoin d'une parure de fete a l'occasion
d'une manifestation quelconque, le travail des petites orphelines 6tait mis avec empressement et gracieusement a notre
disposition. Avions-nous besoin d'organiser des collectes et
des quotes, des fillettes habitudes a rendre service 6taient
d6signdes pour r6pondre a notre d6sir.
Soeur Dutilleul ne limitait pas ses g6n6rosits aux enfants
qui uIi 6taient confies, et pour qui elle avait une profonde et
bienfaisante affection, elle pensait aussi auW autres misres,
elle aimait les pauvres, tous les pauvres quels qu'ils soient,
et ce n'6tait pas sans 6motion qu'il dtait possible de constater
la joie que procurait aux pauvres mendiants passagers & Nemours la bonne soupe chaude et la nourriture qu'ils recevaient a I'Ouvroir Saint-Joseph.
Le bureau de Bienfaisance de Nemours, lui aussi, recevait
souvent des dons g6nureux de Soeur Dutilleul, elle ne manquait
jamais 'occasion de.faire ainsi le bien A 1'ensemble des pauvres
de notre ville.
C'est en leur nom qu'aujourd'hui je suis heureux d'exprimer
le t6moignage de la profonde reconnaissance, que nous devons
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a celle dont la vie fut toute charit6 et bont6 envers les malheureux.
En m'inclinant devant cette tombe, je suis certain d'exprimer
les sentiments de profonde tristesse de tous ceux qui connurent
Madame la Superieure de 1'Orphelinat Saint-Joseph de Nemours.
Aux membres de sa famille, comme aux Sceurs de cet etablissement, j'adresse l'expression de mes sentiments de bien
sinceres et respectueuses condol6ances.

L'Action Ripublicaine de Fontainebleau,
(7 janvier 1939).

ROME
TRIDUUM

EN L'HONNEUR DE SAINT VINCENT

DE PAUL

(Saint-Joachim-des-Prss : 2, 3, 4 decembre 1938)

Rome vient de comm6morer solennellement le souvenir du
deuxibme centenaire de la canonisation de saint Vincent de
Paul, c6l6br&e jadis a Saint-Jean-de-Latran le 16 juin 1737.
Pour rappeler cet 6vdnement et glorifier le giant de la Chariti,
on choisit dans la Rome moderne I'Mglise rdcente de SaintJoachim au quartier des Prati,paroisse actuelle des Lazaristes
remains et des lors de leur maison internationale d'6tude.
Comme preparation an quarantidme anniversaire de 1'drection de cette 6glise Saint-Joachim, confi6e depuis trente-trois
ans aux PNres R6demptoristes, le triduum fut pr&c6d6 d'une
mission de dix jours, prechee par les Pretres de la Mission.
Durant le cours de la mission, les quatre pridicateurs ont encourag6 les fideles 1 une fr6quente et fervente reception des sacrements.
Le vendredi 2 decembre 1938 commena le triduum vincentien
avec celebration de nombreuses messes durant toute la matinde ;
il en fut de meme les deux jours suivants. Les messes de communion furent chl6br6es respectivement par les Cardinaux
Salotti, Pr6fet des Rites ; Vincent la Puma, Prefet des Religisux,
et Charles Rossi, Pr6fet de la Consistoriae. Les v6nbrables
celebrants adressdrent quelques mots aux diverses Associations
de la famille vincentienne qui particip6rent h la communion
g6ndrale ; ainsi le vendredi ce furent les Enfants de Marie,
le samedi les Filles de la Charit6, et le dimanche les Dames
de la Charit6 et autres associations apparentkes.
Le premier jour du triduum, la messe pontificale fut clebr&e
par Mgr Charles Gounot, de la Congregation de la Mission,
coadjuteur de I'archev~que de Carthage. L'apres-midi, Mgr FranGois de Philippis, 6veque de Veroli, illustra la figure du Saint
de la Charite, avec I'rloquence bien connue des Romains.
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SAINT VINCENT DE PAUL
Canonisi * Saiat-Jeen-de-L atra.,
je6 juin 1737
Statue de Ia Basilique Saint-Pion de Rome. par.Pierre Braced (L7oo0-7

Le secrbtaire de l'Orientale,le Cardinal Eugene Tisserant donna
la ben6diction du Saint-Sacrement.
Le 3 decembre, la messe pontificale fat c6I6brde par Mgr Fran9js lPascucci, eveque titulaire de Sion, Secritaire du Vicariat
le panegyrique du saint fut prononcrpar Mgr Nicolas Grannattasio, puis le Cardinal Alexandre Verde prisida le salut
Ce mýme samedi, a 16 heures, dans la salle paroissiale Benoit XV
eut lieu la comnenoration du quarantime annaversaire de
l'iglise Saint-Joachim, deev6e A La suite d'une aouscription du
monde catholique et offerte au Pape Uon XIII (Joachim Pecci)
A l'occasion de soa double jubild sacerdotal et 6piacopal.
Pr4
sidait la cr6monie : Mgr Traglia, Vice-giras•
de Rome. Apr~
quelques chants, le cur le PBre Seraphin de Alexandris adressa
une breve allocution et le Pere de Angelt, en on rapport copieux, 6voqua le commencement, le dveloppement et la vie
de la magnifique 6glise.
Enfin, le dimanche 4 d6cembre, a 6 heures, la
fut
dite par Mgr Carinci, Secr6taire des Rites, et dds lemesse
matin le
concours du peuple s'accentua.
A la messe pontificale l'dglise oflrait an spectacle specialement imposant : au centre de la nef se trouvait ramass6
saim des cornettes impeccablement blanches. Le Prefet I'es.
du
Concile, le Cardinal aglione' officiait, entoure de plusieurs
eveques et d'un nombreux clerg6. An-deusus de l'autel, la pater0
nelle figure de Vincent de Paul, aur6ol
e de centaines de lampes,
implorait de Dieu la divine protection sur ces couvres
aniines
de son esprit charitable, toutes largement repr.eentdes. L'apresmidi, la parole annonc6e du Cardinal Pacelli, secretaire d'Etat,
avait rassembl6 une foule qui remplit I'6glise en ses moindr
s
recoms. (xi,
Enfin cl6turerent ces solennitds le Te Deum et la b6endiction
solennelle donnee par le Cardinal Jorio, Pr6fet des Sacreent
Le programme musical, sous la direction de Don Antonio
Allegra, comportait entre autres la Missa ckoralis de
Refice
et deux hymnes a saint Vincent dus A Don Allegra.
Dans la joie commune, Pretres de la Mission et P6res
Rddemptoristes eurent A coeur de ne pas oublier les insignes
bienfaiteurs des ceuvres de saint Vincent et de l'6glise Saint-Joachim.
Aussi,
leurs intentions, une messe f a t c6lbrde pour eux le
i
nde
5 d cembre par Mgr Arborio Mella di Sant Elia, Maitre
de chambre de Sa Saintetd.
(D'apres l'Osservatore Romano du 7 d6cembre 1938).
X.N. B. Plts haut, pages 213-256, on peut fire
in exensao le pan6gyrique de saint Vincent de Paul pronoct
par lecardinal Pacelli, devenu
le 2 mars1939 sa Saiatea le Pape Pie XII. Le teote italien
cet ags4 de saint
Vincent a Wtpdonnd par l'Ossc•vgore Romano du 21 de
dicembre 1938. II est
reproduit par les Ansagi dra issi on
Annali deUa Ca•ri 1939, pages 68-104.. 1938, pages 385-414, et par les
La Croix du 6 janvier x939 a donn8 de copieux extraits;
la presente
traduction franis int6grale des Annaes est due au talent serviable
bie=
COUn de Mgr Rcd FogAteCnU,
chanoine de Saint-Pierrede Rome.

- 35 VARSOVIE
PIE XI EN POLOGNE

Souvenirs (decembre

Ir98-mai

1921)

Lorsqneen qualitA deVisiteur Apostolique, Sa Saintet6 Pie XI
vint en Pologne, et ensuite y sajourna presque trois ans comme
Nonce, plusieurs de nos maisons ont eu le bonheur de voir
Mgr Achille Ratti dans leurs murs.
A la Maison Centrale de Saint-Casimir, il se rendit plusieurs
fois. La premidve fois. vers la fin de decembre 1918, ii arrivi
en compagnie de M. Brzezievicz, cure de Saint-Alexandee. E*
ce temps de Noel, dans la chambre de retraite, il y avait wn
belle creche ; c'est done ~h qu'on introduit le v6n6r6 Visiteur,
qui regardait tout avec int6ret et demandait des informations
sur bien des details.
- Combien y a-t-il de- maisons dans votre Province ?
-

Quatre-vingt-quatorze.
Et combien de seurs ?
Six cents & pen pros.

II 6coutait avec attention ce que ma Soeur Visitatrice lui
disait des oeuvres, de feurs besoins et de leurs difficults. 11
semblait peu connaitre notre Compagnie, et lorsque les petites
scems du S6ninaire entrerent avec ma Sceur Directrice, if
demanda qui elles 6taient.
Depuis plus de cent ans la Pologne n'avait pas vu un envoy6
du Saint-PBre, venant sans escorte russe, sans ftre espiona6
par la police, mais librement, simplement, comme un p&e
venant voir ses enfants. Il nous parat done comme an ange
du ciel, et ma Seur Directrice s'agenouilla et resta ains i
genoux tout le temps, ainsi que toutes les petites seers. On
en comptait 14. Sceur Visitatrice soupia que c'dtait bien pen
pour les besoins de la Province et qu'on manquait beaucoup
de vocations.
- Ce n'Wst pas 6tonnant, rdpartit le Nonce, c'est la guerre.
Apres la guerre, chaque personne de bonne volont6 a.partout
beaucoup de bien a faire, mais quand le calme reviendra, i y
aura davantage de vocations.
M. le cur6 Brzezievicz montra les soeurs agenouilldes et dit:
- Elks attendent que Vous leur disiez quelque chose et
que Vous les b6aissiez.
Mgr Ratti les regarda, puis lentement d6veloppa l'allocutioa
que quinze ans plus tard il devait adresser aux Filles de la
Charit6 rassembles ; Rome pour la b6atification de la Bienbeureuse Catherine Labour6 :
- Files de la Charit6, Filles de la Charit6, Vous portez ua
beau nom, mes ch2res sceurs. Saint Paul a dit qu'en ce monde
demeurent la foi, l'esprance et la charitC,mais la charit6 est
de toutes la plus grande: la foi cessera, I'esp6rance fnira et
la charit6 durera 6ternellement, vous done, Filles de la Charite,
je vous b6nis pour le temps et pour I'6ternit.
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Une autre fois, Son Excellence vint c6l1brer la Sainte Messe ;
un autre jour il vint demander . ma Sceur Visitatrice de placer
dans un orphelinat une petite Italienne dont on le priait de
s'occuper ; enfin, avant de partir, il vint faire ses adieux :
c'6tait vers la fin de mai 1921. Les sceurs s'6taient rassemblees
dans la salle appelbe depuis bibliotheque, et les enfants dans
la cour. II ne s'attarda pas longtemps, mais il dit quelques
mots ddlicats, sa peine de partir, car il aime la Pologne et
emporte dans son coeur un bon souvenir d'elle, puis il donna
sa benediction. Lorsqu'il sortit dans la cour. les enfants commencerent a chanter. II les b6nit aussi et dit en polonais:
a Lou soit Jesus-Christ*. Quand il s'appretait B monter en
It voiture, les enfants l'entourbrent, jetant des fleurs a ses
pieds. Avant de passer la porte ii se retourna encore une fois
et vit a sa fenbtre le vieux M. Pierre Mystkowski, dernier survivant des Missionnaires de Sainte-Croix, la maison des missionnaires depuis les temps de saint Vincent jusqu'A I'expulsion
de 1864. Donnant au vieillard une b6nediction toute sptciale,
le Nonce lui dit en polonais : Au revoir, au ciel.
Quand Mgr Ratti vint a Varsovie, il n'y avait pas encore
de maison pour le Nonce Apostolique : il logea done h I'archevC-ch ; ce fut provisoire, il fallut chercher un autre local.
Comme il etait dificile de trouver vite quelque chose de convenable, M. Brzeziewicz, cur6 de Saint-Alexandre, confesseur
aes soeurs depuis une bonne treutaine d'annies, c6da son appartement.-L'ameublement faisant defaut, on s'adressa & quelques
maisons religieuses pour y rem6dier. La Maison Cenarale de
Saint-Casimir donna la literie et quelques meubles, entre autres
un fauteuil de l'oratoire des Soeurs anciennes. Par la suite, on
le redemanda pieusement et on y mit une petite plaque en
cuivre avec l'inscription : a Fauteuil qui servit & Sa Saintet6
Pie XI, quand il 4tait Nonce en Pologne. *
Mgr le Nonce Apostolique aimait a visiter les 6tablissements
bienfaisants, surtout les plus pauvres, omettant ceux qui
6taient bien situ6s et bien approvisionnds. Des maisons d6pendantes de la Municipalit6 de Varsovie, il visita la Maison des
Enfants.Trouv6s fondoe en 1732 par le Lazariste Baudoin,
et I'H6pital Saint-Fdlix, dans sa vieille demeure.
A la Maison du P. Baudoin (Cf. Annales 1938, pages 277-280),
c'tait au temps de Noel 1918 : peut-6tre voulait-il alors honorer
1'Enfant-J6sus en visitant cette maison des plus pauvres enfants. Mgr Ratti y vint pour ce6lbrer la Sainte Messe. Les
sceurs, les enfants et tout le personnel le saluerent a son arriv6e
et le conduisirent A la chapelle. Les enfants chanterent des
Noels. Apres la messe, il parla de I'autel en italien, et M. Kepinski, qui l'accompagnait, traduisait : il eut des mots touchants pour les sceurs, les eniants et les m6res; tous en furent
6mus. A dejeuner, il parlait en frangais, s'int6ressait a la maison,
aux enfants et a leurs Ames. Soeur Anna Gorska qui parlait
bien le frangais, I'informait de tous, la conversation etait vive.
touchant a diff6rents sujets : surtout sur 1'ducation des enfants. Quand vint Sceur Maric Burba, M. 1'Aum6nier de 1'6ta-
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blissement la pr6senta comme sacristine, elle prit part 6galement a la conversation et Mgr le Nonce lui pridit qu'elle serait
supdrieure.
Apres le dejeuner, Monseigneur distribua des images aux
sceurs et alla visiter la maison : il parcourut les salles des tout
petits et des plus grands ; il se rendit meme & la, cuisine et a
la d6pense, aux magasins, conduit non seulement par les
sceurs, mais aussi par le Dr Zembrzuski et la doctoresse,
Mme Rudzka. Dans la salle des filles, les grandes chantorent
une chanson italienne avec le refrain : a Ella bela chycochy i.
Monseigneur en fut bien amus6, il disait bis, bis, et chantait
avec les enfants, puis il les remercia de lui avoir procure un
tel plaisir. M. le I) Zembrzuski 4ui confia qu'il appartenait
a la famille de saint Stanislas de Kostka; Monseigneur y prit
un vif int6ret et, avant de partir, donna aux m4decins des
images signdes de sa main: pour M. Zembrzuski, il fit venir
de Rome une image avec la b6nddiction du. Pape Benoit XV,
et la lui envoya peu apres.
A l'H6pital Saint-Felix, Mgr Ratti fit aussi une visite en
1918 : il y vint un apr4s-midi, en guise de promenade. II dit
quelques mots aux soeurs, les encourageant avec grande bont6
an travail int6rieur de l'ame, au travail pour les pauvres et
Lar parla de la beaut6 de la vocation pour une Fille de la
Charit6.
Aucun 6tablissement ne I'a vu autant de fois que la Maison
Saint-Vincent de la rue Ordynacka, et cela pour plusieurs
raisons. Cette maison, situ6e tres proche de I'habitation du
Nonce Apostolique, 6tait pauvre et servait de centre a l'Association des Dames de la Charit : c'6tait done un centre du
travail pour les pauvres qui attirait son cceur. De plus, a son
arriv6e, Mgr Ratti fut atteint de la grippe ; le m6decin appel6
dtait le frere de la Soeur Servante de la Maison Saint-Vincent
et il adressa I'ordonnance a la pharmacie de cet 6tablissement.
Une de ces ordonnances jut coll6e en souvenir dans le livre
de la pharmacie. Il y a &t6 k peu pros sept fois. Une ou deux
fois il c6ldbra la Sainte Messe, mais le plus souvent il venait
dans I'apres-midi en promenade. Au mois de janvier 1919, il
fut pr6sent & l'assemblde annuelle des Dames de la Charitd
avec Mgr Ruszkiewicz, 6veque coadjuteur de Varsovie, et
avec M. Pellegrinetti, son secr6taire. Une fois il apporta une
offrande de quelques milliers de marks, somme alors assez
considdrable, argent que le Pape Benoit XV envoyait pour
les pauvres enfants de Pologne. Laveille de son d6part,Mgr Ratti
vint pour un moment seulement et dit qu'ayant encore beaucoup i faire, il ne voulait cependant pas partir sans remercier
les sceurs pour tous les services rendus. Quand les enfants
s'assemblkrent, il les pria de lui chanter l'hymne national
polonais, il donna & tout le monde des images et sa benidiction. De Rome, il envoya encore a la Soeur Servante une lettre
de remerciements.
Ce furent plusieurs milliers de marks que Mgr Ratti donna
personlellement en ses visites & l'H6pital d'Enfants, i 1'Ouvroir
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Kostka, la Maison des Trois Rois-Mages, A l Maison NotreDame de Lorette. L'.ospice Saint-Frangois de Sales a en le
bonheur de recevoir trois fois dans ses murs le Pape Pie XI
lors de sa nonciature en Pologne.
La premiere tois, le 4 aout 1918, ii vint e copagnie de
M. Pellegrinetti et de M. Brzeziewicz. ami et bienfaitear de
I'4tablissement. I1 visita toute la maison, s'arrtant longuement
dans la salle des vieilles femmes malades : causant avec elles
et les consolant. Puis il passa dans les chambres et s'arreta
plus longtemps dans une; il dit que si jamais il cherchait
encore an logement, c'est dans cette cbambre q'il habiterait
volontiers
Le lendemain, 5 ao~t, suivant sa promesse. il revint pour
la Sainte Messe : a 9 henres il cel6brait la Sainte Messe, assist6
de M. Brzeziewicz et de I'aum6nier de 1'6tablissement, puis
il dGjeuna et distribua des images aux seurs.
Une troisieme et dernimre fois il vint le 9i septembre 92o :
ii remit l'offrande du Pape Benoit XV pour les pauvres enfants
dont s'occupe la maison. Les enfants chanteent 'hymne national polonais, puis Monseigneur quitta l'Hospioe, laissant
dans tous les cceurs le souvenir de son aimable bont6.
Les .scurs de Varsovie n'erent pas seules le bonheur de
voir et saluer Pie XI, comme Nonce Apostolique. A peine
arriv6 en Pologne, Mgr Ratti se rendit a Czestochowa pour y
saluer l'auguste et cl6mente Reine de Polognea Bientft aussi,.
ilfit la visite des .v&ch6s; partout oh il s'arretait plus longtemps, il allait voir aussi les 6tablissements de bienfaisance
ainsi a Lublin. A Wloclawek, A H6pital Saint-Antoine, les
malades enhardies par sa bont6 tendaient vers li lers mains;
il s'approcha de chaque lit en b6nissant. A Plock, .un petit
gargon malade, qui mourut bientot apres, le voyant entrer,
s'6cria: a Vive le Saint-Pere ! A Sandomir, ils'arrita si pea
de temps qu'il ne put aller A 1'nhpital, mais A la cath6drale,
les seurs re9urent avec tous les fidZles la b6n6diction apostoique. Nos seurs d'Opatow eurent alors aussi le bonheur de
le voir, car pr6venues de son passage par la ville, elles se rasemblorent avec un groupe de fiddles pour le saluer lorsque
I'auto s'arr&ta devant 1'6glise. A Lomza, il assista A la cons6cration de Mgr Jalbrzykowski. Le lendemain de la cr4maonie,
tout le groupe des princes de l'4igse. 5 e6vques, le Cardinal
Kakowski en tate, et le Nonce Apostolique, visiterent .les itablissements de la ville. A l'Hospice de la 1ienfaisace,. a 1 keure
de 1'aprs-midi, les seurs avec vieillards et enfants 6taient deji
ranges, pensant etre les premieres, mais I'Hospice regut les
visiteurs cinq heures plus tard.
A Kielce, la visite fnt de codrte durde, mais Mgr Loeinski
mena son h6te auguste & I'Hbpital Saint-Alexandre oh s'6taient
assembl6es toutes les seems de la ville et les enfants de l'asite.
Deux petites fillettes, joliment habilles, direst le coimpimeot de bienvenue, apras quoi chacune d'elles s'approcba sans
cfr6monie des dignitaires et commenga d'examiner lurs agues,
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mais la Sour Servante mit fin & cette trop grande familiaritd
qui faisait sourire les v6n6rs pr6lats.
En r6sumi, en Pologne, Mgr Ratti laissa un lumineux souvenir de sa paternelle bont6, et de son admirable simplicit6,
qui faisaient lever une affection filiale jointe a la plus profonde
v6neration.

(Notes des S&eurs].

YOUGOSLAVIE
Mgr JEAN-FRAN4OIS GNIDOVEC
Evique Lazariste de Skoplje
(29 septembre 1873-3 f1vrier 1939)

Dans son Epitre & Tite, saint Paul enseigne a son disciple
ce que doit 6tre 1'6veque : hospitalier, z616 pour le bien, circonspect, juste, saint, maitre de ses passions, fermement attache
k la doctrine qui lui a 6t6 enseign6e afin d'etre en 6tat d'exhorter
selon la saine doctrine et de r6futer ceux qui la contredisent.
(Tite, I, 8-9).

C'est un tel eveque qn'a Ljubljana, en la fete de saint Tite

(6 fevrier 1939), nous venons de conduire a sa derniere demeure :
Mgr Jean-Francois Gnidovec, 6veque de Skoplje. Le diocese
de Skoplje (dans l'ancienne MacBdoine) est un des plus anciens,
des plus 6tendus, et aussi des plus dificiles de Yougoslavie,
maintenu jusqu'en 1912 sous la domination des Turcs, et depuis

ravage par la guerre.

Lorsque l'6veque Lazare Miedia renon9a & son 6vech6, il
fut remplace par notre confrere, M. Gnidovec qui, an jour de.
sa consecration episcopale, devait ajouter a son pr6nom celui
de Francois, en souvenir de saint Fran9ois de Sales qu'il s'appliqua toujours a imiter. N6 le 29 septembre 1873 a Veliki-

Lipovec, et ordonne pretre le 23 juin 1896 & Ljubljana, M. Gnidovec fut d'abord vicaire a Vipava, puis professeur et directeur au collge diocsain de Sentvid. Reu le 7 decembre 1919
dans la Congregation de la Mission, il mit ses voeux le 8 d6cembre 1919 a LJubljana. Le 30 novembre 1924, le Nonce

apostolique, Mgr Pellegrinetti (r), le sacrait,

a Ljubljana, eveque

de Skoplje.
r. Aprts sa I~nciature de Belgrade, nonunm cardinal, le cmcaMjateur de
Mgr Guidovec, Mgr Pellegrinetti, crit de Rome, en fevrier 1939, an visteur de Ljubljana:
wmalad
a ... Ma pei est grands. Je samis qu Mgr Gmidoew, so trot*e
A Lnjubfima, mais a we lte pasais pas si gramnan aftein. Il set done fIer
e csI cdui qu 1'ArKafchU Joeglic W'omin tUemllsad awconandioMd ou
j-mmsu, odebi si an'A
didat d I'Avckd de Skoplie, c4ui que fai sacrd moe
BlWgrd, aAq. annuIs, mti de Jois wo
i
ae' qenui,At#Pseusreprisss,
mta parld de ses soucis dApe naS4(qcidoie cFlui' doMt la vise iineaads,
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de
et le nom de Jesus, en souvenir de son saint patron, Jean
e
Capistran et des saints Cyrille et Methode qui, au ix sikcle,
parcoururent le pays, portant la lumiere de la foi aux populations slaves. Ce lui fut mnme une douce consolation de penser
que son diocese avait accueilli les pretres, disciples de.saint
Mthode que les Allemands expulserent d'Europe Centrale,
aprbs la mort de Methode, leur reprochant de precher aux
Slaves en leur langue maternelle.
Mgr Gnidovec fut intronis le 8 d6cembre h Prizren, comme
premier 6veque de Skoplje, desormais en territoire yougoslave.
Voulant 6tre le a Bon Pasteur qui connait ses brebis et que
ses brebis connaissent ., il ouvrit son ministere en parcourant
son but: aucun village oi il
tout son diocese. I1 est arriv6e
ne soit alli, et dans son vaste dioc6se, presque aucun homme
qu'il ne connut pas.
On ne peut comprendre comment Mgr Gnidovec put endurer de telles souffrances. Le pretre qui l'accompagnait ne pouvant supporter tant de fatigues fut change, mais I'6vAque a
la santa pourtant bien ddlicate put aller jusqu'au bout. Un morceau de pain et de fromage, une tasse de th6 composaient sa
nourriture habituelle. Volontiers il marchait a pied quand il
le fallait, mais avec plaisir il acceptait un cheval si I'on en
mettait un a sa disposition. Lorsqu'on I'invitait i se servir
d'une auto, il disait en souriant: * Aujourd'hui, nous voyageons en Messieurs!i
Je I'accompagnais une fois dans un voyage de deux semaines
environ: chaque jour et tard dans la nuit, nous confessions
les soldats ; le lendemain, de grand matin, Monseigneur disait
la messe, prachait en trois langues et distribuait aux soldats
la communion. Je cl6brais ensuite i mon tour le Saint-Sacrifice,
et il me servait a l'autel. Souvent, nous continuions notre
voyage sans d6jeuner. Cheminant dans des montagnes inhabitees, je demandais aux gendarmes du pain et du thd et nous
reprenions notre route... Un vendredi, on nous avait pr6par6
de la viande Monseigneur me donna la dispense, mais luimeme fit maigre.
A Strumica, je descendis de cheval dans un tel itat d'ipuisement que je pouvais h peine me tenir debout, un soldat dut
me prendre dans ses bras; mais le vaillant 6v4que ne laissa
; calci,
lt zle missiownaireat a p&niten me somt comeus depuis si longl•nf
je Pai dit, 4 qui fai rentdw amour pour amour. 11 nous a quittjseat os yens
ne le verroxt plus sur la Irre.
t pour aI
* So d'L6art est uwe afflition pour noms; quant 4 lui, it daprt
couronse de justice e le Seigneur a promise a ceux qui Iaiment. A la famuile
des Missionnaires de Saint-Vincest. A VFJichi de Ljubljaa et de Skoplte
fexprime mes profondes codoldaces. Avec eun je dirai la Saint Messe
pour la sainte dme 4d bienheureux. Avee ux ie demande d Dieu de e*i rouver
un successeur, qui l'imitera dams la verl uet qui encowagera ses Irfres e fils
daes la. saint ofice.
* Que son souvenir lew montre Je cemien a ledsr4kaulle dLas P'awour do
Christ *
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parattre aucune fatigue. I me dit: a Aujourd'hui, vous ne
pouvez pas dire votre brdviaire, allez vous coucher, car demain
matin nous devrons nous lever de bonne heure v. A 2 h. 30,
en eflet, nous 6tions prets a partir en voiture pour Novo-Selo.
oh nous confessAmes les soldats. Monseigneur c61lbra la messe,
donna la communion, et nous revinmes a Strumica, oh je dis
la sainte messe. Nons poursuivimes ensuite le voyage jusqu'a
Skoplje oi il me dit de rester & la maison, me trouvant trop
6puis6. 11 prit un autre confrere pour continuer ses tourn6es.
sans penser A sa propre fatigue, car sa devise 6tait: Deus
caritas urget nos. Dieu.charit~nous presse.
II rentrait chez lui seulement pour faire r6parer ses vetements et pour se pr6parer a de nouvelles randonndes ; celles-ci
duraient des semaines et souvent des mois entiers. A la maison,
il ne s'accordait aucun repos. L'h6pital, les soldats malades
avaient souvent sa visite. II les aimait et se montrait heureux
lorsque nous faisions quelque chose pour les soldats, trouvant
que nous ne nous d6pensions jamais assez pour leurs Ames !
Et ceux-ci lui rendaient en retour une affection toute fliale.
Les populations civiles n'6taient pas moins 1'objet de sa sollicitude. A Prizren, sa premiere residence, le cure 6tait Ag6 et
d'un zele en veilleuse. L'6veque lui-m6me faisait I'office de
vicaire, confessait malades et vieillards a leur domicile et les
dimanches passait de longues heures au confessionnal. a Prewe
tout, mais donnez-moi des dmes *. Cette devise scripturaire de
Francois d'Assise 6tait aussi la sienne. II 6tait homme de
travail, mais aussi de priAre. Agenouill6 devant le Tabernacle,
immobile comme une statue de pierre, il voyait Dieu... L'Eucharistie ! Ce seul mot 6tait tout pour lui !
Autres faits: en 1925, a notre retour de Rome, il se trouva
qu'a Belgrade nos confreres n'avaient qu'un lit A nous offrir.

Monseigneur insistait pour me le faire prendre, pritextant

qu'il avait bien dormi dans le train. Naturellement je ne voulus
pas consentir et j'allai chercher un gite au Sanatorium Vracar.

Le lendemain nous partimes A travers les montagnes de Urosevac, A Prizren, mais l'auto fat immobilis•e dans la neige:

nous dfimes continuer le voyage A pied, et au lieu d'6tre a
Prizren sur les 8 heures 30, nous y arrivames a 18 heures.
Nous n'avions rien pris de la journ6e. Monseigneur avait cherch6
a me procurer quelque nourriture, mais nous n'avions rencontr6
dans ces montagnes inhabitdes qu'un voiturier auquel il acheta
du pain. Et je n'avais pas voulu y toucher, puisque lui-meme
s'etait refus6 A le prendre. A notre arriv6e & Prizren, nous nous
donnames run A I'autre la sainte communion, et Monseigneur
me dit: 1 Combie je vous suis reconnaissant de H'avoir rim
pris, ainsi nous avons pu communier. *
Pendant sa maladie, il me disait sa peine de ne pouvoir
plus prier, soufirant trop de la t6te et des yeux. Et cette Eucharistie, qu'il avait tant aim6e - dont le nom seul le faisait
il ne put la recevoir en Viatique... Les voies
tressaillir de la Divine Providence sont ainsi mysterieuses I II est mort
le premier vendredi, jour du Sa6-Conr. Cette dernire epreuve
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fut la plus grande de sa vie, bien qu'il sit &t6un homme de
soufirances. 11 a cach6 ses 4preuves, mais nous les avons parfois devinies.
Inutile de parler des croix et des difficults rcncontres
parmi les orthodoxes et les Turcs, car ne pourrait les comprendre qui n'a jamais habite dans le Sud de la Serbie. Je
ne puis parler davantage des mnpris dont ii a 4et parfois l'objet
au courb de sa vie d'6vlque. Un jour, pendant son sermon a
l'eglise, un haut employ orthodoxe lui cria : a Ne parlez pas
cette langue, il ne vous est permis de parlerque la langue d'Etat!*
Un autre employd lui demanda qui l'avait autorisA de parcourir le pays. Monseigneur, levant la main, lui r6pondit: t Je
vous prie de ne jamais plus me poser cette question. Je suis
6v#que, installe par Dieu, notre Saint-Pere le Pape, et le Roi;
je voyage dans mon diocese oi je veux. a
Lui qui voulait atre a tout d ous a, a1 I combien il a souffert
de n'avoir pas les moyens de multiplier ses-bienfait. II a senti
le grand besoin de pretres pour le Sud de la Serbie, oh il n'avart
qu'un tout petit nombre d'ouvners. Et encore, parmi eua,
certains ont 6t6 pour lui sujet de souffrances. La maladie, il
l'a cach6e longtemps et habilement. Seulement en ces derniers temps, les souffrances physiques et morales devinrent
intol6rables, il nous avoua qu'il se sentait malade.
Mgr Rozman, l'eveque de Ljubljana a dit sur la tombe de
notre regretti defunt: a Apr6s avoir avec Jesus port6 la Croix
jusqu'au Calvaire, Notre-Seigneur I'a remerci6 a sa maniere
divine. 11 I'a elevA sur la croix afin qu'avec lui ilvidat le plus
amer du calice du d6laissement interieur. Son Ame a crie avec
Jesus Crucifi : a Mon Dieu, mon Dine, pourquoi m'avez-vous
abandonm ? Ces heures d'abandon out 6et affreuses, il 6tait
dans une nuit obscure, mais nous croyons que ces heures ont
*t le supreme remerciement de J6sus & son Cyrineen qui
quinze ans durant, dans un fiddle d6vouement, et avec lui,
ports sa croix.
Le jour de sa cons6cration, Mgr Gnidovec a dit que s'4tait
accompli pour lui ce mot de 1'Ecriture : a Et is contraignirent
a porter la croi: un homme de Cyrine nomme Simon, qui
revenait de sa maison des champs et qui passait par la.
L'6veque de Skopije, comme le Cyr6n6en, s'estimait un passant.
11 n'a jamais song6 aux honneurs, ni a la lourde charge non
plus. Lorsqu'on lui eut fait comprendre qu'il Btait propos6
pour 1'dpiscopat, il voulut se cacher sous les humbles livrdes
d'un enfant de Saint Vincent.
Un jour M. Javsovec. visiteur, de me confier (i) : a Savezvous qui viendra au Stminaire ? i... Je fus effraye quand il
m'eut dit le nom de ce s6minariste : mais crainte vaine. L'archeveque Jeglic, de Ljubljana amena personnellement M. Gnidovec qui, a peine entr6 dans notre chambre, tomba a genoux
disant: aMe voilk, veuillez faire quelque chose de moi!
I. M. Louis Plantaric 6tait alors, en 9Igg, Directe•
A Ljubljana (note des Astes).

dc Seimiair istecn
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Que pourrait done faire ne main hmnaine l1 ob la divine a
djAi fait quelque chose de si beau, si grand et de si soiide.
Chastet6, pauvret6, ob6issance, amour de vocation ! Simplicit6, humilit6, douceur, mortification, zee ! Maintenant qu'il
n'est plus, je songe k tout cela et j'admire. Tout cela dtait
vivant en lui.
Plusieurs anndes apres, j'6tais plac6 chez lui. A mon arrivee,
et a genoax. Monseigneur m'embrassa, me disant: a Qu'i
soit fait ainsi que jadis au skminaire I Je d6sire vivre sons
l'ob6issance. * Deux fois seulement je me suis servi de ce droit,
et i a vraiment obdi. Une fois je lui ai dit de dire tranquillement la Sainte Messe, et la deuxieme fois d'aller se reposer
i Ljubljana. II obdit, il partit et ilne nous revint jamais plus.
Quand je l'accompagnais a la gare de Skoplje, son dernier mot
fut: a Pries ! pries a
Ah ! oui, je vais le faire, mais toi, fils fiddle de Vincent,
prie le bon Dieu pour nous aftn que nous aimions ce que tu
as aime, que nous accomplissions ce que tu nous as enseign6.
a Nous tous qui nous trouvons ici en prsence d'un 6veq=e,
Mgr Jean-Francois Gnidovec, dont la vie fut saintement apostolique, prions, afin qu'il trouve la rdcompense des sacriices
de sa vie si dure, dans le Sacr-Cceur de Jesus, et 1'6ternelle
b6atitude. Prions, mais nous esp6rons qu'il jouit dijk. Quant
a nous, que le doux J6sus nous donne de venir aprAs ini dans
une heureuse 6ternit6. Amen. i (Mgr Rozman, 6veque d4'
Ljubljana : Discours prononc6 aux obseques de Mgr Gnidovec).
Louis PLAwTrAac.

MON~SEItGEUR GxNIvVEC : Poignie de souvenirs.
Panmi les fid6les de son diocese de Skoplje, la vie de Mgr Gnidovec est d6ji 1gendaire. Un pareil sort est 6videmment r6serv6
& qui ne voulant vivre pour lui-m6me et se depensant pour
son prochain, fait passer en sea actes cette totale charit6, Bternelle caract6ristique de toute vie de saint.
Mgr Gnidovec a aim= les Ames, et quand ii en savait une
en danger il n'a jamais comptd avec ses forces ni avec ses medestes reseources. Dans sa chambre a coacher le t6elphone
marchait meme pendant la nait, afin qu'il pit aller voir de
suite le malade. S'il envoyait an de see prftres visiter les catholiques, il lui recommandait surtout les malades. II 1tait taimime aum6nier a l'h6pital d'Etat de Skoplje et A tons les
malades qui pour ia plupart n'itaient pas catholiques, il avait
I'habitude de dire une parole du bon Dieu. Ainsi, schismatiques
et mnahom6tans commencaient & connaltre sa bont6, et plus
tard ils I'accostaient dans la rue implorant son secours.
Mgr Gnidovec n'etait pas riche, mais avec son prochain il
a toujours partago le peu qu'il.avait. Personne ne s'est adresed
k hui. sans ftre secourn. Des qu6mandeurs abusaient de sa
bont6, mais il r6pondait alors : Je lui ai fait la charit6 avec
la meilleure intention, je d6sire son plus grand bien. e suis
&veqne,it faut que je donne. . Son ideal 6tait do aerien posseder,
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taut il ch&issait la pauvreti. II Ia pratiquie avec une exactitude 6vangblique. Gravement malade en 1933, et pri6 de
faire son testament, il r6partit: r Eh ! quoi, tout ce qui est
ici, meme ce lit, n'est pas a moi. * Dans sa vie privee il fut
ascete pour lui-meme, et il a Clev6 son entourage dans cet
esprit. II1a exerce une grande influence. Les soucis mat6riels
pour sa propre personne lui furent inconnus : il partageait
meme son linge qu'on lui laissait en provision... II n'avait pas
m6me un manteau d'hiver, et 6tait toujours habill comme en
ete, et cela dans les bivers si rigoureux de Skoplje.
Le peuple le regardait comme un saint. Dans les dernieres
annees il a beaucoup voyage. S'il se trouvait seul dans les
montagnes de Macedoine, dans une foret, il s'agenouillait
dans un endroit retire pour dire ses prieres. Une fois un homme
fut t~moin de la scene, et au d6part de l'veqýue se rendit
au meme endroit afin de prier 1a oh avait prie un saint.
Comme 6veque, il demeura toujours disciple fiddle de saint
Vincent, l'imitant surtout dans I'humilit4, I'amour de l'Eucharistie et de la pauvret6.
Au cours de ses voyages longs et fatigants, A travers les
montagnes, il n'a pris le plus souvent qu'un peu de pain et
de fromage, ne voulant jamais s'arrater dans une h6tellerie.
Bien souvent il a parcouru plus de 30 km. a pied, portant sa
lourde valise; et parfois, contraint par la fatigue, il s'asseyait
au bord de la route, et s'appuyant sur sa valise il s'endormait,
exthnu6... Un jour, se r6veillant, il aperqut un policier montant
la garde pres de lui: t Ah ! dit-il, chacun sait bien que chez
1'Fevque de Skoplje il n'y a rien a voler ! s
II y a quelques ann6es, dans la plaine de Kosovo, dans la
Serbie meridionale, il y avait encore des bandits nomm6s
a KacaAi . Personne n'osait voyager pendant la nuit, sauf
1'ev.que de Skoplje. Un jour, les policiers caches dans cet
endroit guettaient les bandits dont I'arrivde etait signalde.
Un cavalier approche dans la nuit noire. Les policiers, sdrs de
leur coup, ajustent leurs fusils; au moment de tirer, la croix
pectorale de I'6vque brille soudain d'un vif 6clat, et les gendarmes reconnurent leur 6veque dans cc cavalier nocturne.
Lors de la construction du chemin de fer de Veles & Prilep,
il a souvent visite les ouvriers; dans les montagnes de Babina,
rencontrant un ouvrier qui grelottait sous la fievre paluddenne,
I'6vdque descend aussit6t de cheval et hisse le malheureux
sur sa monture.
Pour etre tout h tous, Mgr Gnidovec apprit le serbe, I'albanais, le hongrois, outre les autres langues qu'il parlait djii.
Partout oi il a et6, il s'est riserv6 pour lui-meme le plus humble
office et le plus fatigant. -Quand le siege 6piscopal 6tait encore
a Prizren, il confessait chaque jour et donnait-'extreme-onction
aux malades. Apr6s le deces du cure de Veles, il n'avait personne pour le remplacer; aussi pour ne pas priver les fiddles
de la messe, pendant deux ans, chaque dimanche, il assura
le culte a Veles, faisant a pied deux heures de marche. Comme
dvdque de Skoplje, il assurait dans la ville toutes les fonctions
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curiales, prichant chaque dimanche deux fois, et conduisant
lui-meme les enterrements de pauvres.
Le territoire de son iveche demeura de longs sikcles sous
la domination des Turcs: le peuple slave 4tait prive d'6coles.
Ce pays, liber& en 19gi, subit la guerre mondiale. Aussi, an
moment de son installation dans son vaste diocese, Mgr Gnidovec trouva des ruines morales et materielles. II r6para nombre
d'anciennes eglises, en construisit douze autres et deux chapelles.
II fallait, comme eveque, un homme ayant le dosinteressement
et I'tnergie d'un saint; il fut cet homme exceptionnel. Les
catholiques sont diss4minds parmi schismatiques. mahom6tans
et laramanes; c'est pourquoi Monseigneur devait. continuellement voyager afin de leur procurer les consolations de la
religion. II souhaitait souftrir pour la foi. et il a endur, un
martyre moral, surtout dans la Mission des Laramanes i) qu'il

a tant aimde.
Un jour, prechant aux Laramanes, il leur expliquait que le
Christ est le seul vrai Dieu. Pendant la nuit, dans une maison
de paysans, subitement la porte de sa pauvre chambre A coucher
s'ouvrit devant l'eveque, couch6 par terre. Dans l'ombre surgit
x. Les Laramanes. - Depuis 1389, lorsque la Macidoine tomba sous
la domination turque, hretient6 et l'lslam out it6 en lutte. En ce tempsIA,des catholiques ont apostasii : c'est pourquoi lon trouve en Yougoslavie
des Slaves Mahometans, chose unique dans l'histoire religieuse de la nation.
Beaucoup de catholiques, cependant, sont restes fideles A leur foi et ont
paye leur fidlite par d'inexprimables sacrifices. D'autres enfin, sans avoir
le courage de combattre leurs cruels oppresseurs, ont garde leur foi catholique mais en secret sculement.
Ils out accepte usages et costumes mahoamtans ; is ont voulu etre extirieurement Mahomitans, mais en cachette, dans leurs maisons, ils ont pri6
en catholiques. Sans instruction, ils out garde jusqu'au xxe siecle les fondamentales prires du chretien: le Notre-Pire, le Je rous salue, le Credo,
le signe dela Croix ; de nuit et en secret, ils fitaient les principales solennit6s
catholiques et v6neraient les saintes images. Ces chr6tiens en cachette
s'appellent laramanes. Parmi eux, il y eut des martyrs aux moments des
persecutions religieuses.
Depuis 1912-1913, la Macedoine est delivr&e

de la domination turque.

Officiellement il n'y a plus de persecution, mais les Laramanes, pour devenir
publiquement catholiques, out encore aujourd'hui beaucoup de dificultes,
et cela de la part de leurs parents mahomuetans qui, dans leur fanatisme
islamique, mettent A mort le parent infidile au prophete Mahomet.
Dans le diocese de Skoplje on compte encore 8 A 1o.ooo de ces Laramanes. Les Mahometans font tout leur possible pour les gagner A l'Islam,
mais les catholiques travaillent aussi. 11 existe en Yougoslavie une croisade de prieres pour la conversion publique de ces Laramanes. Pour eux,
dans leurs villages, Mgr Gnidovec a fait batir des eglises ; mais en quelques
eadroits, le a hdja - mahomltan a fait dresser une mosqute Ac6t&de 1'6glise
catholique.
En ces derniers temps, il y a eu malgrd tout des conversions publiques
de families entieres de Laramanes. Les mahometans deviennent plus affables envers les catholiques, mais surtout envers les Filles de la CharitM
qu'ils appr-cient, leur apportant des secours, leur montrant un grand
respect quand elles visitent les pauvres dans des bourgades entierement
mahometanes.
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le Iodja (prdtre mahonutan) trs
irrith, exigeant pour le lendemain la retractation du sermon qui avait ofieas6 le prophete
Mahomet... Monseigneur se leve et, sans plus, recommence le
sermon au hodja qui bient6t disparait. Dans semblable circonstance, tout autre aurait df payer un tel courage de sa vie ;
mais l'eveque de Skoplje qtait respect1 de tous, meme des non
catholiques. II l'etait egalement des autorites civiles et .militaires, malgr6 ses demandes ou refus nnergiques. On disait:
a Monseigneur ne demande jamais quelque chose pour luimeme, seul I'amour du peuple lui dicte ses requftes. * Les
autorit6s de I'Etat appriciaient son travail de culture reli-

gieuse et lui donnaient leur approbation.
Un jour il alla voir le commandant de I'armde das le Sud
de la Serbie, le priant de pr6venir les soldats catholiques qu'ils
avaient une occasion pour lear coufession pascale. Le comman-

dant, 6tonnA du zM1e de I'6vvque catholique, lui r6pondit qu'il
mettrait a

I'ordre du jour que tous les soldats catholiques

devaient se confesser ce soir et communier le lendemain...
Monseigneur, effray6 de cette conclusion, essaie de lui expliquer que, Ohez les catholiques, la confession doit se faire librement, et qu'on ne peut ainsi la commander. Tout fut vain:
le commandant dit aux soldats : Le reglement le prescrit,
le r6glement est sign6 par le roi; cela seul compte pour moi.
Si quelqu'un ne le trouve pas bien, qu'il vienne me voir demain
et ensuite il pourra chercher un autre commandant et un
autre service... a L'6vdque confessa les soldats toute l'apresmidi avec son confrtre lazariste, le lendemain il dit la messe
suivie de la confirmation et de l'installation du nouvean cur4
dans la paroisse. Et tout aussit6t Monseigneur reprit la route
dans les montagnes...
Ces fatigants voyages n'ont pas eu I'6clat convenable pour
un 6vique. Monseigneur ne l'aimait pas: seulement pour sa
premiere visite dans la paroisse, apres 'installation, il accepta
une riception solennelle. Meme pour le Congres Eucharistique
National en 1938 a Letnica(i), il descendit de l'automobile et

1. Sur ce Congris Eucharistique diocsain d'aoit 1938, voici une note
dU Dr Oberski, de Zagreb (Croatie) :
SJ'ai vu beacu$p de grands et de ptdits Congris Eucihassiw us, assi
ce ga
ijavu Letnica est waiqg: cdtt corwdia tlte
e I'wivri de I'duW
dans sa simplicitt patriarcaU, l0 aived de4 fiAes comaw duhasf s prmuers
irctias d exprier tea d• rspe,
rsiPc d
voe
ent at d'amlow aywers cet
i•vque comme on togS le rapporge des voyages t arrivtes de saint Paus ; utte
candidie j·ssasnce des Crftins entourant lear bon ere, awnoy de Dieu.
SCom
ue
-te vague, ce peupe Piewx s'agewilait,ftAsaU la heie a son
entrie a I'dglise, recevant sa bWAdiciao. Mais quand il a oert le Coggrms
Eucharis•tque dans l'iglise peitw, archiplcine, sa piareee diti conmea Lt f•
qui, avec une force magiqxe, embrasa tous les ccurs. Chacun senxt dens so
parole mu ipaochemnnt exubirat des sieniments religiezu dont etCit remplie

sa sainte dnte d'eque. La foule icoulait avec un telle attention gi'on ne
ptvail entendre
L soul e mime de la respiration.a (Kat. list, 6, p. 69).
Observons qu'A Letuica, Mgr Gnidovec appela les Files de Ia Charit6
en 1935 et y fit b&tir une kcole qui, au temps des vacances, sert de maison
de campagne aux s6minaristes de Prizren. "
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parcourut a pied les 5 derniers kilomAtres ; ii arrivait pauvrement: voulant soufirir et se depenser entierement pour son
cher diocese. Et Dieu a grandement bWni et r6compens6 cet
apostolique devouemcnt.
C. L.
MONSEIGNEUR GNIDOVEC: Un tmoigug

ge framcisain

Quand nous avons appris le 3 f6vrier que dans le Sanatorium
Leoninum de Ljubljana s'achevait le chemin de croix de sa
vie, nous tous qui I'avons un pen connu, nous avons
pens : « Sur la terre un saint de moins, mais au ciel un saint
-de plus ! II nous a 6tk presque difficile de prier pour le repos
de son Ame, et nous aimerions mieux le prier pour le bien
de notre Ame.
Je I'avais rencontri seulement deux fois dans ma vie, mais
j'ai compris : j'ai vu un saint.
La premiere fois, il y a de cela bien longtemps, dans ma
prime jeunesse, il ttait vicaire a Vipava et j'Atais Atudiant Ljubljana. J'habitais une pension oh logeaient les 6tudiants
de Vipava, et parmi eux I'actuel gouverneur de Slov6nie.
Comme un ami paternel, M. Gnidovec est venu faire une visite
a ses paroissiens qui tous 4taient alors absents. J'4tais lI et
Je regus son cadeau. Son present, je I'ai oubli4, mais son humilit6 et son affabilit6 me sont restees en un souvenir ineffagable.
11 m'a parl comme A un ami, a moi, pauvre petit 6tudiant.
J'ai rencontr6 beaucoup de pretres affables dans ma jeunesse,
mais jamais ne s'est present& h mon Ame un si beau modle
que M. Gnidovec, et d'aucun ma mere n'a su dire tant de
belles choses que de lui. Sa simple humilitd et affabilit6 m&me
envers les plus petits 6taient un vivant echo de la divine charit6
dont son coeur d6bordait : elles exigeaient un profond respect.
La deuxime jois je I'ai rencontr6 k New-York en 1926, an
retour du Congres Eucharistique de Chicago. Nous avions
visit6 I'6glise slovine i New-York dans.un cortage solennel.
Mgr Jeglic, &v&que de Ljubljana 6tait la, plein de joie, fier
de se trouver parmi ses enfants spirituels d'outre-mer; devant
lui marchait, timide comme un agneau, Mgr Gnidovec. LA j'ai
eu 1'occasion de voir d'une facon sensible ce que nous apprend
le dogme : la grAce divine ne ditruit pas le temp6rament,
mais travaille avec lui et par lui et le perfectionne. Deux
6veques 6taient la : Mgr Jeglic et Mgr Gnidovec, deux saints
certes, mais totalement difflrents par le caractere et par 'attitude. Mgr Jeglic, selon son tempdrament, se tenait comme
un chene noueux des montagnes, un vrai type slovAne de la
Haute Carniole; selon la grAce, c'6tait un autre saint Paul.
Mgr Gnidovec, de par ailletirs, 6voquait a mes yeux le tilleul
tendre de la Basse Carniole, et me rappelait I'affable ap6tre
saint Jean. Nous avons approch6 Mgr Jeglic comme un bon
p6re, et Mgr Gnidovec comma une mtre aflectuouse.
On a entendu parfois dire que Mgr Gnidovec 6tait d'une
nature trop tendre et trop clemente comme 6veque de Skoplje...
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mais ils ne doivent pas juger de la sorte le monde surnaturel,
parce que la grAce divine p6n4trant les temperaments, sait
faire les saints et d'un bois dur comme Mgr Jeglic, et d'un
bois tendre comme Mgr Gnidovec. Chaque saint est un h6ros,
et ses ceuvres sont d'autant plus admirables qu'elles semblent
moins proportionn6es A son caracthre. 11 y a des qualites qui,
dsirables et nicessaires pour les 6veques, ne sont pas essentielles pour la conduite d'un royaume. L'Eghse, dans son ensemble et dans ses parties, telle une famille divine, prospere
toujours sous la conduite de chefs saints et de chefs diplomates:
Dans cette persuasion, le Pape Clement XIII a refus6 la renonciation de saint Alphonse a son ev&che, sous le pretexte de 1'Age.
et des infirmites. Le Souverain Pontife lui r6pond : a S'elevant
de votre lit de malade, la priere aura plus de succes pour votre
evech6 que la plus consciencieuse des visites. *
En ce sens nous pouvons dire que le diocese de Skoplje a
eu justement besoin d'un 6v4que comme Mgr Gnidovec. N'a-t-il
pas et4, et n'est-il pas en partie, maintenant encore, dans le
vrai sens du mot, un diocese de mission bien qu'il se trouve
a la rencontre de l'Occident et de I'Orient, et dans le ressort
d'une culture chr6tienne deji millinaire. Vif 6tonnement a
lire les comptes rendus de missions dans le sud de cette Serbie,
en cette antique Macddoine. Au premier moment, nous avons
l'impression de parcourir les comptes rendus de l'v;eque Baraga
et de ses courses apostoliques parmi les Indiens des EtatsUnis, en plein xlxe siecle. Dans ce triste h6ritage des Turcs,
il reste encore a crier toutes les conditions normales pour un
ministere pastoral d'eveque. Seul un homme plein d'une sainte
abn6gation, d'un devouement sans reserve et d'un zede tout
apostolique peut avoir du succes dans un tel pays de mission.
Toutes ces vertus, Mgr Gnidovec les a poss6ddes an plus haut
degrd.
II n'a pas 6t6 un 6veque qui, dans son palais 6piscopal,
attendait les comptes rendus de ses prftres... II 4tait un curmissionnaire, vicaire et souvent aussi sacristain, tout cela
dans une seule personne. Toute sa force 6tait en Dieu. Sa
faible constitution corporelle a pu protester, mais la charit6
divine, qu'il a puis6e dans la divine Eucharistie 'a poussd,
c'est pourquoi la nature a du se plier jusqu'i la fin. Lorsque
dans le cierge de sa vie, il n'y avait plus de cire ni de meche,
il a flichi disant: * Je vais mourir chez nous ! Et cela est
arrive ainsi.

Puisque I'acte supreme de sa vie a du venir si t6t, Dieu
soit b6ni qu'il se passe en sa patrie. Nous somnies convaincus
que sa tombe n'est pas sa derniire station sur cette terre, et
que celle-ci sera, tht on tard, l'autel... S'il 6tait mort dans
son diocese, celui-ci serait en possession de son corps, et son
diocese natal de Ljubljana aurait eu a faire le procs pour la
beatification, et les mains lides comme dans celui de Mgr Baraga,
mort aux Etats-Unis.
Le diocese de Skoplje, pour lequel Mgr Gnidovec a prodigu6
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toutes ses forces jusqu'h la mort, garde assez de souvenirs de
lui, car si lk-bas les hommes se taisaient, les pierres crieraient :
6glises. 6coles, orphelinats, s6minaires qu'il a bitis. Ses brebis
savent bien qu'elles ont perdu un saint, mais elles se consolent
de ce qu'eles ont un intercesseur au ciel. Que Dieu leur donne
maintenant un successeur de I'esprit de Mgr Gnidovec !
Pere HUGO, Franciscain,
Cvetie : Bulletin du Tiers-Ordre Franciscain, 1939, Ao 3
MONSEIGNEUR GNIDOVEC: Timoignage d'etudiants

Les

itudiants de I'Universitd de Ljubljana au catafalque de

l'eveque Gnidovec.
Pourquoi une telle affluence du peuple a ton catafalque ?
Tu n'as presque pas et6 connu au peuple de Ljubljana, 6tant
toujours cach6 au collUge et plus tard au Seminaire. Oui, a
Prizren et a Skoplje, si tu 6tais aujourd'hui li-bas, les Albanais,
les Serbes, les Croates, les Turcs, les Slov4nes et les Cincares
assiegeraient ton catafalque; mais pourquoi chez nous cette
affluence du peuple ? Ah ! c'est parce que tu es un second
Slomsek(i), un second Baraga(2), un second Jeglic((), un second
Knoblehar(4). La mort t'a soulev6 du niveau de Slovenie au niveau universel du catholicisme, nous les jeunes Slovenes nous
avons compris qu'un g6ant spirituel nous a etd donn6. As-tu
et6 savant ? Un autre a pu l'tre davantage. As-tu ete habile ?
Un autre peut-6tre plus. As-tu 6t6 un orateur ? D'autres plus
encore. As-tu Wt6 affable, bon ? Les autres peut-etre aussi.
' Pourquoi done nous inclinons-nous si respectueusement ?
En quoi as-tu et6 plus grand que tout ce qui passe devant
ton cercueil, et qu'est-ce qui t'61eve si haut que nous te regardons avec une sainte frayeur.
* C'est ta volont6 de fer que tu as mise exclusivement au
service de Dieu. Jfe veux ! . as-tu dit, et tu n'as pas usd du
caf6 ni du vin, ni des agrements de ce monde. a Je veux !
as-tu dit, et tu as continu6 tes voyages apostoliques meme
quand pour cela tu as df traverser k pied les eaux du Drin.
« Je veux i s as-tu dit, et tu as franchi & pied les 36 kilometres
a

x. Mgr Antoine-Martin SLOMSEx, 6veque de Maribor (Yougoslavie),
dkcMd6 en 1862.
2. Mgr Frid6ric BARAGA, n4 i Malavas le 29 juin 1797, partit en z83o
pour missionner chez les Indiens des Etats-Unis. 11s'y depensa avec courage. En 1853, nomm6 premier 6veque de Marquette, il mourut le 19 janvitr x868. Grand ev4que missionnaire, il a laisse plusieurs ouvrages, pr6cieux entre autres pour la linguistique des tribus indiennes du Wisconsin
et du Michigan. Voir Robert Streit: Bibboteca missionum, III, p. 738-742.
3. Mgr Antoine-Bonaventura JEGLIC, evque de Ljublj4na (Yougoslavie),
d6c-d6 en 1937.
4. Mgr Ignace KNOBLEHAR, Missionnaire A Karloum (Soudan) et ensuite
dans le centre de l'Afrique. IDecd6 & Naples en x858 au cours d'un voyage.
Ces quatre eveques sont morts en odeur de saintete ; on prepare le proces de canonisation des deux premiers; pour les deux autres, on y pense
egalement.
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i I'ascitisme, te regardait avec itonnement, voyant que scules
quelques pauvres poires avaient 4t6 ta nourriture de la journe.
Ces admirables a je veur a ont fait de toi un g6ant spirituel,
un saint.
SC'est ce que nous, pauvres habitants de la terre, ne savons
pas faire. En cela tu es notre maitre. C'est cela dont nous
avons tant besoin, et nous sommes venus A ton catafalque
ain d'apprendre a ton 6cole de mortification et de sacrifice,
a sculpter en nous de vraies personnalitis. Nous te remercions de ta legon pratique, et si tu es d6ja au ciel, prie pour
nous, afin que nous. 6tudiants de I'Universit6, nous travaillions avec une 6nergie de fer A forger en nous de solides caractres.
(Slovenew).

TURQUIE
M. FRANCOIS-XAVIER LOBRY
Visiteur de Turquie (1891-1931)

CHAPITRE VIII
L'APOTRE DE L'ORIENT
(1888-1931)
Le Visiteur Provincial des Lazaristes a Constantinople
(avec le titre de Pr6fet Apostolique jusqu'en 1896),

6tendait son action non seulement sur la Turquie d'Europe et d'Asie, mais sur la Grace continentale et insulaire, avec des visees conqudrantes sur les Balkans:
rAlbanie, la Roumanie. 11 exergait sa juridiction dans
les dioceses de Constantinople et de Smyme, dans ceux
de Syra, Naxos, Santorin, et en Macbdoine sur le Vicariat Apostolique des Bulgares Unis. Sept ou huit etablissements de Lazaristes et vingt-cinq maisons de
Filles de la Charit6, sans compter plusieurs autres conmmunautes, dispersees dans cette immense 6tendue et
parmi cette diversitcde pays, rclamaient son ministhre et ses bons offices. Aussi quand on lui offrait Iarchevechk de Smyrne on d'Athenes, le missionnaire sen-
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et il refusait ce poste honorifique.
Chaque annie, A deux ou trois reprises, M. Lobry
quittait son College de Saint-Benott pour visiter sa
mission. Ces voyages sur terre et sur mer, parfois pnibles, duraient aussi, avec la complication des affaires,
beaucoup plus qu'il ne l'ett voulu. Les oeuvres de Constantinople souffraient necessairement de ces absences
reit&r6es, auxquelles succ6daient de temps A autre de
longs jours de filvres paluddennes. Mais s'il payait ainsi
son tribut, le grand voyageur ne se plaignait pas, il
porta vingt ans le poids de ses charges multiples. Alors,
exc=d des plaintes soulevies et des difficultis croissantes, n'en pouvant plus, il demanda A 6tre dechargf
de la direction du College et, vingt-hpit ans encore
il poursuivit sa tAche d'Apdtre de TOrient.
DNs le d6but de sa carriere, A son premier voyage a
Salonique, une sainte emotion et un veritable enthousiasme avait saisi le jeune visiteur, quoique naturellement froid et ponder. Au delA de la paroisse et de
la ville, il avait 6tendu ses regards sur les champs de
Mac6doine et d'Albanie, il avait vu la moisson des
ames blanchissante et qui appelait les ouvriers 6vangtliques.
I. Mission d'Albanie. ~- M. Lobry repondit A rappel
de 1'Albanie que lui transmettaient deux pressantes
lettres de Mgr Fulgence Czarev. Au mois de decembre
1887, Rtant en mission spciale a Salonique, Ilse dcidait A aller jusqu'A Skoplje (Uskub), oit se trouvait
l'archeveque, exili de sa residence de Prizrerid, sous la
surveillance des Turcs. Le Ier janvier 1888, dans un

decor de montagnes neigeuses, il vit ce saint pr6lat,
pauvre et austere comme un vrai fils de Frangois d'Assise, doux et souriant comme Francois de Sales, cha-
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ritable comme Vincent de Paul. « C'est un vrai saint,
-crit-iP,
v6ne&r comme tel par les Turcs et les schismatiques. Son palais episcopal est en bois' et en terre,
et tout y est de la plus grande pauvrete. La neige et
le vent y entrent partout. II fait bien froid dans son
6glise en bois, mais comme les Albanais y prient bien,
A genoux, A haute voii, avec une ferveur admirable !
Depuis neuf ans qu'il ivangelisait l'Albanie du Nord,
malgr6 les persecutions et les tribulations de toutes
sortes, le pieux archeveque avait obtenu des r6sultats
merveilleux. Jusque-l, les jeunes filles, confindes dans
leurs maisons par une coutume barbare, ne recevaient
aucune instruction, ne se confessaient pas et n'allaient
a la messe qu'une fois l'an A Piques. La virginit6 6tait
regardee comme un opprobre. A force de prier, d'exhorter, Mgr Czarev vint A bout d'abolir ces mceurs antichr6tiennes et, dans une atmosphere nouvelle, bient6t
les vocations religieuses fleurirent. En 1884, la Sceur
Pucci, superieure de l'hopital frangais de Salonique,
requt trois postulantes albanaises. D'autres suivirent,
jusqu'A trente et quarante. L'archeveque aidait ces
jeunes filles pour le vetement, la nourriture, le logement
jusqu'i leur entree dans l'institut religieux, avec I'esplrance qu'elles reviendraient pour fonder en Albanie
les premieres 6coles catholiques.
Quelques jeunes garcons, d'autre part, manifestaient le desir d'.tre pritres on religieux. DjiA, un orphelin albanais, victime de la persecution et recueilli par
les Sceurs de CharitY, avait et- instruit par les missionnaires : devenu pretre et fils de Saint Vincent de Paul,
il semblait montrer la voie A ses jeunes compatriotes,
Mgr Czarev avait ecrit la ddtresse et les esperances
de son diocese AM. Fiat, supIrieur general, et A M. Lobiy
1. Lettre de M. Lobry A sa mare, 14 janvier z888.
2. Lettre de M. Denor, P. d. 1, M,, 4nnaes, LII, p, 254.
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lui-m6me. n attendait : (J'ai fait, dit-il, reciter le
Rosaire dans mon diocese pendant quinze samedis pour
obtenir, entre autres grAces, celle qui m'est le plus A
cceur : la venue des enfants de Saint Vincent dans mon
diocese. Des mon arrivee j'avais fait 6lever un autel
dans ma cathedrale de Prizrend en 1'honneur de ce
grand saint, comme pour l'obliger A prendre possession
de mon diocese. Aujourd'hui, quinzieme samedi de mon
Rosaire, je recois la visite d'un Fils de Saint Vincent:
ma priere est exaucee s.
En effet, le rapport de M. Lobry A M. le Superieur
g6ndral concluait A l' tablissement des Filles de la
Charit6 A Prizrend. D'autre part, les missionnaires de
Salonique 6taient animbs d'un saint zile pour s'occuper
des vocations albanaises: A PAques, M. Tabanous,
leur sup6rieur, recevrait les enfants de Mgr Czarev.
La mort de M. Tabanous, survenue le 26 f6vrier 1888,
n'arrta pas les bonnes volontes. M. Galineau, son successeur, accompagna la Sceur Salzani, Visitatrice, quand
Ala fin de mai, celle-ci vint installer les premieres Soeurs
albanaises A Prizrend. Cela n'allait pas sans difficultis :
le diable se devait d'accumuler les obstacles. Fut-ce
par sa malice que la Sceur Visitatricel tomba a la mer
en d6barqnant a Salonique ? Malice vaine, car c'6tait
la fete de Notre-Dame Auxiliatrice. Quelques jours
apres, en arrivant i Uskub, les voyageuses apprennent
de la bouche meme de Mgr Czarev que Rome lui de:
mande le sacrifice de son siege et le transfre a Lesina
(Hvav) en Dalmatie. Faut-il diffirer ou abandonner
l'etablissement des Sceurs ? La question se pose, mais
le conseil ou intervient i propos M. Galineau, est d'avis
qu'on doit aller de I'avant et sans tarder. Le chemin
de fer mane le missionnaire et les sceurs jusqu'a Virez. Annales, tome 53, page 586, lettre de sCur Salzani A M. Fiat.
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zovitz; ils recoivent dans une famille chritienne une
cordiale hospitalitY, qu'fls paient de nombreux mercis,
mais le mot est malheureux qui signifie en albanais:
«Vous m'ennuyez!
Le voyage continue dins une
charrette en osier ot I'on s'entasse avec les bagages,
et par des chemins 6pouvantables, an pas saccad& de
chevaux retifs, on est secoue de perilleux cahots, tandis que la pluie aggrave la situation. Enfin on arrive A
temps pour assister au mois de Marie. Les cornettes
font sensation. La Sceur Scencoli ravit tout le monde
en parlant la langue du pays. AQuelle benediction ! ,
s'ecrient les femmei. Un t6l6gramme du T. H. Pere
arrive a propos & la cl6ture du mois de Marie pour

approuver et benir la fondation. Le lendemain, c'est
la Fete-Dieu : les jeunes filles, une centaine, sont henreuses et fieres de marcher en procession sons la conduite des Soeurs. Le dispensaire s'ouvre aussit6t et les
clients abondent, dans une localit6 oi ii n'y a ni m6decin
ni pharmacien. L'6cole ne tardera pas a grouper les
jeunes filles, pour les initier a la doctrine chretienne, i
la couture, aux elements de l'orthographe et du calcul.
Mgr Czarev est au comble du bonheur, ses voeux sont
r6alises, il 6crit sa reconnaissance a M. le Superieur
g6n~ral.
Le 17 avril 1889, M. Lobry 6crivait a sa famille : Je
dois me remettre en route apres Paques. Je prendrai
pour compagnon M. Gorlin, en passant A Salonique.
II faut que j'aille en Valachie et en Albanie. Ce voyage
me prendra un mois environ. Je voyagerai, comme les
anciens rois de France, dans des charrettes trainees
par des buflies. J'aurai le temps de contempler les montagnes et de faire res meditations s.
Ce voyage n'eut lien qu'ala fin de l'annie scolaire.
( Je suis depuis le er
1 aoit a Prizrend, &crit-il.Nous
avons ici des Soeurs de Charit6 et bient6t, je 'esp&re,
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nous y aurons des confreres. Demain je quitte Prizrend
avec M .Gorlin'. a
Les Sceurs 4taient en veneration, tant auprls des
Albanais qu'aupres des Turcs. Autour d'elles, 15 Enfants de Marie'et 25 aspirantes se groupaient, voil6es
suivant la coutume nationale, mais libres et heureuses
de pratiquer la religion, lite prkte A fournir de bonnes
vocations et d'excellentes meres chrdtiennes. Des jeunes
gens aussi desiraient devenir pretres et les missions de
Salonique ou de Constantinople s'offraient A developper
leurs vocations. Des pritres meme entraient dans la
Congr6gation des Lazaristes. Mais la politique ombrageuse de 1'Autriche ne tarda pas a susciter des obstacles.
Les Seurs francaises furent oblig6es de quitter Prizrend.
Le Visiteur d'Autriche, M. Mungersdorf, vint A Constantinople pour traiter avec M. Lobry la question de
leur remplacement par des Sceurs autrichiennes. Mais
ce ne furent pas des Filles de la Charit6 : On y mit des
Saurs d'Agram.
M. Lobry aima particulibrement ces belles Ames d'Albanaises, venues au jardin de Saint Vincent. Sa plume
6mue consacra une notice 6difiante A 1'une d'entre elles :
( Ue Fleur d'Albanie au Jardinde Saint Vincent (x915).
Cette Mission d'Albanie apparaft comme un 6pisode
idyllique d'une conquete laborieuse et tragique: celle

de la Mac6doine a laquelle le Visiteur Provincial doit
priter un concours des plus apostoliques.
II. Mission de Macidoine. - Le premier mouvement
bulgare vers 1'unit6 catholique (186o-i867), avait en
pour instigateurs des Lazaristes, soit A Constantinople,
soit a Salonique, soit a Monastir : MM. Bore, Faveyrial,
Lepavec, Turroques. C'est M. Bore qui avait conduit
a Rome, pour le faire sacrer, le premier 6veque des
z. Lettre dn 8 aoft x889, de Prizread.
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Bulgares unis, le fareux Joseph Sokolski, bient6t escamote par la Russie. Mais ce qu'une politique avait
entrav4, une autre politique le fit renaitre. En 1867,
les eniants bulgares, reunis A Saint-Vincent de Macdoine, chez Sceur Morel, avaient 4t, rendus A leurs
parents. Seul un enfant de treize ans avait r6solu de
rester fiddle A sa mere adoptive et A sa foi catholique.
Pour 6chapper aux mains de son pere venu pour l'enlever, il passa sous le ventre d'un cheval et se refugia
au pied de I'autel comme dans un asile assure. La Sceur
put dire : Je conserve de la graine catholique v. Lazare
Mladenoff vint faire ses etudes A Saint-Benoit, puis
entia dans la Congregation de la Mission.
Quand le second mouvement se dessina en 1874, provoqu6 par Mgr Nil Isvoroff, naguere 4veque schismatique de Roustchouk, le cure de Salonique, M. Bonetti,
le surveilla et pour ainsi dire le couva. Il construisit
des 6coles, puis le sm&inaire bulgare de Zeitenlik. En
rcompense de son zele, il fut promu A l'1piscopat. Mais
Rome voulut donner aux Bulgares unis un eveque de,
leur nation et de leur rite: M. Lazare Mladenoff fut
prkconis6 6veque de Salala et sacre A Saint-Benoit le
5 aoit 1883. II n'avait que 29 ans, une magnifique
prestance, une voix expressive A tirer des larmes dans
les c6r6monies du rite slave, un zlee ardent A conquerir
les ames. II gagna une A une les families attachses a
Mgr Nil, batit des 4glises et des 6coles. Trois missionnaires Lazaristes avaient adopte le rite bulgare:
MM. Alloati, Gorlin, Morel qui, au S6minaire et dans
les villages, se depensaient. En 1888, le millnaire des
saints Cyrille et M6thcde favorisa les conversions. En
1890, Mgr Mladenoff posait, a Salonique, la premiere
pierre de sa future cath6drale. Mais cette cath6drale
ne s'bleva pas au-dessus des fondations. L'6vvque pr6fdra se batir d'abord une residence et il la voulut grande
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et belle. Des sommes consid6rables furent necessaires :
ce fut le point de d6part des difficultes, soit avec Paris,
soit avec Rome qui, exasperant un esprit orgueilleux
et une volont6 faible, amenerent des scenes- tragiques
et une situation d6plorable. Monseigneur supporte mal
la tutelle oi il est tenu pour l'emploi des fonds : il s'en
prend A Mgr Bonetti, au T. H. Pere, au Cardinal Pr6fet
de la Propagande. Appelk A Rome en 1892 par le
T. H. Pere Fiat, il est mal re;u par le cardinal Ledochowski,il n'obtient pas, malgr6 ses larmes, une audience du Saint-Pore, et il part irrite, disant a 1'Eminence : < Vous ne me reverrez plus et vous aurez de
mes nouvelies ,.A Zeitenlik, Mgr Mladenoff pretend
&tre le possesseur du Seminaire, il veut nommer le
Sup6rieur et les Directeurs, accepter et renvoyer les
6leves, administrer les finances, etc.
M. Mailly, procureur g6neral de la Congregation, est
envoy6 avec le titre de Commissaire Extraordinaire
pour r6gler les questions. C'est un homme'habile, doue
d'une memoire prodigieuse et d'un jugement sir, et
qui mene les affaires et les hommes tambour battant.
II arrive A Constantinople le 15 juillet 1893, il fait la
visite canonique de la maison de Saint-Benott. On se
demande si le Visiteur Provincial dont on est m6content, parait-il, A Paris, aura son changement. M. Mailly
part a Salonique le 4 octobre. l1voit Mgr Mladenoff,
il l'oblige A reconnaitre que le Siminaire est la pro-.
priktt absolue de la Congregation et, de par Rome, il
lui impose un conseil financier. Ses ordonnances acceptees et signies de part et d'autre, le Commissaire
Extraordinaire va rendre compte A Rome de son mandat.
Mais si tout est bien sur le papier, dans la pratique,
rien n'est fait. Mgt Mladenoff, installk au Seminaire,
en g&ne la direction, il ne r6unit pas son conseil, il
rclame de l'argent pour achever sa residence. Ii faut
13
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que M. Lobry intervienne. Ce n'est qu'apres quinze

jours de conferences avec Monseigneur, les confreres
et les membres du Conseil, qu'un teilgramme peut atre
envoyd a Paris : ( Tout est pacifie' . Sign6 : Mladenoff,
Lobry, 14 mars I894. Le T. H. Pore approuve.
Cependant Mgr Mladenoff a tir6 sur Paris une traite
qui est proteste : la Banque Ottomane depose une
plainte devant les tribunaux. D'autre part, il est exploit6
par son entourage et d6nonc6 a Rome comme ayant
une conduite scandaleuse. Appeld A Constantinople par
le De61gu6 Apostolique a pour affaire d'un int&ret pressant aupris des Turcs ,, Monseigneur s'y refuse: C'est
son a birat officiel qui lui est retird ; le Vali de Salonique lui notifie qu'il sera expulsM. Enfin, de Rome,
arrive un decret de destitution accompagne d'une lettre
seche du cardinal Ledokowski qui lui ordonne de se
retirer A Paris A la Maison-MWre de la Mission.
M. Lobry est tout bouleversk. II se demande quelle
sera la rdaction de ce pluvre eveque, ainsi condamn6
sans avoir Wtd entendu. II part pour Salonique : il doit,
d'accord avec le Del4gu6 Apostolique, notifier les ordres
de Rome et, en toute charitd, aider 1'intress6 a se soumettre. Accompagn6 de M. Destino, le Visiteur accomplit sa p6nible mission.
A ce coup inattendu, Mgr Miadenoff fut saisi d'une
v6ritable crise de folie,et un m6decin fut appel6 pour
lui donner des soins. Le laissant exhaler ses recriminations, M. Lobry le consola, I'exhorta a se montrer
digne et courageux, il lui offrit de 1'emmener avec lui
A Constantinople. Cette proposition fut accepte : .Monseigneur paraissait accabl, mais soumis.
M. Lobry s'occupa de sauver les propridt&s du Vicariat
et ne put accompagner l'6vique. Celui-ci partit le 15 novembre par le train : il s'arrfta A Sofia et en arrivant
A Constantinople il se rendit... a 1'Exarch Bulgare,
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siege de I'Nglise bulgare schismatique. Aveugl6 par
l'orgueil, dEpitd par ses humiliations et voulant se
venger, le malheureux 6evque se donnait aux schismatiques. II 6crivait alors a ses ouailles, les catholiques
de Mactdoine, uie lettre infame oi, calomniant ses
confreres, il les accusait (de vouloir faire de la Mac&
doine une Abyssinie ou une Chine, od tout est entre
leurs mains, oh petit A petit ils introduiront leurs rites
ocidentaux. II les engageait A se separer, comme lui,
de I'rglise Romaine,et A accourir tous avec leurs pasteurs dans le sein de 1'Eglise Orthodoxe Nationale, le
Saint Exarchat Bulgare.
Cependant sa foi catholique 6tait intacte, il le confessait, son orgueil et son cceurseuls etaientblesses;
ilreput bient6t du bon Pere Fiat une invitation paternelle g venir sans retard a Paris : M. Gorlin 6tait charge
de remettre cette lettre a Mgr Mladenoff. M. Lobry
eut une entrevue de deux heures avec lui :.tout en s'obstinant, le pauvre 6gar6 pleurait et priait, avec la crainte
des jugements de Dieu.
La Sceur Morel qui l'avait requ enfant, plein de candeur et.d'innocence, lui demandait: a Pr6lat, qu'avezvous fait de toutes ces graces ? Vous les avez meprisdes,
trainees dans la boue et I'ordure par votre orgueil, car
voila le principe de tous vos malheurs. Helas ! pauvre
petit Lazare, c'est le cceur d'une mere qui vous parle.
RWpondez-moi que vous ftes sorti de cette maison
infernale et que vous etes rentr6 dans la maison du
Seigneur Jesus A'.
Comment r6sister A de tels accents ?
Cependant. les mois passaient. A Rome, on rendait
la Congr6gation responsable des fautes de Mgr Mladenoff et une bulle d'excommunication dat6e du 8 avril
x. Lettre de Zeitenlik, du so janvier x895.

1895 allait ktre promulgu6e. Le R. P. Luc, RWdemptionniste d'Andrinople, apportait ce terrible document.
M. Lobry insista 6nergiquement pour que, avant d'en
venir'aux mesures extremes, en tentit de nouvelles
demarches. Mgr Azarian, patriarche des Arminiens
catholiques, s'en charges avec M. Arekel Beghian, ami
d'enfance de Mgr Mladenoff. Elles eurent cette fois un

plein succes.
Mgr Mladenoff sortit de l'Exarchat Bulgare et fut reCu
chez Mgr Azarian. II fit sa declaration officielle au
Ministere des Cultes < qu'il.rentrait definitivement dans
le sein de l'Eglise Cathclique ». Puis il se rendit A la
Delegation Apostolique: IA Mgr Bonetti et M. Lobry
le presserent de partir imm6diatement pour Rome.
Mais il prefera &crire d'abord au Souverain Pontife,
au T. H. Pere et attendre leurs d6cisions. Mgr Azarian
re9ut les flicitations du Saint-Pre et du cardinal
Rampolla.
C'est le cardinal Ledochowski quinotifia les instructions pontificales A Mgr Mladenoff. II devait: xo Parune retraite d'au moins 8 jours se preparer A I'absolution de ses censures : Mgr Azarian recevait les pouvoirs
n6cessaires pour cela; 20 Ecrire une lettre de ritractation aux Bulgares; enfin 30 Se rendre a Paris et y
attendre les decisions de la Propagande pour sa reintegiation dans le saint ministere.
Avec un courage et une humilitd admirables, quoi
qu'il dit lui en cofiter, Mgr Mladenoff s'executa. II fit
une retraite serieuse. Sa lettre aux Bulgares unis de
Mac6doine 6tait aussi humble et aussi explicite, que
possible. Le ii juillet 1895, il recut l'absolution des
censures encourues, se confessa et communia A la messe
de Mgr Azanian. M. Gorlin en fut le temoin 6difie.
La nouvelle de cette reconciliation causa une grande
joie A Constantinople et en Mac6doine. Le T. H. Pere
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ecrivit a Mgr Azarian pow le rerercier. Avant son
depart, Mgr Mladenoff fut reu cordialement et dina
deux fois A Saint-Benoit, II se rendit A Rome chez nos
confreres de. Saint-Sylvestre : aprcs une longue pnitence, ii mourut A Rome, le 6 mars 1918.
Son successeur en Macedoine fut le prPtre Epiphane
Saint-Benoft le 8 septembre 1895. La
Scianoff, sacr A&
Mission, uu moment devastee par cette tempete, refleurit. Mais au plus fort de l'orage meme, la Providence
permit que M. Lobry trouvat une douce consolation
dans la naissance t le developpement d'une Congrdgation religieuse bulgare : les AEucharistines ,.
La Congrigation des Eucharistines. - Les Filles de
la Charitd se d6vouaient dans la Missionr Bulgare A
Koukouch, A Yenidj,. Mais elles Otaient trop absorb(Ts
par le nombre des malades et le soin des orphelines qi.
rclamaient tout leur temps. Pour une propagande plus
effcace et I'closion des vocations religieuses, Iideal
serait une Congregation indigene. Mgr Bonetti, encore
cure de Salonique, y avait pens4 : il disait A M. Joseph
Alloati, son confrre, qu'il savait tout entier consacr6
A la Mission : 4 Vous devriez faire des Socurs bulgares
pour la Mac6doine, c'est un besoin urgent ». Et d4eA,
dans sa pensde, I'orphelinat bulgare que la d6voude
Seur Pucci avait cre, renfermait les pierres d'attente.
M. Alloati songea A sa sceur Eurosie dont les 25 ans,
la pi6t6 et le zele n'attendaient que 1'appel divin.
La famille Alloati, habitant Villa-Stelowe, pres de
Turin, 4tait profondement chritienne: elle avait deji
donna deux flts, Joseph et Melchior a la Congr6gation

de la Mission, et une fille, Christine, au Cloitre, Des
trais enfants restants Eurosie et Natalie avaient une
vocation religieuse. Frangois, levO dcans cette atmosphere et avec de tels exemples, se sactiferait das le
monde. Eurtie dtait un mod le do dvouement 4 la
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famille et"aux oeuvres paroissiales. Prioccup6e pardessus tout de faire la volont6 de Dieu, elle en desirait
la manifestation precise. Le d&sir de son frere, encourage par son confesseur, lui fut reveAl proph6tiquement
par le saint Don Bosco, comme dtant sa veritable vocation: Eurosie serait missionnaire en Macedoine.
Le 13 fvvrier 1888, la vaillante fille, ayant fait le
sacrifice de sa famille et de sa patrie; abordait A Salonique. Appuyde par son cher frere M. Alloati, et par
la Sceur Elisabeth Pucci, en une annee elle s'initie A la
langue bulgare, A la vie religieuse et aux ceuvres d'assistance : elle fait la classe. aux petites filles et riussit
a s'attacher quatre compagues, si bien que le jour de
PAques 1889, elle rev6t l1habit religieux ; le 15 aoift,
elle dmet des voeux et regoit le nom de Marie-Christine
de Jesus.
La Congregation des Eucharistines 6tait fondee. Le
Pere spirituel, M. Alloati leur avait donn6 les regles
des Filles de la Charit6 avec des voeux annuels. Porter
Jesus dans leur ccur et faire rayonner la charitM, ei
instruisant les enfants, en assistant les pauvres et en
soignant les malades, tel 6tait leur but. Un oncle de
Turin fournit la somme necessaire A I'achat de la premiere maison d6diie A 1'Immacule Conception. Mgr Bonetti fit don d'une autre maison qui fut l'orphelinat
Saint-Joseph. Le grain de seneve devait devenir an
grand arbre pour abriter dans l'unit6 catholique les
Ames de nombreux Bulgares.
Le 15 aofit 1892, M. Alloati achetait le Tchiflick
(grande ferme) de Paliortsi, il y mit tout son patrimoine. On y transf6ra l'orphelinat. Peu A pen d'autres
maisons Eucharistines furent ouvertes A Bogdantsi
(1900), A Guevgheli (1901), a Pirava (1905), A Stoiakovo
(1908), A Dolni Todorak (191I). Mais que de difficultes,
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de contradictions, de sacrifices repr6sentent ces fondations dans un pays pauvre, sous le regime turc et
la terreur des a Comites 2. Le missionnaire ne cessait de
circuler dans ces villages pour instruire la jeunesse,
confesser les soeurs et soutenir leur devouement. La
Mere Christine de Jesus fut admirable de sagesse, d'abn&gation et de charit6. Elle tenait tWte aux ennemis de
sa maison et prodigait sa charite &tous. La Providence
la benissait et par deux fois, en 1905 et en 1913, elle

vit se multiplier le grain dans ses greniers. Les guerres
balkaniques furent une grande 6preuve pour la CommunautM naissante : la Mac6doine fut partagee entre Grecs
et Serbes ; le fanatisme defiant des vainqueurs, la p&nurie des vocations et des ressources furent des causes
d'avanies et de souffrances. R6fugiee & Skoplje avec sa
Suprieure infirme et malade, la jeune Communaute
dut se transf6mer Sofia, apres la Guerre Mondiale.
Cependant la Mere fondatrioe achevait son holocauste et mourait, i Turin, le 26 decembre I92o, dans
sa 62 e annme et la 32e de sa vocation. A cette occasion,
M. Lobry 6crivait 1 : KC'est une tr&s belle ame qui
s'est envolde au ciel Je 1'ai vue arriver & Salonique
(fivrier 1888) et des lors je n'ai cess6 de suivre.la vie
toute de zl1e et de sacrifice qu'elle a mende en Mac6~
doine. Elle a beaucoup travaill
, beaucoup souffert,
elle fut un modele de toutes les vertus, elle a toujours
fait la volont6 de Dieu avec une admirable force d'ame.
Les exemples de toute sa vie sont un tr&sor pr6cieux
pour ses filles, les Soeurs Eucharistines, fondees par elle
au milieu de mille tribulations. Ce qu'elle a commenc6
sur la terre, elle ne manquera pas de le continuer du
Ciel, en obtenant & son ceuvre les graces et les benedictions de Dien par sa puissante intercession. En
r. Lettre du 28 d6cembre g92o.
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priant pour son ame, j'ai la ferme confiance qu'elle se
trouve djA ail ciel. ,
Le Visiteur des Lazaristes n'avait pas manqu6 d'encourager les debuts de la nouvelle Congrdgation. A
partit de 1904, il en est le directeur et coftnm e pour
les Filles de la Chariti, il visite les maisons de Ei•chdristites. II les presente aux Dtleguis Apostoliques,
Mgr Tacci et Mgr Sardi, comme une branche de la
famille de Saint Vincent et leur assure les bendfices de
la protection franuaise. En octobre 1913, i est A Paliortsi : fl y I 30 Soeurs dans la Conmnunaute, elles cnt
travers6 la piriode critique des guerres balkaniques,
elles atteignext leur quatt de siele. Mais la Serbie
n'est pas liberale, 1'avenir est noir. Htireusement Ie
Souverain Pontife les secourt ; elles acheteht une maison
i Sofia et reorganisent leurs oeuvres. Dans sa visite
canonique d'octobre i921, M. Lobry renouvelle I'administration de la Commanautd. II regrette qte, ke bon
Pere Alloati defaillant, les miksionnaires de Macdoine
ne puissent le suppier aupris de ses Filles. Rome
envoie le R. P. Brnio Foresti6, S. J., pour faire lI visite
apostolique (mars 192) et la Congregation a Pro Evdesia Orientali , decharge M. Lobry (d s& Soibns, en
depit des protestations des Soeurs Eucharistine. C'est
naanmoins grace A lui, et aux misonnmaires de Zeitenlik,
que ce petit Cknacle Eucharistique, aujourd'hui a Sofia,

rayonnera demain sur la Bulgarie.
II. Mission de Roumanie. - A Bucarest, capitile de
la Roumianie, tentdue comme Patig (3.oo.o habitants,

et 6o.ooo catholiques), il ny avalt pas, avant

90o6,

de Files de la Charite ! Unt seule paroisse catholique,
pas d'oeuvres ! Mais le Prince Wladinmi Ghika ecrivait an T. H. Pre Fiat et A M. Lobry pour obtenir des
Sceurs. Le cur6 de Bucarest, Mgr Baud, pieux, z6e6,
d'allure francaise (il 6tait nd A Monaco), desirait des
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Lazaristes. Le nouvel archeveque, un Bdn6dictin,
Mgr Raymond Netzhammer, quoiqu'un peu craintif,
6tait favorable. Le Visiteur de Constantinople partit
pour Bucarest le z mai 19o6, accompagn6 de M. Joseph
Colliette, Requ comme un envoyk du ciel, il trouva
tout de suite son centre d'action chez les Soeurs 4e Sion
od il ce16bra la sainte messe, ou il donna une conference spirituelle : ces religieuses accueilleraient avec un
devouement exquis les Filles de Saint Vincent, payant
ainsi la dette de leurs aindes, accueillies et logies A
la Maispn Centrale de Constantinople A leur arriv6e
en cette ville. Apres un rapide examen, et sans avoir
rencontr6 Mgr Netzhanimer, alors en tournee de confirmation, M. Lobry concluait A l'arriv6e prochaine des
Sceurs de Charit6. Leur maison etait prEte, Calea Gravita, 254, dans un faubourg 6loigne de 3 kilometres de
1'6glise catholique, mais propice pour l'installation d'un
dispensaire. Que de bien on pourrait faire dans ce pays
neuf, 1o le clerg4 orthodoxe et les religieuses basiliennes meme restent dans la routine et l'ignorance,
mais ne sont pas fanatiques, on le frangais est parle
par la meilleure soci6et. Seour Elisabeth Pucci et ses
compagnes, apris quelques tatonnements inh~rents aux
fondations, auront un vaste champ et les plus belles
occasions de devouement. Mgr Netzhammer, honorant
M. Lobry de son amiti6, sera tres bienveillant pour les
ScOurs. -

Bientbt Mgr Camilli demande des Filles de la Charite
pour son diocese de Jassy, oi les Roumains catholiques
sont latins. II insiste pour confier la direction de son
s6minaire aux Lazaristes. Les Sceurs de Sion, qui ont
A Jassy un tres bel 6tablissement seront, IA encore, tres
accueillantes A nos Scurs qui s'installent sons le patronag. du Prince Ghika. M. Germond, de la Mission de
Saloique, y eatenvoy et, en septembre, se trouve
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seul Lazariste A la tkte du Seminaire de Jassy. Mgr Camilli l'aimait, M. Lobry l'encourageait et voulait lui
adjoindre un confrere et un frere, mais le T. H. Pare
Fiat ne se montra pas dispose a traiter avec 1'archevWque de Jassy, malgrd des instances venues de Rome.
Le depart de M. Germond rendit caduc 'detablissement
des Sceurs A Jassy. Cette ville devait revoir la Sceur
Pucci et ses compagnes aux ambulances durant la
Guerre Mondiale.
Cependant, ABucarest, une dame riche et charitable,
Mme Paclianu, avait donnq aux Soeurs une grapde propriWtd, au milieu de laquelle se trouvait une petite
maison. Au mois de mars 1911, M. Lobry admirait
l'installation. Mgr Netzhammer convoquait en son palais une reunion generale des Dames de la Charite.
M. Lobry y lisait un rapport sur les euvres de charitn
catholique cr&4es d6jA, ou Acrier, sur la terre Roumaine,
et le R. P. Bruno, aum6nier de I'ambassade de France
A Constantinople, enthousiasmait les dames par ses,
paroles aussi po6tiques que cordiales.
Mgr Netzhammer exprimait le desir d'avoir des
Lazaristes ABucarest, soit pour.un lycee franco-roumain,
soit pour son s6minaire, soit au moins pour les euvres.
SJe voudrais satisfaire les d6sirs de Monseigneur, repondait M. Lobry, mais la Congregation manque de sujets >.
Cependant le Visiteur enverra des missionnaires dans
les circonstances graves pour assurer les secours spirituels aux Sceurs. C'est ainsi que M. Joseph Jammet
se rendit aux ambulances des choleriques sur les bords
du Danube, en aofit 1913. M. Arthur Dennetikre,
envoy A Jassy pendant la Grande Guerre, y mourut
du typhus en mars 1917.

Apres la guerre, la maison des Sceurs de Bucarest
devint le sanatorium de Saint Vincent de Paul, conprenant trois grands pavilions, dont un pour 50 malades
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gratuits. 11 y fallait un aum6nier: M. Jules Blanchet
y fut nommE et accueilli a bras ouverts par Mgr Netzhammer, il commenga un minist&re int6ressant et fecond
de pr&dications et de confessions. Il prechait la cath&drale, il 6tait pour ainsi dire I'aum6nier de la Colonie
Frangaise. La haute societ6 roumaine, le roi Ferdinand
lui-nim e, apprirent le chemin de l'aumunerie, si bien
que, lorsque fatigue, il revint ala Maison-Mere de Paris,
son successeur, M. Goidin (1926) songea A bitir une
chapelle publique. La chapelle batie dans un quartier
rcemment construit, attire cependant les pieux fideles
qui kcoutent les predications en francais et en roumain ;
le nombre des-communions annuelles y est considerable.
I1 a fallu un second confrere pour Ie minist&re int6rieur
de la maison et pour 1'exterieur. D'autre part, le sanatorium, sous l'intelligente direction de Sceur Soeze, et
avec le concours des m6decins roumains, est devenu
un 6tablissement hospitalier de tout premier ordre,
l'unique de Roumanie, disentles personnes comp6tentes.
Le Prince Ghika se rejouit des bienfaits ainsi r6pandus
par son initiative charitable. I aurait d&sird aussi doter
son pays d'un etablissement d'Eucharistines de rite
oriental et M. Lobry 1'efit second&. Tel quel, l'4panouissement des ceuvres de Saint Vincent de Paul en Roumanie est une des gloires de ces deux hommes apostoliques.
IV. En Hongrie. - Michelet a &critce mot qui l'honore: A Quand done pourrons-nous payer notre dette
de reconnaissance & ce peuple b6ni, sauveur de l'Occident ? a li s'agit du peuple hougrois. Dans son tour
d'horizon, l'ap6tre et le Francais qu'&tait M. Lobry,
regardait aussi vers la Hongrie. Les Fils de Saint
Vincent y travaillent. L'gglise de Saint-Benoit gardait,
dans ses caveaux, les restes illustres du Prince Francois
Rakoczi II, due de Transylvanie, ceux de sa mere la
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Princesse HflIne Zrinyi et d'autres membres de cette
famille. Pour les Hongrois, le nom de Rakoczi est le
symbole de toutes leurs revendications nationales. Depuis longtemps ils desiraient le transfert de ces corps
prkcieux sur lesquels veillait la France. Enfin I'Empereur
Francois-Joseph comprit qu'il ne pouvait plus longtemps s'opposer aux aspirations du patriotisme hongrois et, par une lettre autographe adressee en 1904
au Comte Tisza, il autorisa cette translation. Les diplomaties francaise, turque et austro-hongroise s'en
occuprent, Une Commission hongroise, preside par
M. Coloman Thaly, vint A Constantinople et fut reMue
magnifiquement a Saint-Benoit. Bien que sensibles au
regret de rendre a leur patrie les reliques dont ils avaient
la garde, les Lazaristes s'y pr~ttrent de tout leur coeur.
Un service funebre, devant huit cercneils, runit les
patriotes hongrois. M. Lobry avait compos une brochute-souvenir dont il donna lecture en forme d'oraison
funrbre et qui fut distribu&e aux assistants, puis envoye
aux ministres et aux personages marquants de Hongrie. Invite6 accompagner jusqu'a sa deinire demeure
le corps du Prince Francois Rakocxi, M. Lobry, traite
comme l'h6te de la nation hongroise, alla, en effet,
jusqu'A la Cathfdrale Sainte Elisabeth de Kassa, an
pied des Karpathes. L'4glise Saint-Benoit recut 50.000 fr.
t6moignage sensible de la reconnaissance hongroise
(octobre 1906).

Oft s'tonnera peut-tre qe 'ApStre de I'Orient efit
pen de rapports avec les Turcs. Mais il n'eut jamais le
loisir d'6tudier leur langue et, sous le regime des Capitulations, on n'avait guere de relations avecles autorites du pays. Personne plus que M. Lobry n'eut le
respect du Turc, dont, disait-il, les vertus naturelles
imposent l'estime.
(A suivre)
Arthur DROULEZ
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M. BERTRAND-FILIX PUYAUBREAU
(23 juin 1878-28 novembre 1938)
LETTRn

tE M. JEAN GALAUP AU TRkS HONORE PARE
SOUVAY
Ispahan,le 14 dcembre 1938.
Monsieur et tres Honor

PNre,

Votre binediction s'il vous plait !
.,. II y a A peine trois semaines, en venant me remplacer, M. Puyaubreau ne pensait pas que son Sup&riorat serait de si courte durde et moi-meme j'4tais
loin de m'imaginer que je devais recevoir son dernier
soupir. M. Puyaubreau a 6t, terrasse, en moins de
trente-six heures par une attaque d'apoplexie.
Le dimanche 27 novembre, devant celbrer la messe
de 8 h. I 2, il avait pris repos.
Vers 7 h. r/f il sort de sa chambre et vient sous la
veranda. A M. Clarys passant en ce moment, il avoue
discretement : Je ne me sens pas bien ; je ne pourrai
dire la messe » et sur cet aveu ii rentre chez lui. Immediatement M. Clarys vient me prevenir et nous dcidons la r6citation du chapelet et de quelques autres
prieres pour remplacer la messe que les fidles ne pouvaient entendre.
M. Clarys en me quittant me confie : Je vais lui
apporter une tasse de the, cela le remettra d'aplomb b.
Moins de cinq minutes apres, je me rends chez
notre malade ou M. Clarys m'avait devanc6, avec la
tasse de thl. M. Puyaubreau itait assis A son bureau,
la tete incinee sur le bras du fauteuil. KCela ne va
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Je reste aupres du malade et lui soutiens un moment
la tate qui, toujours davantage, se penchait sur le bras
du fauteuil. Pensant qu'il serait beaucoup mieux etendu
sur le lit, je le hui propose. u Vous avez raison », me
rtpond-il d'une voix assez faible. Ce furent les dernieres paroles sorties de ses lvres.
Je le soulevai alors de son fauteuil, mais le voyant
incapable de poser un pied devant I'autre, je le fis
rasseoir, et attendis. Peu de temps apres, le domestique venant A mon aide, nous le transportimes sur
son lit.
Sur ces entrefaites le docteur ne tarda pas A arriver.
Constatant que le cceur ne fonctionne presque plus,
il lui fait une injection. Cette piqfire et des massages
dans la region du coeur, retablirent la circulation et les
pulsations redevinrent assez r6gulibres, mais le cher
malade demeurait toujours sans connaissance. 11 est
ainsi rest6 dans le coma jusqu'au lendemain 28, A 13 heures, moment of6 il expira. Je me trouvais alors seul,
le veillant dans sa chambre. Un hoquet m'avertit que
la fin approchait, je lui renouvelai 1'absolution, et fis
prevenir M. Clarys : a Je crois que c'est la fin, lui dis-je,
pr6venez le docteur *. Le cher malade eut encore deux
hoquets et puis, plus rien ! Moins de cinq minutes aprbs
le docteur 6tait lA et ne put que constater le dc.s.
Saignies, sangsues, piqfires, compresses de glace, rien
n'a et6 6pargn6, mais tout fut inutile !
M. Berthounesque, prevenu imm&diatement, n'a
pas reculk devant la fatigue d'une journde d'auto sur
des routes plus ou moins viables et des l'annonce du
deces, s'est mis en route avec la Soeur Superieure de
T&h6ran. Les obseques presidees par lui le mercredi
30 novembre A o1 heures furent un vrai triomphe.
N'ayant pour le moment, comme 6glise, qu'une mo-
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notre entiere disposition. II daigna lui-meme donner
1'absoute et prononcer en arminien quelques mots
d'&dification que M. Clarys traduisit en francais. Non
content de cela, il prononca lui-meme 1'6loge de
M. Puyaubreau et, pour le dimanche suivant, annonea
une messe solennelle pour le repos de son Ame.
Non seulement la population arm&nienne catholique,
mais encore beaucoup de ses anciens 0lves, schismatiques et autres, tinrent A honorer de leur presence la
mtmoire de M. Puyaubreau qui, pour eux, durant de
longues ann&es s'6tait devou6 sans compter. L'6glise
etait bondie ainsi que le cloitre attenant A l'6glise, et
bon nombre, faute de place, furent obliges de stationner dans la rue.
Le corbillard n'Otant pas arriv6, les catholiques
n'hMsitrent pas A transporter eux-memes le cercueil
et A parcourir ainsi les 4 kilometres qui nous s6parent
de notre ancienne residence de Djoulfa.
Le bon Dieu a permis que cette mission de Djoulfa,
premier et principal theatre de l'apostolat de notre
cher dMfunt devint aussi apres la mort, le lieu de son
triomphe et de son repos.
Et maintenant il repose an pied de la montagne de
Souf, dans le modeste caveau amxnag6, il y a quelques
ann&es, pour servir de s6pulture aux membres de la
double famille de saint Vincent.
Comme notre Bienheureux Pere, M. Puyaubreau
etait landais, n6 A Angresse, canton de Soustons, le
23 juin 1878. Des le Berceau de Saint-Vincent ofi il
poursuivit ses etudes, il se fit remarquer par sa pite6,
son serieux et son application A 1'6tude. Son maintien
A la chapelle et durant les prieres est present A la m&moire de tous: corps droit, tCte inclinee en avant et
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pench&e sur '6paule.! Cette piet6 ne fit que s'intensifier an S6minaire interne et aux 6tudes, et les pieuses
pratiques de ce temps de formation, il les a conservees
durant toute sa vie.
Ordonnd b Dax le 17 juin 1905, il pensait ktre envoy6

en Colombie et avait m6me commenc6 quelque peu
1'6tude s6rieuse de 1'espagnol. S'il fut un pen d&u
lorsque le T. H. P. Fiat lui proposa la Perse, ce ne fut
pas pour longtemps, et sans la moindre observation
il fit le sacrifice de ses pre6frences !
' Plac6 des son arrivee A Djoulfa-Ispahan, il y resta
jusqu'en juillet 1913, malgr6 une r6pugnance instinctive qu'il ressentit dbs son arriv6e en embrassant son
sup6rieur, et cette repugnance, malgr6 tous ses efforts,
s'accentua de jour en jour.
Apres huit ans, certaines divergences de vues avec
son suprieur, qui ne gofitait gu6re son expansion meridionale, lui firent enfin demander son changement.
Mgr Sontag co.naiSsant son entrain et son esprit de
devouement I'appela aupres de lui, A Ourmiah. Ce ne
fut pas pour longtemps: car moins d'un an apres, la
mobilisation 1'atteignait, et pendant cinq ans comme
infirmier ii devait se depenser a Bordeaux, Biarritz,
Salonique et Arreau.
Ces annees, loin de nuire i sa pieto et 4 I'amour de
sa vocation no firent que les retreriper et les affermir,
Ce furent pour lui de fecondes annies d'apostolat,
Grace A son esprit de d6vouement et de sacrifice, il
6tait toujours pret pour tous les ministeres que beaucoup d'autres nagligeaient on laissaient au yoisin!
Apres la guerre, volontiers il serait rest6 en France,
car toute sa vie il a r6vW d'etre missionnaire missionnant, mais fiddle A la maxime de ne rien demander et
de ne rien refuser, il ne formula aucune objection lorsque

-

a389-

le T. H. P. Verdier fit appel A lui pour son retour en
Perse.
Les troubles dont la r6gion d'Oirmiah avait Wtd
et etait encore le th6itre et l'ins6curitt qui y regnait,
ne lui permirent pas de rejoindre son poste et de relever les ruines de la Mission dont il 6tait nommi sup6rieur. 11 resta done deux ans A Tauris : Ministre sans
portefeuille », comme on se plaisait a 1'appeler, en le
plaisantant aimablement ! Quoique n'6tant pas de la
maison de Tauris, il n'y demeura pas oisif. 11 mit A
profit sa connaissance de 1'Arm6nien pour se d6penser
aupres des schismatiques de cette nation. Les internes
de la Mission et ceux des Sceurs b6neficidrent largement
de son devouement et bon nombre lui doivent leur retour A la foi catholique.
La Mission de Djoulfa-Ispahan 6tant rouverte au
d6but de g192, on jugea que sa place etait plut6t chez
les Armnniens que chez les Chaldeens dont il ignorait
complktement la langue. Aussi au d6but de 1922 il
fut renvoy6 dans sa preni&re Mission. Peg aprs son
arriv6e, c'est sur lui surtout que retomba le soin spirituel des Armeniens jusqu'en 1934, et Dieu sait avec
quel soin scrupuleux il s'en acquitta !
A cette 6poque le transfert A d'autres de la Mission
arminienne, l'installation en ville dans des conditions
sommaires ajirjrent quelque peu sop caractrFe. Un
besoin d'expansion qu'il ne trouvait pas A c6te de lui
et divers autrs siujts de mecontentement lui firent
souhaiter son changement. Le visiteur le lui accqrda
en 1937.

Moins de seize mois aprs, M. Puyaubreau revenait
A Ispahan pour prendre la directiop de la maison.
Hdas, ce ne fut pas pour longtemps.
Ce qui a caract"ris6 M. Puyaubreau, c'est son grand
amopr de Dieu et des aines. Le soi aipport A lja cO1O-
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bration de la messe et a I'action de graces, fiddlit6 aux
exercices de pikt6 et devouem'ent toujours prtt A rendre service et A payer de sa personne. Si parfois, desa
voix retentissante et tonitruante, il semblait rechigner
contre un travail qu'on lui demandait, c'6tait pour la
forme : et il donnait bient6t l'impression que c'ttait
lui causer une joie intime que de faire appel A son devouement, A son esprit de sacrifice.
La Mission d'Iran, de par ailleurs si 6prouvie, vient
done de perdre en lui un de ses meilleurs ouvriers, au
moment oil, mfiri par l'Age, il allait donner sa mesure! Les desseins de Dieu ne sont pas les n6tres et en
1'enlevant A la terre, la Providence a voulu sans doute
en faire au ciel un protecteur et un intercesseur en
faveur de cette chore Mission d'lran et surtout de la
maison d'Ispahan.
En cette douce assurance et sollicitant votre paternelle benediction, j'ai I'honneur d'etre, mon Tres Honord Pere,
Votre humble et obissant serviteur,
Jean GALAUP.

CHALA
SI]MINAIRE R#GIONAL a SAINT-VINCENT

3

Le S&minaire R6gional de Chala a 6th inaugur6 en 1920 et,
reconnu comme tel, en 1934, par la S. C. Congregation de la
Propagande, il s'est en tout conform6 aux iwnrmes des siminaires rigionaux, approuv6es par ladite Sacrde Congregation
en son rescrit du 27 avril 1934.
Ce statut juridique r6git le Sbminaire; la discipline int6rieure demeure conforme an a Directoire des Grands S6minaires en usage dans la Congregation de la Mission.
I. LES FONDEMENTS

Voici les divisions eccl6siastiques dont les s6minaristes sont
accueillis par le Sdminare R6gional de Chala : Vicariats Apos-
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toliques de PEking, de Chengting, de Yungping, de Pa9tingfu,
de ientsin, d'Ankwo et de Chaohsien.
Tous ces Vicariats font partie de la Province civile de Hopeh
et de la IIe R6gion Eccl6siastique.
Nombre d'61dves de chaque Vicariat, presents au Seminaire
a la fin de 1'ann6e littkraire 1937-1938.
Vicariat Apostolique de P6kin.....
Tien-tsin ..
Cheng-ting.
Ankwo....

Yung-ping.
Pao-ting...
Chao-hsien.

Th6ologiens
1
3
ii

I
18

Philosophes
9
4
6
3

3

o1
2

En 1856, Mgr Mouly administrait l'immense territoire nomm6
alors Mission de P6kin, qui comprenait encore la partie confide
aux RR. 'PP. J6suites, le Sienhsien actuel et la Mongolie qui,
en 1'ann6e 1864, passait aux mains des Missionnaires de Scheut.
Mgr Mouly s'occupa avec zole de la formation du clerg6
indig6ne, ainsi que tous ses successeurs. Remontant en 1884,
nous trouvons . Pekin : 15 grands s6minaristes et 29 petits
s6minaristes; en 1897, i6 grands et 59 petits
Jusqu'en 192I, le Vicariat Apostolique de Pkin avait son
Grand Snminaire au P6tang (6glise cath6drale). Depuis lors,
les s6minaristes de ce vicariat font leurs 6tudes au S6minaire
Regional de Chala, comme ceux de toutes les divisions ecclsiastiques dont nous allons parler, et qui, presque toutes, avaient
6galement leur Grand Seminaire.
En 1936-1937, 6*lves du Vicariat Apostolique de Pekin:
Au Probatorium du Si-Tang, 60; au Petit S6minaire du P6Tang, 66; an S6minaire R6gional de Chala, 16; an S6minaire
Lazariste de Kiashing, 7; au College Urbain, a Rome, i.
Pretres indigenes, s6culiers et Lazaristes : og9.
*

**

Divisions et subdivisions successives de la Mission de P6kin :
Ire division: En 1858, le Tche-Ly sud-ouest (Chengtingfu)
est confi6 & Mgr Anouilh et a la Congr6gation de la Mission.
Des i866 un pusillus grex a existe, d6but du Petit S6minaire. En x88r, les deux premiers prdtres sont ordonn6s.
En 1884, s6paration du Grand et du Petit S6minaire, lesquels
se d6veloppent rapidement. Voici quelques 6tapes :

i88o : grands s6minaristes, 7 ; petits s6ninaristes, II; 1899,
grands s6minaristes, 9 ; petits s6minaristes, 47; 1915, grands
s6minaristes, I5 ; petits s6minaristes, 1og9; 1928, grands s6minaristes, 22 ; petits s6minaristes, 140.
En 1936-1937. Eleves du Vicariat Apostolique de Chengtingfu:
Au Petit Sminair, 72 ; au Seminaire R6gional de Chala,
5 ; an S6minaire Lazariste de Kiashing, 5 ; an Collge Urbain
a Rome, 1.
Prtres indig&nes, s6culiers et Lazaristes, 44.
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ze division : En 1899, le Vicariat de Pekin est de nouvean
divise; le Tche-Ly oriental en est d6tach6 et forme le Vicaiat
de Yungpingfu confi6, depuis 1919, aux Lasaristes de la Povince hollandaise.
Des le debut, un Petit S6minaire fut 6rig6, dont la m6thode
actuellement en vigueur, m6rite d'6tre signal6e.
Les jeunes 4l6ves commencent par apprendre une langue
vivante, le frangais. Apres trois ans environ d'6tude, cette
langue leur sert de vehicule pour I'Ftude du latin et, desormais
I'etude des deux langues se poursuit de front. Les sciences,
l'histoire, I'instruction religieuse se donnent en francais. Cette
mithode offre 1'avantage tres appreciable que les s6minaristes,
entrant an Seminaire Regional, parlent blen le francais; en
outre, ils ont mieux saisi la syntaxe latine, grce au francais
qui a les mmems propositions finales, conditionnelles, causales,
etc. que le latin. De plus, devenus pr6tres, leurs relations avec
les missionnaires europeens. sont rendues plus faciles et surtout
plus familieres.
En 1936-1937, 61eves du Vicariat Apostolique de Yungpingfu :
Au Probatwrium, 20 ; an Petit Seminaire. 39; an S6minaire
Regional de Chala, 3 ; au S6minaire Lazariste de Kiashing, 7.
Pretres indigenes, s6culiers et Lazaristes, 13.
3.division : En 19xo, de Pkin est d6tach6 le Vicariat Apostolique de Paotingfu. Celui-ci a bien vite son Petit Seminaire
bien organia6, oh le fr-anais a toujours At6 en honneur. De
m6me le Grand Seminaire, install6 aupres de I'6vcbh6, a fonotionnd des le d6but de ce Vicariat, c'est-A-dire l'automne de
191o. Ce Vicariat est confi6 au clerg6 s6culier depais 1930.
En 1936-1937, 6lves du Vicariat Apostolique de Paotingfu:
Au Probatorium, 6o; au Petit S6minaire, 96; an S6minain
R6gional de Chala. 28 ; an S6mnaqe Lazariste de Kiashing,
4 ; an College Urbain i Rome, I.
Pr6tres indig6nes, seculiers et Lazaristes, 58.
4e division : En 1912, P6king de nouveau enfante le Vicariat
de Tientsin. A c6te de I'6vach6, surgit aussitOt un spacieux
Petit S6minaire. Mais ici la formation des 16vites est particnlierement difficile, les 61lves 6tant pour la plupart des neophytes.
En 1936-1937, 61lves du Vicariat Apostolique de Tientsin :
Au Petit S6minaire, 30 ; au S6minaire Regional de Chala, 7;
au S6minaire Lazariste de Kiashing, 3.
Pretres indig6nes, s6culiers et Lazaristes, 29.
5e division: C'est la ire subdivision du Vicariat de Paotingfu. En 1924, on en d6tache la partie mridionale sous le
nom de Pr6fecture Apostolique de Ly-Hsien, qui devient
bient6t le Vicariat Apostolique d'Ankwo, confi aux Lazaristes
chinois.
En 1936-1937, 616ves du Vicariat Apostolique de Ankwo:
Au Petit Sminaire, 45 ; an Seminaire Regional de Chala,
3; au Snminaire Lazariste de Kiashing, 2.
Pretres indig6nes, s6culiers et Lazaristes, 27.
6e division : En 1926, le Vicariat Apostolique de P6king
cede sa plus belle parti an clerg6 indig6•e : ie Vicariat de
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Suan-Hoa-Fu est constitud. Le Petit S6ninaire fut imm6diatement organisk, et les grands aeminaristes allerent 6tudier
au Siminatre R6gional de Chala jusqu'en 1929. Alors on institua a Suan-Hoa-Fu un autre S6minaire R6gional pour les
regions limitrophes de ce Vicariat.
En 936- 937, 66vesduVicariatApostolique de Suan-Hoa-Fu:
Au Petit Seminaire, 73; au Grand S6minaire, I ;
Pr6tres indigenes s6culiers, 32.
7e division : C'est aussi la ire division de Chengtingfu. En

1929, on en detache une belle partie pour en constituer le
Vicariat de Chao-Hsien, confi6 au clerge indigene s6culier.
En 1936-1937, elMves du Vicariat Apostolique de Chao-Hsien :
Au Petit S6minaire, 96; au S6minaire Regional de Chala,
0o; en Congregations. 3.
Pretres indigenes s6culiers, 31.
8e division : Ou e2subdivision du Vicariat ie Pao-Ting-Fu.
En 1929, ce vicariat cede aux RR. PP. Stimmatins Italiens le
nord-ouest, qui est devena la Prfecture Apostolique de YiHsien,
En 1936-1937, e61ves de la Prefecture Apostolique de Yi-Shien:
Au Probatorium, 3o; au Petit S6minaire, 37; au S.minaire
R6gional de Suanhoafu, 3.
Prtres indignes s6culiers, 3.

9g division :Ou 2* subdivision du Vicariat de Cheng-Ting-Fu.
En 1933, la partie meridionale de ce Vicariat devient la Prfecture Apostolique de Shun-Teh-Fu, confi6e aux Lazaristes
Polonais. En attendant la construction d'un Petit S6minaire,
7ýleves de cette mission 6tudient a celui de Cheng-Ting-Fu.
lus tard, les grands s6minaristes iront etudier an S6minaire
R6gional de Chala.
En 1936-1937, la Pr6fecture Apostolique de Shun-Teh-Fu a
7 petits s6minaristes et 5 prbtres indigenes sculiers et Lazaristes.
RICAPITULATION
ANNfE 1936-1937

Nombre d'&leves des diverses Missions dans les 1tablissements
suivants:
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Elivation d rpiscopat
Du clerg4 indigene ont 6t6 promus Vicaires Apostoliques:
Du Vicarial Apostolique de Pikin : to Mgr Souen, Vic. Apost
de Ankvo, d6missionnaare ; 20 Mgr Tchao, Vic. Apost. de Suaahoafu, d6c6d6; 3e Mgr Tcheng, Vie. Apost. de Suanhoafu,
dc6d6 : 40 Mgr Tchang, Vie. Apost. de Suanhoafu.
Du Vicarial Apostolique de Chengtingfu: xo Mgr Tchang,
Vic. Apost. de Chaoshien; o2Mgr Chow, Vie. Apost. de Paotingfu ; 30 Mgr Tchenn Job, Vic. Apost. de Chengtingfu.
Du Vicariat Apostolique de Paotingfu : Mgr Wang, Vie. Apost.
de Ankwo.
II.

LE StMINAIRE ACTUEL DE CHALA

Bre/ historique du site de Chala :
a) Au point de vue historique des Missions de Chine, Chala
est un lieu privil6gi6 par excellence;
b) Pour la formation sacerdotale des missionnaires, Chala
offre des avantages que l'on trouverait difficilement ailleurs.
* De tous les monuments du christianisme en Chine, aucun
n'est plus v6nrrable que le cimetiere de Chala ; la stele de Singanfu, les croix du Fukien, ne sont que les t6moins d'une Eglise
Nestorienne qui a disparu du sol chinois ; '6glise et le tombeau de Jean de Monte Corvino semblent avoir 6t6 irr6mbdiablement d6truits dans la tourmente qui a aneanti la dynastie
mongole des Yuan...
t Seul le cimetirre de Chala a survicu a toutes les persecutions durant 250 ann6es (depuis 161o, jusqu'aux trait&s de
Tolerance de 186) ; il a W6ten quelque sorte le fondement
indbranlable de l'glise catholique en Chine; les cendres des
missionnaires illustres ont 6tA arros6es par le sang des martyrs
de l'insurrection des Boxeurs en 1goo. a
a Un beau cimetiere bien entretenu est chose importante
en Chine. Si c'est un cimetire chr6tien, il preche aux palens
que I'6glise catholique honore aussi ses morts, et plus et mieux
que les infiddles eux-memes. Et quand ce cimeti-re est pour
les missionnaires, ii donne & leur apostolat aupres des Chinois
son complement (Becker, S. J., dans Le R. P. J. Gonnei).
Le cimetiere de Chala a donn6 & l'apostolat du P. Ricci
son compl6ment, et les premiers chroniqueurs ont soulign6 justement tout ce qu'il y eut de remarquable dan ses origines.
a Dans I'histoire de cette premiere mission de Chine, dit
Pelliot, tout est extraordinaire. L'6norme ascendant que Ricci
sut prendre A la Cour est ind&niable. Sa situation d'6tranger,
entretenu pendant plus de dix ans, lui et ses compagnons,
aux frais de l'Empereur est un fait sans pr6c6dent. Et il n'y
a pas non plus d'exemple avant le sien, d'un.tombeau donn6
par l'Empereur A un a barbare a mort dans la capitale, et qui
n'6tait pas l'envoy, officiel d'un prince tributaire. Cette Chine
de la fin des Ming a &t6 s6duite par la science des premiers
missionnaires et par la dignit6 de leur vie. * (BuUllti Catholique de Pekin, 1934).
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Le souverain qui regnait sur la Chine en 16io, au moment
oi s'6teignait ' P6kin le P, Ricci. Agi de 57 ans, ,tait Wanly.
Grace a la situation semi-officielle occuple par le d6funt, les
missionnaires, conseillds et aides par un neophyte, le Dr Leonfirent prsenter a 1'Empereur une supplique dans le but d'obtenir du prince une s6pulture pour leur Sup6rieur.
L'Empereur, 6mu au souvenir du savant et vertueux missionnaire, accueillit favorablement la requite. Mais la mise
a ex6cution de la volontt imptriale fut assez laborieuse. Ce
n'est que 1'annie suivante que les Pres furent invites & choisir
l'une des quatre propridt6s qui leur 4taient propos6es.
Le terrain choisi par les missionnaires et accord6 par I'Empereur, 6tait une ancienne villa d'un des principaux eunuques
du Palais, nomm6 Yang, tombM en disgrace. Sa contenance
6tait alors de un pen plus d'un hectare et devait subir dans'
la suite de notables agrandissements. Cette propri6th se nommait
Teng-Kong*Chala, situ6e t 8oo metres a l'ouest de la Porte
Ping-Tze. Ce nom d6signait seulement la propri6t6 de M. Teng,
personnage
puissant de la Cour de l'Empereur Long-Tsing
(xvi e siecle). Aujourd'hui Chala designe tout le faubourg qui
s'appelait autrefois Eul-Ly-Kow.
Lorsque furent acheves les r6parations n6cessaires pour
accommoder les locaux existants i l'usage des missionnaires,
le cercueil du P. Ricci, qui se trouvait encore a la residence
en ville, y fut transporth et plac6 dans an appartement contigu
i la chapelle ; tout y fut dispos6 suivant la ccutume chinoise,
pour recevoir les condoldances habituelles. Apres la mise an
tombeau, dont les prtparatifs demand6rent du temps, la possession de ce cimetire par les Peres a subi bien des vicissitudes,
qu'il serait trop long de rapporter ici.
Ce n'est qu'en i86r que Mgr Mouly, Lazariste, charge de
l'immense mission, dite de Pikin, depuis 1856, songea a installer i Chala quelques oeuvres de bienfaisance. Apres en avoir
relev• les ruines, il y 6tablit un petit orphelinat de garcons et
une pharmacie.
En 1871, son successeur, Mgr Delaplace construisit i Chala
une maison de campagne qui devait servir de lien de repos
et de r&riation tant pour les missionnaires de P6kin que
pour les 616ves des deux S6minaires.En 1872, il y faisait "difier
une petite 6glise d6di6e & Saint Michel, et y plaa un pretre
chinois Lazariste, charg6 du service religieux de la petite chr6tient6 du village, ainsi que des orphelins qui y 6taient 6lev6s.
Depuis lors, jusqu'en 1909, il y eut toujours li un pretre charg6
de ce ministere, sauf pendant une vacance de deux annmes,
la suite de rinsurrection des Boxeurs.
En 1877, le ncmbre des orphelins s'accrut de la section enfantine qui fut confi~e aux Filles de la Charit6 de Pkin ; mais
ce n'est qu'en 1885 qu'elles vinrent s'y installer d6finitivement.
Leur 6tablissement comprenait: Sainte-Enfance, h6pital, onvroir, dispensaire et buanderie pour les Europ6ens residents
de P6kin.
SEn 1893, les Freres Maristes, r6cemment arriv6s en Chine,

furent charges de I'administration de I'orphelinat masculin
jusqu'cn 1900, annue terrible qui vit l'andantissement de toutes
lepi muvres de Chala. Massacre des orphelins et de deux Frdres
Maristes chinois, incendies, actes de vandalisme perpetres sur
les vdndrables tombes du cimetiere, firent de Chala un lien
d'horreur.
En 1901, Mgr Jarlin entreprit la restauration de ces ruines
accumuldes. II y fit d'abord construire une dglise en I'honneur'
de %tous les saints w, comme souvenir des 6 6u 7.000 martyrs,
victimes de cette pers6cution dans le seul vicariat de IPkin,
et comme un monument d'expiation ppur 1'injure faite aux
s6pultures de Chala.
Afin de mieux exprimer ces intentions, toutes les anciennes
steles des s4pultures violees out et6 recueillies et, bien que
mutildes, oat et6 encastries a l'exterieur sur le soubassement
de 1'6glise; ce qui en fait un veritable musde historique, int6ressant surtout ceux qui connaissent un peu 'Ihistoire des
premieres missions de Chine et les noms des premiers pionniers de la Foi. De plus, a r'interieur de I'6glise, h la hauteur
des yeux, une longue plaque de marbre on fait complotement
le tour et porte, grav6s en blanc sur fond noir, les noms de
plus de 6.ooo martyrs de Ptkin tombds sous le couteau des
Boxeurs.
L'on se ddfend difficilement d'une vive emotion en lisant
ce martyrologe de pierre... C'est dans cette 6glise que tous
les jours les saminaristes entendent la Sainte Messe, accomplissent leurs exercices de d6votion et exAcutent les ceremonies
liturgiques, les dimanches et fetes.
En 1909, I'unique Province des Lazaristes en Chine fut divisee en province septentrionale et en province m6ridionalo.
Cet Ovitemenet eut pour rt-sltat de donner a Chala une importance exceptionnelle. IA, en effet, furent installdes la residence du nouveau visiteur (provincial) et 1a maison de formation pour Il recrutement de sa province. Le Vicariat de Pikiu
vendit i la Congr6gation de la Mission la partie des jardins
situde k I'est de 1'6glis e p toi s les sain a*pgh, avant 1900,
se trouvait 1'tabliseaente des Filyes de la Chariti, yVid depuis
la pers6cution.
En meme temps le Vicariat acquit d'autres teoraips au nord
et ainSi doubla la superficie du cimetiare, in engi]hant la
nouvelle propri6t6 d4as la umme enceintp que les tombIaux.
Le missionnaire, qui ayait repris r6si4enpe depuis o903, I '
retire, car le personnel do S6minaire avait accepte dAu yicaire
Apostolique la charge des c~r6tiens de I'endroit.
L'installation 'des Lazaristes & Chala, en y assurant dtscrmais un service eligieux permanent, decida les Fryrs Maristes
a y installer egalement leur Administration Provinciale. Us
acquireqt a 1'ouest du cimetider de v4stes terrains at y construisirent des imineuhles comprnanq f : juvenat, poyiciat, chapelle, et 4utres dUpendances.
Le Grand Seminaire rgional.- En 1918, NN. SS. Geurts,
Vicire Apostolihue do Yuwgpigf et D ~npond, Vicaire Apos-

-

397 -

tolique de Tientsin, s'entendirent avec le visiteur de la province : ils. demandaient que leurs 6tudiants en philosopnie
fussent rebus & Chala.

Ces dl6ves furent install6s dans les locaux sdpards de ceux
r6servds aua 6tudiants Lazaristes.
Phls tard, en 1921, les autres Vicaires Apostoliques de la
Province suivirent leur exemple et deciddrent de r6unir tous
leurs Atudiants en Philosophie et en Th6ologie & Chala, sous
la direction d'un personnel fourni directement par la MaisonMere de la Congr6gation de la Mission.
Cette meme annde, il fat docid6 par M. Cazot.commissaire
extraordinaire, que let s6minaristes qui disireraient entrer
dans la Congregation iraient faire leur noviciat et leurs etudes
i Kiashing (Che-Kiang). Les s6minaristes sdculiers resterent
seuls a Chala.
En 1934, le Sdminaire de Chala fut ddfinitivement reconnu
comme S~minaire RIgional par la Sacrde Congr6gation de la
Propagande. II peut recevoir actnellement une centaine d'614ves.
B. Ce Sdminaire se trouvant en dehors de la ville, a I'extrmit6 du iaubourg de Chala, l6oign6 par cons6quent de toute
habitation, jouit d'un calme parfait. Un parc tres ombrag6
en fait un lieu d'agriment comme on en trouverait peu dans
la rigion. De vastes cours pour jeux: tennis, basket-ball,
balle basque, etc., s'cffrent aux dltves pour leurs kbats; de
larges allmes parcourant le vignoble, le potager et le verger,
sont a leur disposition les jours de longues r6cr6ations, de
meme qu'un bosquet oi s'eleve une petite grotte de Lourdes.
Chaque 616ve a sa tellule munie d'un radiateur. L'air de
Chala est salubre comme celui de la campagnc, bien que nous
ne soyons pas tres eloign6 de la ville. Cependant une villa,
non loin du village de Palichwang, a 6 km. du S6minaire,
un
est le but des promenades d'6t, II y a Ia une maison
etage, munie d'un oratoire. d'un r6fectoire et d'une salle de
recreation, le tout entour6 d'un jardin plant6 d'arbres, d'un
hectare environ. Les de1ves viennent y passer la journde du
mercredi, depuis Paques jusqu'A la mt-juin.
Le Seminaire n'a pas d'infirmerie proprement dite, car aussit6t qu'un cas de maladie se presente, le sujet est envoyd a
l'h6pital catholique de Pekin, tenu par les Filles de la Charite,
oi le plus souvent, quelques jours de soins suffisent pour
remettte le malade sur pied. D'ailleurs, ici l'on n'a jamais
subi d' pid6mie on de maladie contagieuse quelconque, grace
a Dieu.
Chaque ann6e, a la rentree, l'on fait subir a tous les 616ves
une visite m6dicale, par deux docteurs m6decins et, si quelque
cas dangereux est d6couvert, le malade est envoyd imm6diatement ou i l'h6pital, ou dans sa famille.
La tuberculose, si frequente parmi la jeunesse chinoise,
nous a enlev6 quelques sujets, bien que I'dlimination des 6elves
ayant les sympt6mes de cette maladie ait lieu ordinairement
avant leur passage au Grand S6minaire.
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Tous les 6leves que nous recevons viennent directement
des Petits S6minaires oh ils out achev6 leurs humanites; et
ils se mettent immediatement a I'6tude de la Philosophie.
Il n'y a pas ici, & proprement parler, de vocations tardives,
car la langue latine, qui n'a aucun rapport avec la langue
chinoise, exige de longues ann6es d'6tudes faites dans la premidre jeunesse. Des adultes, ne connaissant aucune langue
6trangere, ne parviendraient pas A apprendre le latin suffisamment.
Aussi, a pen prcs dans tons ies Petits S6minaires, les 61ves
oat un cours de langue ftrangxre plus on moins pouss6, et c'est
le frangais qui a la pr6ference. On tend actuellement a rendre
cet enseignement plus intensif et, partant, plus uniforme.
La premiere ann4e 1920-1921, les s6minaristes, tant Thbologiens que Philosophes ktaient au nombre de 44. Les quatre
ann6es suivantes, le S6minaire regut a chaque rentr6e 14 nouveaux Bleves; ensuite, jusqu'en 1936, les recrues nous arrivarent a une moyenne de 20 h 25 par annie. De sorte qu'en
l'ann6e 1936-1937, le S6minaire a regu 380 l66ves depuis sa
fondation en 1920.
Commenc&es en 1923 et jusqu'en 1937, les ordinations sacerdotales y furent conf6r6es A 128 pretres 96culiers. Ceux qui,
apr&s avoir commenc6 leurs 4tudes & Chala, sontentris en
Congr6gation religieuse et ont re u le sacerdoce, sont an nombre
de 32. Enfin 4 pretres s6culiers ont 6tWordonnds a Rome, au
College Urbain.
Done,-en 1937, les pretres qui ont fait partie du S6minaire
R6gional de Chala, sont an nombre de 164.
L'anne 1936-1937 s'est achev~e avec 83 elives, dont 43
en Th6ologie et 4o en Philosophie:
IV.

FORMATION DES t~AvES

Le raglement pour les 6tudes et la discipline observ6 k Chala
n'est autre que le a Diretoire de
i la CongrEgation de la Mission,
en usage dans les Grands S6minaires d'Europe dirigds par les
Lazaristes, avec quelques modifications necessaires & son adaptation dans le pays; comme par exemple pour l'6tude de la
littirature chinoise, dont les Philosophes ont quatre classes
seulement.
par semaine et les Theologiens deux
La langue v6hicule des cours1 est le latin, avec quelques
explications en chinois quand il en est besoin. Les sciences
cependant se font presque exclusivement en langue du pays,
car la plupart des e61ves ne connaissent pas suffisamment le
frangais pour que 1'on puisse employer cette langue.
V.

-

LE CORPS PROFESSORAL

Comme la Congr6gation de la Mission est repandue en divers
pays, les professeurs places ici sont presque toujours de diff6z. Les manuels que nous employoas set de ceux qui soot en usage
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rentes nationalit6s. En ce moment-ci, nous avons deux professeurs indig6nes Lazaristes, qui ont fait leurs etudes a Dax
(France).
L'un d'eux a fait ensuite un stage a l'Universit6 Catholique
de Pekin, I'autre a Rome, a 1'Universit6 Gregorienne. Les autres
professeurs sont frangais, hollandais et espagnol.
Ordinairement les professeurs places au S6minaire Regional
cnt acquis an pr6alable une experience plus ou moins longue
des missions, et leur stage ici se prolonge parfois de longues
ann6es.
VI. -

QUESTIONS

MATERIELLES

L'oeuvre magnifique de Saint-Pierre-Ap6tre pour le clerg6
indigene est d'un tres grand secours aux Vicaires Apostoliques.
Sans les importants subsides qu'ils en regoivent chaque
dans les grands seminaires d'Europe: Tanquerey pour le dogme; Aertnys

pour la morale; Reinstadler pour la philosophie, etc.
Voici la repartition des matibres 6tudi6es et le nombre d'heures de classes

dans une semaine:
CooRS DE THiLoLGI
(Un seai cors dd 4 amuss)

Maties

'

Heures
*par

Theologie morale...........................
...............
dogmatique....................................
-

o
pastorale............

......

semoaine
4
4

.................

Ecriture Sainte A. et N. .................................
Droit Canon..............................................
Histoire ecclsiastique .........
... ........................
Eloquence sacre ..........................................
..
Liturgie..................................................
Litt6rature chinoise.......................................
Sociologi...................
....... .....................
.......

Chant gr6gorien................

......

2
I
x2
2
I

...........

Total.............................................

x
I8

1/2

COURS DE PRILOSOPMIE

(Deuz cowrs dsw an dicuIs)
Matires
...
..................
Philosophic scholastique. i
Histoire de la philosophie..................................

-

Heures
par
semaine
6
..

ecciesiastique ......................................

Herm6neutique ..............................................

Ecriture Sainte N. Test....................................
Droit Canon................................................
Sciences..................................................
.......................
Litterature chinoise................
Chant grgaorien............................................
Total............................................

4
18

-400annie, ils ne pourraient certainement pas entretenir un si
grand nombre de s6minaristes. L'on ne saurait trop louer et
remercier ccux qui. animns d'un vrai zlie apostolique, s'ingdniont a multiplier le nombre des- bienfaiteurs des missions et
A attirer des aum6nes bien ncessaires pour la formation des
pr6tres indigenes. Evidemment, ces subsides ne suflisent pas,
et les Vicariats doivent completer eux-memes ce qui manque
aux bourse et pensions aecordees k leurs •lMves par les bienfaiteurs, c'est-a-dire environ le tiers de la pension annuelle
requise pour 1'entretien d'un s6minariste.
VII. --

L'AYVNIR

L'avenir est & Dieu. Mais ii est dvident que le niveau intellectuel du peuple chinois allant toujours en progressant. le
S6minaire ne devra rien n6gliger pour perfectionner ses m6thodes et tendre toujours a faire mieux, afin de former des
pretres aussi savants que possible, et aussi pieux et lsl.
que
le requiert le caract6re m6me de pretre.
Quant A 'avenir imm idiat, il n'est rien moins que rassurant, disais-je en aofit 1937, en terminant cette relation. Le
conflit sino-japonais en Otait j ses debuts : deji les communications 6taient coup6es, de orte que l'on prevoyait une
rentre des 6leves particulierement difficile:
Je puis dire maintenant que la rentrde fut, en effet, des plus
p6nibles et des plus lentes.
AprAs avoir tt6 retard6e de quinze jours, e~1e com• ent
le I

septembre 1937 avec 19 eleves et se poursuivit jusqu'i

la fin de f6vrier 1938, a raison de quelques 6•eves par semaine,
qui nous arrivaient par petits groupes, ayant fait plusieurs
6tapes, et voyageant de toutes sortes de fagons, quelquefois
d6guisds en mendiants ou en coolies. Le Ier mars 1938 iUs 6taient
86 presents ici et 5 seulement ne purent faire le voyage.
Bien que la guerre soit loin de se terrainer, ~Pws esporops
que, Dieu aidant, la rentree prochaine sera meiueure.
Chala, le 23 quillet 1938.
Octave FERREUX.

UNE FILLE DE SANT

VINCENT pE PAUL

SAINTE JEANNE-ANTIDE THOURET
ci-dOcant Fille de la Chariti et, aprhs la Rvolution, fondatrice
des Saeurs de la ChariU de Besawfon at de Naple
(27 novembre 1765-24 avril 1846)

Jeanne-Antide. fille dn laboureur et marchand tanneur JeanFrancois Thouret et de Jeanne-Claude Labbe, naquit le 27 novembre 1765 a Sancey-le-Long, diocese de Besanon ; elle y
fut baptisee le meme jour. Des sa pieuse jeunesse
w
e ravyit
de se donner a Dieu ; aussi son cur6 la mit-d en rapport avec
lee Filles de la Charitd. Jeanne-Antide se rendit done en leur
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maison la plus proche, & Langres. a l'h6pital Saint-Laurent
(juillet 1787) (i). Apres trois mois de postulat, elle so dirigeait
vers Paris oii elle arrivait le soir du ier novembre; elle avait
zz ans. Pendant son s6minaire, elle fut malade asses longtemps.
Aussi, apres la prise d'habit. pour la remettre complktement,
on la destine a Alise-Sainte-Reine (octobre 1788). Cependant,
apres une annbe, sa sante laissant toujours h d6sirer. les Sup6rieurs voulurent encore essayer de l'air de son postulat et la
renvovdrent & Saint-Laurent de Langres. Elle s'y porta tres
bien, mais au bout de trois mois, sa vocation s'y trouvant expos6e, elle demandait a revenir. Apres deux jours pass6s A la
Maison-Mere, vers janvier r790, sceur Thouret partait avec une
autre soeur plus Ag6e pour la maison de Seeux. La un
nouveau danger lattendait, et de plus elle allait se trouver
en face d'un clerg6 jureur auquel dans sa conscience elle ne
pouvait s'adresser pour la reception des sacrements. Desirant
A nouveau retourner a Paris, elle est place a l'h6pital des
Incurables (aujourd'hui h6pital Laennec) od se trouvait une
quarantaine de soeurs. Les aum6niers y Ctaient restds fideles
au devoir, mais ils furent remplacds par des prftres assermentds.
Le confesseur ordinaire des sceurs, M. Jean de Beyries. prkcdemment supdrieur et alors assistant au S6minaire des Missions
Etrangeres, s'6tait vu dconduit a son tour de l'h6pital. Mais
la plupart des sceurs ne voulurent avoir avec les intrus aueun
rapport. Sceur Thouret. pour son compte, refusa toujours
d'assister a leur messe. Quand elle avait fini son service aupre8
des malades, elle se rdfugiait dans une charbonnidre pour y
faire ses d6votions, dont elle ne pouvait s'acquitter en commun.
Un jour qu'on la cherchait, elle quitta si brusquement sa
cachette qu'elle fit une chute dans I'escalier et faillit se casse
la jambe. Bientft la position ne fat plus tenable. Sans cesse
on venait r6clamer des sceurs le serment schismatique. Devant
leur refus, et malgr6 les protestations des malades, on le
mit a la porte. Elles se retireent A la Maison-Mere, proche
l'eglise Saint-Laurent. Sceur Thouret y resta plusieurs mois
et profita de ces quelques loisirs pour apprendre a •crire :
jusque-lk, en effet, ele ne savait que lire. Au mois d'octobre x79r,
elle est eavoy6e a l'h6pital de Bray-sur-Somme, pays d'origine
de la M&re g2nrale, Marie-Antoinette Deleau. Vers la m-avril
de I'anne suivante, dans une visite domiciliaire, lea autoritds
r6volutionnaires vinrent somrmer les sceurs de se soumettre
aux lois. Sceur Jeanne-Antide se sauva. franchit le mur do
jardin decouverte, brutalis&e, elle regut un coup de crosse
dans les Rancs. Malgr6 son silence sur cet incident, au bout
de quatre mois pendant lesquels elle languit, il fallut i'envoyer
a PIronne consulter un medecin. Les sceurs de Bray no tarderent pas a la r6clamer. Elle y retourna maia n'y aejouia
que peu de jours, parce que ses compagnes avaient fini par
x. C'est la date daonne par les biographes. Dans un Ai"du 25 mai 188,
doun6 par eUe-muea, Smur Thouret indique le 3 aobt 1787 ccmme date de
sa vocation. (Archives Natiomles, F x9, 6.295).
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preter le serment. D'elle-m#me, affaiblie comme elle 6it,
elle quitte done Bray, revient & P6ronne. et finalement reatre
i Paris. Elle ne fut pas d'abord tres bien accueilie par la
Superieure g4nerale qui ne lui avait pas envoy6 I'ordre de
partir. Cependant elle 4tait malade et dut s'aliter ; on reconnut
enfin la nature de son mal: elle avait les c6tes disloques.
Malgr6 les soins. son 6tat s'aggrava et, pendant huit mois,
elte demeura entre la vie et la mort. Consciente du danger,
elle voulut se confesser. Mais en ces temps troubles. oh trouver
un pretre insermentA ? Comment le faire p6n6trer dans la
Maison-Mere c cup1e militairement ? (C'etait an d6but de 1793.
i 1'6poque oh Louis XVI montait i 1'echafaud). On parvint
pourtant b introduire aupres de la malade un pr6tre catholique,
d6guis6 en soldat. Elle alla mieux et bient6t fut en pleine
convalescence, lorsqu'un jour la sceur assistante vint lui annoncer qu'elle avait &t6 calomnike aupres de la Sup6rieure
gdnerale et qu'une lettre de la soeur Jos6phine de Bray avouait
sa parfaite innocence. La meme lettre informait aussi que
les soeurs de Bray avaient retract6 le serment prWt6 par eles
sous 1'empire de la terreur et sans en comprendre la porteW.
Des que soeur Thouret put sortir on la chargea d'une mission de confiance : grande et mince, elle pouvait dissimuler
sons ses vetements des ornements sacerdotaux qu'elle portait
A des pretres cach6s dans Paris.
Selon les dires d'un passeport de 1799, elle avait pros d'i i6
3,
les cheveux et sourcils chitains, les yeux roux, le nez moyen,
le menton rond, le visage ovale. a C'6tait une bonne et belle
cr6ature a, affirnera plus tard une de ses religieuses. Sa physionomie devait 6tre assez avenante, i en juger d'apres me
miniature peut-dtre un pen flatt6e, et d'apres les propositions
de mariage qu'elle eut a repousser, dit la Bulle de Canonisation,
pendant les six annees pass6es chez les Filles de la Charit6;
d'abord & I'h6pital de Langres, de la part d'un soldat de Sancey,
son village natal ;pnis g Sceaux d'un jeune seigneur, et enfi,
en 1793, ala Maison-Mere meme, d'un d6put6 de la Chambre
originaire de son pays. Sa rnponse ferme fut toujours qu'elle
etait vou6e i Dieu et.qu'elle voulait le rester quoi qu'il arrive.
Cependant, A la fin d'octobre 1793, la Convention presacvait la dissolution imm6diate de toute association, mene charitable. Beaucoup de soeurs durent chercher un refuge dans
leurs families. Soeur Thouret quitta done Paris dans le conrant de novembre 1793 pour se diriger a pied vers Besangon:
80 lieues par la saison des pluies et par des chemins mal entretenus ; on devine ce que pouvait etre ce triste recour en Franche.
Comt6 !
Dans le catalogue de la Communaut6 qu'elle quitte aloes
pour toujours, I'article de soeur Thouret se termine par cette.
i. AprWs leur r6tractation, les scours de Bray farent jeties hors I'Htd- .
Dieu et mises eu prison A Peronne. L'h6pital resta ferm6 jusqu'au 31 d6
cembre g795; les anciennes soeurs reviorent alos sous I'habit laique reprendre leurs fonctions.
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ajout6 plus tard porte: a Thouret est celle qui .a entremis
I'hospice de Besangon a.
Cependant, Jeanne-Antide entend rester fidele a sa vocation
de charit6. Elle n'est pas au bout de ses peines. Elle 4vite toujours les intrus. Dans son pays elle se fait infirmiere et mattresse d'6cole. Ensuite, en exil en Suisse, Baviere et Autriche,
elle essaie de la Retraite cAediemLe, la nouvelle soci6t6 de M. Antoine Receveur (du 15 aoft 1795 A. Quasimodo 1797). mais
n'y trouvant pas sa voie, elle refait A pied la route vers la
France, devient encore maitresse d'6cole dans le catholique
canton de Fribourg, a Landeron, oh elle rencontre des pretres
exiles de Besangon. Parmi eux, M. de Chaffoy. vicaire gntnra.l
et M. Bacoffe, vont lui donner une nouvelle orientation et
tenir un r6le fort important dans la future fondation. Le rdveil
religieux s'accentuant en France, Thouret rentre dans son
pays au mois d'aofit 1797, ouvre une 6cole d'abord B Sancey,
chez elle, puis A Besangon. Survient la seconde Terreur avec
de nouvelles pers6cutions. Jeanne-Antide, refusant toujours le
serment, est oblig6e de se cacher. Enfin sonne I'heure de la
Providence : le Ix avril 1799, avec les encouragements de
l'autorit6 eccl6siastique, elle ouvre & Besancon, rue des Martelots, une ecole gratuite qui, en peu de jours, recueille de tres
nombreux enfants. A partirdu 23 septembre 18oo, elle y ajoute
aussi le bouillon pour les pauvres. De mai & septembre de cette
meme ann6e 18oo, arrivent des aides b6n6voles, les premieres
novices ; a Mre Thouret les forme A faire I'6cole et a soigner
les malades. Apres une retraite, a la mese de communion
du 15 octobre suivant, on fait meme un acte de cons6cration.
Cependant la 5 novice, Anne-Marie Javouhzy, se sentait une
autre vocation et, le 28 novembre x8oo, apres trois mois d'essai
a Besangon, elle quittait la communaut6 naissante. Dieu lui
reservait la fondation des seeurs de Saint-Joseph de Cluny.
Cependant on pressait M&re Thouret de composer une regle
pour son nouvel institut. Elle 6crivit de mmnoire ce qu'elle
avait vn et pratiqu6 avant la R6volution. Dans une leUrepreface fort belle, elle dit a ses filles : * Vous devez respecter
ces constitutions et ces r4gles... nous les avons recueillies,
dans leur majeure partie, des usages que nous avons vu observer
chez les Files de la Charith, oh nous avons demeur6 longtemps ;
lesquels usages nous croyons avoir 6t6 6tablis, la plupart du
moins, par saint Vincent de Paul : c'est pourquoi vous regardes
avec raison ce grand serviteur de Dieu comme votre fondaB
tenait au
teur, votre protecteur special et votre pare. Elle
titre de a filles de saint Vincent de Paul a. bien plus qu'a celui
de srurs du bouillon et des petites icoles, dont le public de
Besancon avait d'abord gratifit la nouvelle societ6. Les postulantes arrivaient, les 6tablissements se multipliaient. Le 23 septembre 1802 notamment, Mere Thouret, avec six de ses compagnes, 6tait installee par I'archeveque et le prefet dans
I'hospice-prison de Bellevaux. Des le commencement de 1803.
on les voyait arborer le costume sp6cial imit6 en partie de
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n'allaient pas manquer, quelques-unes pas tout & fait fortuitement: malentendus, froissements avec les dames bienfaitrices, avec M. Bacoffe et bien d'autres de Besangon et d'ailleurs.
Eut-elle un regret de son cher institut de Paris d'oh ravait
rejetde la tourmente ? Elle n'en a point fait depuis la confidence. Savait-elle, dans sa fervente Franche-Comt6, que la
Mere Deleau 6tait rentr6e a Paris depuis 1797. et a la veille
d'etre autorisde a reprendre la formation des novices ? En
tout cas, Mere Thouret se donnait tout entirre a son travail.
En 1804, I'archeveque de Besangon s'adressa an pr6fet et
an ministre des Cultes pour obtenir 1'approbation de la nouvelle soci6td. La r6ponse du Conseil d'Etat de qui relevait
I'affaire, fat negative. Le Gouvernement refusait rautorisation.
Le citoyen Portalis, ministre des Cultes, arguait qu'il n'y avait
pas deux sortes de saeurs a porter le nom de saint Vincent de
Paul, mais une seule, et qu'elle se trouvait k Paris. Portalis
le savait d'autant mieux que cet institut, d6truit dans le cours
de la R6volution, avait 4t6, gr&ce a lui, rdorganis6e Aussi une
solution toute simple aux regards du ministre, reglerait cette
affaire : la reunion, la fusion de 1'institut de Besangon avec
celai de Paris.
Devant ces desiderata de Portalis, la Mere Thouret assembla
ses flles et leur demanda si elles voulaient etre de Besangon
on de Paris. Toutes rdpondirent qu'elles 6taient venues a
Besangon et non & Paris, et si on voulait les forcer a se rdunir
a Paris, elles 6taient bien adcid6es a s'en retournet chacune
chez elle. Au d6but de 1805, nouvel orage : on I'accuse d'accaparer toutes les oeuvres hospitalieres du diocese de Besancon
et de tromper l'opinion en se donnant comme la reorganisatrice des Filles de la Charit6... Thouret dcrit alors a M. le Prifet
(14 Wfvrier) : a Je vois avec peine que M. Portalis a mal interprdt6 les statuts que nous avons soumis & la ratification du
Conseil d'Etat... nous n'avons pas l'intention de nous poser
en rivales contre les seurs hospitalieres, encore moins contre
les sceurs de la Charit6 [de Paris].
a Pour ces dernires, nous ne nous sommes point emparees
de leur titre, puisque jdmais elles ne se sont nomm6es saurs
de saint Vincent do Paod, mais seurs de la Charit. En voici
une preuve convaincante : lorsqu'elles furent r6tablies a Paris,
la seur Deleau, sup6rieure. 6crivit aux administrateurs du
diocese de Besangon que. puisque nous ne leur 6tions pas associ6es, nous ne devions pas porter le nom de Saurs doe a Charit,
que c'6tait leur titre A elles. C'est pourquoi l'on nous donna
le nom des soeurs de Saint Vincent de Paul, puisque nous sui-.
vions sa regle.
* 1 est clair que nous ne portons aucun pr6judice aux Sceurs
de la Charit6. nous ne nous sommes emparees d'aucun de leurs
6tablissements ; elles n'en avaient pas d'ailleurs a Besangon...
Au mois de juillet 1806. nouvelle accusation : * On m'assure,
6crit le fils Portalis, secr6taire g6n6ral attach6 au ministre
des Cultes, que la sup6rieure d'une communaut6 form6e A
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Bellevaur; prend le titre de sup&ieure gn•rate des Files de
la Ckarit de 'lnstitut de Saint Vincent de Paul. Ce titre ne
convient qu'A la sup6rieure 6lue a Paris en vertu des statuts
approuv6s par le Gouvernement, et il donne lieu k des reclamations de la sup6rieure g6a6rale...
Scur Thouret r6pond
an ministre que jamais elle s'est dite, ni sign6e suprieure
ginrake des seurs de Paris, mais qu'elle ose se dire supIrieure
ginMrate de toutes les filles que le bon Dien lui a envoydes
Le silence s'6tendra sur ce litige comme sur les autres, et
pour quelques annees, ce sera la paix pendant que, continuellement. de nouveaux 6tablissements se preparent.
Un d6czet de Napoleon du 30 septembre I807 convoqua les
institutions charitables de femmes pour un Chapitre gndral
qui s'ouvrit aux Tuileries le 27 novembre, sous la prisidence
de Madame Mere et du cardinal Fesch. Quarante sup6rieures
de divers instituts y assist6rent chacune avec une assistante.
La sup6rieure des soeurs de la Charite de Paris y protesta
contre le titre de Filles de Saint Vincent de Paul pris par la
sceur Thouret, puisque, dit-elle, c'est nous qui avons 6t6
itablies par saint Vincent de Paul. , La Mere Thouret r6plique :
« Madame la Superieure, je n'ai jamais eu l'intention de prendre
le nom de votre communaut6, puisque je I'ai toujours entendu
nommer filles ou sceurs de la Ckarit&. La sup6rieure qui vous
a pric6d6e a eu des d6bats avec ces Messieurs de Besangon
pour d6fendre que nous portions le nom de Saurs de la Charite ;
voilA pourquoi on nous a dit de prendre celui de Filles de
Saint Vincent de Paul. parce que nous l'avons choisi pour
protecteur et pour modele. a
Interrog6e par Madame M&re si elle tenait h conserver ce
dernier nom a son institut, sceur Thouret r6pond : a Puisque
cela fait de la peine a Madame la Sup6rieure de Paris qu.
nous portions ce nom, il est juste que nous en fassions le sacrifice. Cela n'empEchera pas que nous ayons la devotion d'avoir
saint Vincent de Paul pour modele et protecteur. i e Eh
bien, Madame Thouret, dit la pr6sidente, voulez-vous donner
L votre institut la denomination de Sceurs de la Charita de
Besanaon pour vous distinguer de celles de Paris ? * - wOui,

si Madame la Superieure de Paris en est contente et n'y trouve
pas d'inconv6nients. L'affaire fut rggl6e ainsi, la Sup6rieure
de Paris s'6tant d4clarde satisfaite (r).
II y eut encore trois r6unions capitulaires. Le 2 decembre,
toutes les religieuses furent invit6es a se presenter au Ministdre
de l'Int6rieur et des Cultes. M. Portalis parut, accompagnk
de son premier secrtaire. Apres quelques mots aimables da
ministre, le secr4taire appela les Superieures par leur nom,
en commencant par celle des Filles de la Charite de Paris
(soeur Deschaux). II lui donna une medaille d'argent avec
1'effgie de Napoleon d'un c6t6 et, de I'autre, le nom de I'institut.
r. Au procs-verbal de cette premiire seance du Chapitregictral(Archiv es
Nationales F ig, 6.247), on ne voit pas les termes de cette Conitrence. Seraient-ils conserv6s ailleurs, on doons d'aprs le Manuscit de Seur Ro.
salie, on simplement une interpr6tation de biographe ?
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u Madame Thouret ! ) appela-t-il ensuite, et elle regut sa m6daille. Le fait de voir ces deux noms en tote de la liste fut
remarqud... Cependant la Superieure de Paris s'dtait approchee de la Mere Thouret et lui dit affablement: i Je vous
demande bien .pardon, ma chere sceur, si je vous ai fait de
la peine. Mais toutes ces anndes pass6es, on m'ecrivait tant
de choses de votre ville, que j'adressai des reclamations au
Ministre des Cultes ! » - x Oh ! ma chere soeur, rdpondit la
Supirieure de Besangon, soyez bien tranquille, j'oublie tout.
Pourtant, si vous pensiez avoir affaire a mes ennemis, que
n'avez-vous pas eu la charit6 de m'en pr6venir ! Je vous anrais
d6trompd e et vous m'auriez 6pargn6 bien des ennuis. Pour
ma part, jamais je n'ai voulu vous causer de la peine. ; Et les
deux Sup6rieures se s6pardrent comme se s6parent des scours
affectionn6es.
En vue de ce Chapitre de 1807, soeur Thouret avait r•digd
quelques notes concernant son institut : des copies en furent
remises a Madame Mere, au cardinal Fesch et au Ministre des
Cultes. C'est un plaidoyer trds habile oif, cependant, il y aurait
certaines pr6cisions & apporter. Elle dit avoir pour lors, en
6 departements, 23 itablissements avec 1o2 seurs. Elle ajoute
que a plusieurs de ces 6tablissements 6taient d6ji en activitY,
quandlesSoeursdelaCharit6de Paris se rdunirent pour reprendre
leurs pr6c6dentes fonctions ». Or, au Ier nivose an IX (22 decembre x8oo), quand un Arret6 ministdriel rappelait les Filles
de la Charit6 & Paris, existait & Besangon la seule &cole, rue
des Martelots, ouverte le Ix avril 1799 avec, depuis septembre
18oo0 le bouillon au mame endroit; comme personnel, il y
avait quatre ou cinq novices venues de mai &septembre 18oo.
Sowur Thouret ajoute qu'elle demanda & ses sup6rieurs edcl&siastiques si elle devait retourner & Paris ; ils Pen dissuadarent.
D'ailleurs, au milieu des troubles qui l'avaient 6loignke de Paris,
eile n'avait pu conserver aucune correspondance avec ses
anciennes sup6rieures. Elle ignorait si leur communaut6 se
rdtablirait et si elle y serait rappel6e on non, vu sa faible
sante lorsqu'elle fut forcee par la R6volution de la quitter.
Au reste, elle n'y avait pas fait de voeux et demeurait libre.
Puis, instruite que son diocese avait demande, avant la Revolution, des Sceurs de la Charit6 de Paris et qu'on en avait
refuse. elle crut obeir aux ordres de la Providence qui l'y avait
amende par une suite d'6v6nements impr6vus, en travaillant
& leur 6tablissement A Besangon. ,
Aux lendemains du Chapitre general, il y a un revirement
dans l'opinion, a Besangon notamment. L'avenir s'annonoait
plein de promesses. Le 28 aofit x8xo, c'est I'approbation des
statuts. L'institut compte 37 6tablissements. D'autres se pdparent, on en demande un en Suisse pour Neuchatel oh la gin6reuse famille de Pourtalks (I) paiera tous les frais de l'tablisI. Ce nom nous rappelle le souvenir de Seur Marie de Pourtales-Gorgier,
morte le x8 novembre xgoz, Superieure A Koukouci. Le d6tail de ses extraordinaires travaux pour cette Mission bulgare se trouve dans son int6Uessante
Notice. (Circulaire de janvier 1903).
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sement; on en demande m6me pour Naples, et ici s'ouvre
un nouveau chapitre, et non le moins important, dans la vie
deji si mouvement6e de la Mere Thouret.
Le roi de Naples, Joachim Murat, beau-frere de Napoleon,
voulait avoir des religieuses frangaises. « des soeurs hospitalieres de la Charit6 de Saint Vincent de Paul ). et pour cet
efiet, avait signtun d6cret des le 26 fevrier 181o. On s'adressa
aux Filles de la Charit6 de Paris qui mirent comme .condition
de leur acceptation, que les sceurs envoydes Iý Naples continueraient a dependre de la Suplrieure de Paris. Ne pouvant
obtenir cette garantie, elles se virent obligdes de refuser. L'offre
tut faite aussi aux soeurs de Nevers qui refus&rent de mrnme.
Alors le secr6taire de Madame Mere
ccrivit, le 28 mai Ix8o,
h la soeur Thouret pour lui proposer cet ktablissement. %Quoique
la demande du roi de Naples, dit-il. ait porte sur les Sceurs
de ia Charit6 de Saint Vincent de Paul, Son Altesse Imp6riale
Madame Mere, a neanmoins pens6 que votre congr6gation
pourrait remplir le but qu'elle se propose. * C'est a avec le
plus grand empressement a que la Mere Thouret accepta, des
le In juin. et s'offrit de conduire elle-meme ses filles et de
les aider pendant les premiers tempsa Naples.
Le 3 octobre 18io en effet, elle partit de Besancon avec
huit sceurs. Le 30 octobre, elles arrivent a Rome: elles se reposent
un pen, visitent les principaux monuments, doivent accepter
une invitation a diner chez le Gouverneur. Enfin elles repartent
le 12 novembre pour Naples oh elles entrent le dimanche 18.
Elles font une halte & i'Aibergo dei Poveri ou quatre voitures
de gala, suivant le cremnonial pr6vu, viennent les chercher
pour les conduire an monastere Regina Coeli qui leur est destin6. A cet accueil enthousiaste devait succ6der un lendemain
moins triomphal.
Aux prises avec la bureaucratie, la Mre Thouret constate
que les belles promesses ne sont pas r6alis6es, qu'elle n'est
pas maitresse dans sa propre maison; rien n'y est organise,
et des sous-ordres entravent sournoisement la bonne volont6
du souverain. Elle est oblig6e de reclamer la dotation pour
I'entretien du personnel; elle est oblig6e surtout de rclamer
contre le decret du 31 octobre 18ii qui r6glait que a les soeurs
ne reconnaltront aucun superieur g6n6ral, ni aucune sup6rieure
gOn6rale, mais chaque maison aura sa sup6rieure. et elles d6pendront pour le spirituel de I'6veque dioc6sain. » C'4tait le
bouleversement des traditions, des Regles de l'institut. Pardessus la tate du ministre. sceur Thouret s'adressa directement
au Roi, et bient6t un nouveau d6cret vint annuler tout ce
qui 6tait contraire an d6cret d'approbation des statuts donn6s
par Napoleon le 28 aoft 181o. L'alerte avait W6tchaude I
Malgr6 son desir de revenir le plus t6t possible i Besancon,
Mere Thouret croyait devoir prolonger son s*jour en Italie : de
fait, pendant onze ann6es bien compt6es. elle demeurera loin
de son pays natal. Entre temps les oeuvres se sont d6veloppees
et de graves dv6nements politiques ont boulevers6 l'Europe :
Napoleon renvers6 en 1814, Murat vaincu et fusille par ses

-

4o8 -

propres sujets en 1815. l'ancien roi de Naples, Ferdinand,
remonte sur le tr6ne. Jeanne-Antide ne tarde pas a se mettre
en regle avec les nouveaux Gouvernements de France et de
Naples. Ferdinand, par d6cret du mois de juin 1815, d6clare
continuer aux sceurs i'approbation et les faveurs de son pridjcesseur, en ajoutant a ce bienfait celui de les mettre sous la
4 protection spirituelle a du Visiteur des Lazaristes, comme
nous I'apprend une lettre &critele Io juillet i8x5 par la fondatrice a A Monsieur de Fulgoro, supdrieur majeur des P&res
de saint Vincent de Paul (lettre publide dans La Vie Spirituelle du zer fdvrier 1934).
A Naples done, un protecteur en remplagait un autre. Mais
Besangon que se passait-il ? Mgr Lecoz qui avait dtd le premier suprieur de l'institut. toujours bienveillant et d6voue.
6tait mort le 31 mai 7815. Le nouvel archeveque, Mgr Courtois
de Pressigny, nommi en 1817. ne pourra prendre possession
de son siege que le 30 octobre 1819. Pendant ces quatre annees
de vacance, les affaires diocesaines sont aux mains du chanoine Durand. vicaire capitulaire. HIritier de la bienveillance
de Mgr Lecoz, il fait nommer pdre spirituel des sceurs. M. de
Chafloy. ancien vicaire gen6ral de Besancon et futur dveque
de Nimes. Que ne pouvait-elle, la pauvre suprieure. voler a
Besancon voir ses filles et reprendre contact avec ce pretre
qui I'avait ramende de Suisse en 1797, qui i'avait poussee
providentiellement dans une voie oh elle venait de rdaliser tant
de choses et avait presid6 la touchante c&rrmonie des premieres
promesses le 15 octobre 18oo. rue des Martelots. Mais Mere
Thouret etait encore retenueB Naples par ses derniers projets.
Cependant, I'heure semblait venue a la Fondatrice et & ses
conseillers de poursuivre a Rome r'approbation pontificale
pour son Institut. A cet effet, de Naples, elle adresse une supplique au Saint Pere a la date du 12 septembre 1818. A la minovembre, elle se met en route pour la vile eternelle par le
chemin des Abruzzes, et s'arrete pour faire une fondation i
Tagliacozzo. A Rome. elle loue deux chambres dans une hotellerie de la place de Monte-Citoio. Elle obtient une audience
particuliere du Pape Pie VII qui avait transmis sa supplique
a la Congregation des Ev
etNques
Rguliers. De Naples, ele
s'6tait munie de recommandations. De Besangon elle ne prdsenta qu'une lettre du chanoine Durand, vicaire g6neral. qui
le 30 aofit precddent lui avait dcrit: « Madame, quelqu'un sans
doute m'a rappel6 a votre souvenir : absente depuis si longtemps, vous aviez dfi m'oublier on douter si je vivais encore.
Vous etes, comme fondatrice,
lap tate d'une congrdgation...
Vous avez des sujets en quantite... Vos filles se conduisent
tres bien partout... Peu de congrgations se sont etablies aussi
rapidement que la v6tre... Quand vous reviendrez, vous reconnaltrez votre ouvrage... Vous avez 6td un [instrument de la
Providence] parmi nous. vous I'6tes aujourd'hui pour YItalie .
On se contenta de cette approbation gDnerale, sans allusion
meme i la d marche actuelle aupres du Saint-Siege. La Sacrae
Congregation examina les regtes et constitutions et y fit quel-
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ques modifications. Le titre d'abord sera: Filles de la CharitJ
sous la protection de saint Vincent de Paul. Puis a la formule
des vceux on dira : a Je fais voeu... a Mgr notre Ev4que et i
vous, notre Rv6rende M&re Sup6rieure g6nrale D.II n'est plus
question de Sup6rieur g6nral. .Enfin les voeux jusque-la renouvelables chaque aanee pour un an, seront 6mis pour le temps
de la permanence dans l'institut. et non plus entre les deux
elevations de la messe. comme auparavant, mais avant la
communion des sceurs. Le 23 juillet 1819, un Rescrit du Pape,
en forme de d6cret, approuvait la d6cision cardinalice et le
14 dcembre. un Bref solennel confirmait le rescrit. Les 24 septembre et 2 octobre, Mere Thouret annongait en termes enthousiastes la bonne nouvelle aux sceurs de Besangon. ainsi que
son procbain'retour. Le 12 octobre seulement, elle ecrivait
au nouvel archeveque et I'informait de quelques changements.
II nest que trop humsain que Besangon. siege du superieur
g6n6ral, de la Maison-M&re. des ouvriers de la premiere beure,
ait 6prouv6 d'abord un pen de froid pour des modifications,
des tractations les concernant. poursuivies loin d'eux. en dehors
d'eux, A leur insu meme. Tout cela est ass6z naturel. Aussi
tres ligres par le nonce
tclares
ces quelques modifications d
vont devenir I'occasion d'un orage d'une violence inouie contre
la pauvre fondatrice. Le 6 novembre, Mgr de Pressigny qui
vient de prendre possession de so siege. r6pond a Mere Thouret
que les modifications qu'elle lui annonce lui inspirent des inquietudes ; et sans ambages, il lui d6clare qu'il defendra qu'elle
soit * regue meme pour un seul jour, dans les maisons des
Sceurs de la Charit6 du diocese de Besangon. 11 ajoute : II
vaut mieux que vous 6tablissiez ailleurs votre nonvel institut
et que nous conservions ici ce que nous avons. * Sur ce, vers
la fm de 1819 on an commencement de l'annee suivante,
sceur Thouret fait un recours A la Sacrde Congregation des
Eveques et Rguliers qmu lui donne raison contre I'archeveque.
C'6tait jeter de rhuile sur le feu. Desormais ses supplications
et justifications resteront sans echo A Besangon. Au mois
d'avril 182o, par ordre administratif, elle y eat d6pos6e et une
nouvelle sup6rieure g6enrale est d6sign6e. Le 31 aoit 1821,
interdiction de recevoir la fondatrice dans les maisons du
diocese. Celle-d. apres un sejour de vingt mois a Rome, etait
rentre A Naples avant de se diriger enfin vers la France. Elle
vint d'abord a Paris oi elle arriva le 2 novembre 1821. Dans
une entrevue p6nible qu'elle y eut avec son archev6que, ele
ne put rien obtenir. La mort dans I'Ame, elle se d6cide alors
retourner en Italie, en s'arrtant quelques jours en passant a
Besangon. Plusieurs fois elle vient frapper A la porte de sa
maison dont 1entree lui est impitoyablement refus6e...
Au commencement d'octobre 1822 elle est de retour a Naples
oiu le coeuvres prosperent toujours. MinCe par tant de travaux
et de douleurs, Jeanne-Antide mourait saintement le 24 avril
z826. Elle fat enterre dans I'6glise de Regina Coeli. Sa rnputation de saintet6 6tablie de son vivant, s'accrut apres sa mort.
L'enqu6te canonique commenga le 26 mars 1895 par la recon-

i
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naissance de ses restes. Le 23 mai 1926, c'dtait sa beatification
a Saint-Pierre de Rome et le 14 janvier 1934, la canonisation
(deux mois avant celle de sainte Louise de Marillac). Le 2 juin
1926, A la Maison-M&re de Besangon, avait eu lieu une touchante ciremonie de r6paration ; la porte s'ouvrit A deux battants devaont la relique de la fondatrice glorifiee.
L'extension de l'institut de Mere Thouret tient aussi du

miracle. Un sidcle apris sa mort, au moment de sa beatification, il comptait. partagees sous les deux sup6rieures gendrales
de Rome et de Besangon, 997 maisons, en 582 dioceses, avec
7.500 religieuses.

Si, apres la Rdvolution, elle etait revenue a sa premiere vocation, vraisemblablement elle n'aurait pas produit une telle
floraison d'oeuvres utiles A 1'Eglise et a la socidt6, elle n'aurait
pas et6 canonisde. Elle 6tait bien dou6e et surtout elle avait
une vertu peu ordinaire. Si elle a peut-etre donn6 occasion ou
prtexte involontaire A certains froissements et malentendus,
il faut avouer qu'elle I'a expi6 durement et chritiennement,
A la maniere des saints, per crucem ad lucem. per aspra ad astra.
C'6tait dans les desseins de la Providence dont elle a 6t-T1instrument, en greffant une nouvelle bouture sur le grand arbre
toujours si vivace plant6 par saint Vincent de Paul.
Si on s'est un pen 6tendu sur certains d6tails de cette vie,
c'est que ces notes' peuvent etre considdrdes comme un appendice au Livre d'Or. Sceur Thouret a et6 Fille de la Charit6 et
s'est toujours pr6tendue fille de saint Vincent. L'histoire de

1. Ces notes sur l'histoire de Jeanne-Antide Thouret
qnt Wtb extraites
presque
exclusivement des biographies publiees in-8 o par :
o
1 L'abb, Henry Calkiac (Rome, imprimerie du Vatican, 1892) ; 2° L'abbW
Lucin Poyx (Besancon, typographie Jacquin, 1905), precieux notamment
par la citation integrale de certains documents; 30 Le P. Paul Bernard
(Besanc~n, 1920) ; 4° Chanoine Francis Trocku (Lyon, libr. cath. Emmanuel
Vitte, 1933), excellent travail documentk et illustrd.
a) Me serait-il permis de rectifier une lIg&re inexactitude de ce dernier
biographe officie. A la page 52: Sceur Thouret, partie en octobre 1788
pour Sainte-Reine ou elle reste un an ne peut arriver a Langres que vers
la fin de 1789 et non en 1788. Cf. Archives Nationales, H. 3725 aLivre des
diparts a, oi on trouve aussi marque son depart pour Bray, en octobre 1791.
Aux Archives naIionales galement, S. 6157, dans un Eta des dots, on trouve
inscrite au 7 novembre 1787, sceur Thouret avec une dot de zo8 livres;
et encore sous la cote F"-x3 83, dans la Liste des pensions, on la voit mentionne comme ayant touch6 au district de Paris, en octobre 1792 et en
janvier et avril z793 chaque fois la somme de 83 livres, 6 sols et 8 deniers).
6) On est surpris de lire page 261 comme une 1asses grande no" eautd B
que la mire Thouret ait * introduit dans sa rigle les vanx ., et que c Vincent
de PaWl ne les availt as imposds d son Institut . Mais en cela, comne en tant
d'autres points, Sceur Thouret a reproduit ce qu'elle avait vuy Paris, avant
la R6volution.
c) Une remarque aussi an sujet du manuscril de saw Rosalie, la niece
Thouret, dont les details circonstancits sont utilis6s par tous les biographes.
On est un peu 6tonns de lire avec quel s6rieux et quel air scandalisi elle
rapporte tel propos insignifant de la bonne saeur de Langres ui se recommande A la postulante quand elk sera suprieure gindrakt; on encore, an
depart pour Bray, telle r6flexion d'une mattresse des novices. Ce seat 1A
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sa fondation en maints endroits peu connue, a et6 en contact
avec notre histoire. II serait interessant aussi de comparer
avec le texte de saint Vincent les rggles ecrites de memoire
par la servante de Dieu. La scission que les superieurs de Pans
apprdhendaient quand on leur oflrit la fondation des sceurs a
Naples, la mere Thouret ne put 1'6viter : il y a les deux branches,
celle d'Italie avec suplrieure gendrale a Rome, et celle de
France d6pendante de Besangon. Et ceci me rappelle une
rdflexion maintes fois exprimbe par feu P. Mazaudon dont les
soeurs anciennes n'ont pas oubli6 la prudente direction. Ce
qu'il admirait davantage dans Louise de Marillac, c'est sa
t6nacit6 et son insistance pour que saint Vincent et ses sucsesseurs soient 6tablis supdrieurs des Filles de la Charit6.
C'est ce qui a gard6 leur unit6 et conserve I'esprit primitif.
Paris, mars 1939.

Jean PARRANG.

ACTES DU SAINT-SIEGE
Les pouvoirs de bUnir la Midaille Miraculeuse :
leur ,dlgationwon renouvel(s au Supiieur Gic~ ral
1297/39. Sacra Paenitentiaria Apostolica. Officium de Indulgentiis.
Beatissime Pater,
Superior Generalis Congregationis Missionis, ad pedes Sanctitatis Tuae provolutus, humiliter petit prorogationem gratiae
concessae per Rescriptum d. d. io novembris 1899, quo Supremo

Moderatori praedictae Congregationis pro tempore potestas

tribuebatur, ad decennium, subdelegandi quemlibet Sacerdotem
e Clero cum saeculari tur regulari, etiam in locis ubi adsint

presbyteri alumni eiusdem Congregationis, ad benedictionem
sacrorum Numismatum Deiparae Virginis Immaculatae v.
( Medaglie Miracolose w. adhibita formula quae in Appendice
Ritualis Romani continetur, Et Deus, etc.
Die 17 Martii 1939. Sacra Paenitentiaria Apostolica propositis
precibus respondet : Negative.
S Luzio Regens.
De Mandato Em.

J. Rossi, a secretis.

d'innocentes plaisanteries sans aucune importance, 6chang6es candidement
entre anciennes et nouvelles, sans arrire-pense.e.
d) Les Rigles et Constitutions du nouvel Institut ont 6t d'abord im8 7, XXXX, 9go pages in-i6, et puis A Rome,
o
primdes A Besangoaen
en i82o, apris 1'approbation du Saint-Siege et les quelques modifications,
texte franais et italie (430 pages in-86).
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M.. Andri Windels, Suptiseur cclAsiastique de Bikoro.
Prot. No 100oo5/39. Sacra Congregatio de Propaganda Fide.
Decreum
Sacra Congregatio de Propaganda Fide, vigore facultatum
sibi a Sanctissimo Domino Nostro Pio. Providentia divina
Papa XII tributarum, spirituali regimini providere cupiens
Missionis sui juris de Bikoro per praesens Decretum ad Suum
Superorem Missionis supradictae
beneplacitum Ecclesiasticu
renunciavit. R. P. D. Andream Windels, e Congregatione
Missionis, cum auctoritate ea exercendi quae ad ejusdem Missionis guberniunm pertinent ; uxta praescripta Sacrorum Canonnm; necnon peculiarium Instructionum quae in folio buic
Decreto adnexo exhibentur.
Datum Romae ex Aedibus Sacrae Congregationis de Proaganda Fide die 24 martii anno 1939.

P. Card. FusASom BioNDT Praef.
t Celsus Costantini,
archieppus tit. Theodos. Secretarius.

Le 15 janvier 1939, M. Job Tchenn a k6t nomm6 Vicaire
apostolique de Tchengtingfou, Eveque titulaire de Perta [en
Lycaome].

BIBLIOGRAPHIE
UVRES
Livre d'or des Files da la ChariM ou simple aperqu

des plus belles ertus des Seurs retourmdes

Dieu dans

er
volfs trois premiers sides de la Petile Compagnie.
lume: de 1633 d 1870. [1938], 344 pages. - Maison-

Mre, 140, rue du Bac, Paris.
Le titre, ample selon les habitudes classiques des xvie et
xvne sitcles, indique suffisamment le but de u'ouvrage. La
pr6face, en ses notes priliminaires.indique nettement rorigine
et le but de ce premier volume. L'orgine : des mains diligentes
ont extrait quelques lignes de biographie des Notics, cette
biblioth6que de cent volumes et plus. Le but : ces brefs resum6s,
tel un cordial, demandent 4 ftre lentement degusts. Is veulent aiguiser 1'app6tit, le dsir de remonter aux sources de
parcourir ces pages difiantes' qui, m&me dans leur condens6,
. . Voir AmslWs 1919, paps 393-394; 1924, p. 55-56; 1925; p. 296-300;
1936, p. 763-764, etc.
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nous laissent aisement deviner les Ames grandes, des vies nobles
dans et par leur simpliciti vincentienne. Encourager au devoir
A telle vertu, tel est pour les Filles de la Charit6 le fruit assurr
de ce precieux Livre d'Or.

REImERINGER (Franz). Das Gebetsleben ds heiligen Viscenz von Paul (Das innere Leben, tome XVIII,
novembre 1937, p. 56-64). Strausberg.
Prenant occasion d'une recente traduction allemande de la
SPhilosophie de la Priare . d'HenriBr mond. le Dr Reimeringer,
esquisse en quelques bonnes pages le portrait spirituel de
Monsieur Vincent consid&6 comme un adepte de la religion
du Cardinal de Bnrulle dont 4 la Philosophie de la Priere
nous retrace les lignes essentielles. Apres avoir en quelques
lignes dat6 cette 6tonnante activit6 dont la puissante originalit a-survcu aux occasions quil'avaient vue naitre, l'auteur
insiste sur le contraste de cette destinee : bumilit6 voulue et
cependant gloire incontestable, inddcision dans le caracttre
ntonnante activit6. On ne peut chercher l'explication de
et
ces antitheses que dans la synthese suprieure de la vie religieuse.
En se servant diversement du livre de M. Coste (spdcialement tome III. chap. LVIII : la doctrine spirituelle) et des
du senpages brillantes de P'abbd Bremond (Histoire littdraire
r
timent religieux. tome III. Paris. 1916). le D Reimeringer
degage alors les caractsristiques de cette vie interieure qun'il
d6clare brullienne. Oubli. pr6terition on ignorance. il n'est
fait aucane mention des travaux qui depuis ces vingt dernires
anndes ant singulidrement enrichi notre connaissance du xvixe
sidcle religieux, et directement on indirectement. de saint Vincent lui-meme. Utilisdes on nmme signaldes ces etudes, auraient
permis de justifier et surtout de nuancer cette question de
filiation spirituele dans laquelle l'esprit de finesse a toujours
son mot a dire.
Pour tirer l'attention, l'auteur parle aussi un pen trop du
contraste. de la naturelle irresolution de saint Vincent, homme
d'action. La vie di fondateur de la Mission pose sans aucun
doute un problame de psychologie. et M. Paul Renaudin
I'avait finement signal a propos de la these de M. Deplanque.
(Annoaes. tome CI 1937. P- 516-518). L'important, cela va
desesoi tait de preciser auparavant les termes de I'antithese,
sans doute d'un dessein plus
edt
La synthese en aurait
d'etre Maitre en Israel
d
ferme et plus nuanc6. Inutile d'ailler
pour en rappeler les indispensables Mtais. C'est d'ane part.
dertvue de la psychologie spiritulte. le vieux principe
du pi
thomiste gratia supp•it natrwam, axiome qui explique encore
e mncanisme concret de la nature en 6tat de grce ; du point
ne
kistorique, c'est d'autre part l'tude attentive des textes
de
tres personnelle de M. Vincent dans
progression
ia
t&moins de
la saintet6. Compte tenu de ces deux enquates. odi aurait disI'influence multiforme de la directingu6 avec plus de siretn

-

414 -

tion brullienne. souvenir iddle malgr6 l'opposition du cardinal de B6rulle (Cf. Correspondance de S. Vincent, &dit.
Coste,
tome II, note 8) et de 1'Oratoire (I, 162 ; II, 152, 376, 4I7,
424, 427, etc.) ; on aurait aussi entendu M. Vincent s'afirmer

explicitement disciple de Monseigneur de Gen&ve dont il avait
recueilli la spirituelle succession.
A. D.

A. SARDA, C. M. L'Evangile. Analyses. Chronologie.
Un peu de lumiere sur la question synoptique. BuenosAyres. Marcos Durruty 1938, 232 pages.
Venant d'Argentine, ce livre (suite de tableaux repr4sentant
chacun une scene 6vang6lique) fait rentrer son lecteur attentif
dans la familiarith de I'Evangile. Fruit d'une longue miditation sur des textes ven6rables, d6ji scrut6s par des .gindrations d'ames chretiennes, ce volume souleve une foule de
questions qu'ont plus ou moins touchd des milliers d'ouvrages
scripturaires de toat ordre. Dans cette serie toujours ouverte,
vient prendre place ce prcieux travail, ici annoncd. Enfin,
recompense enviable et assurde, pour I'auteur de ces pages
s'ajoute au profit personnel de leur mdditation, 1'apostolque
bonheur de les publier pour le plus grand bien des Ames.
Notons qu'on trouve un dep6t de ces volumes an 95, rue
de S&vres.

Joseph GUICHARD, prftre de la Mission. Saint Vincent
de Paul Catichiste. - 1939, 45 pages (fire 4 part).
Les faisant pric6der de quelques mots de pr6face, M. Joseph Guichard a heureus ement publie dans Cahiers caUckistiques (dcembre 1938-janvier 1939) deux petits cat6chismes
de la Mission.
Ces deux exposes de la Doctrine Chritienne qui rempl;ssent
quelques folios de deux manuscrits de la Bibliotheque Nationale (fonds franfais 19228; folios 219-230; et 24851 ; folios
315-322) sont ici rdunis et pr6sentds sous le titre prometteur

de caint Vsncent de Paul Catichiste.

SDOCUMENTS
ADRIEN LEBON ET VINCENT DE PAUL,
SEIGNEURS DE LA FOIRE SAINT-LAURENT
(23 mai I633)
A Chktillou-sur-Seine, M. Joseph Catteau a trouvd et pris
copie d'un acte de 1633 sur parchemin, signi du prieur de SaintLazare et de Vincent de Paul. En voiui le text : relique parmi
quantiti d'autres papiers officiels. non depourvus d'intdrdt .

A tous ceulx qui ces presentes lettres verront frre Adrian
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Lebon prieur antien du prieur6 et couvent de Saint Lazare
lez paris et M re Vincent de paul presbtre et Superieur des Venerables prebstres de la congregation de la mission a present
establie audict Saint Lazare seigneurs de la foire St Laurent
tenue chascun an es fauxbourgs St Martin de ceste ville de
paris et es environs le jour et feste dudict Saint Laurent et
autres jours suivans Salut. Scavoir faisons quacause des droitz
et revenus domaniaux qui nous appartiennent en la dicte foire
St Laurent avons permis et par ces presentes permettons h
Charles Constant marchand verrier de prendre et occupper
une place en icelle foire St Laurent qui sera dans ledict fauxbourg Saint Martin ducoste et au dessoubz de I',glise Saint
Laurent et aura icelle place deux toises de longueur sur la
largeur qui s'y pourra trouver selon l'alignement qui luy en
sera baillU par notre voyer conformement a ces presentes tenant
la dicte place ducoste de la dicte 4glise St Laurent a Nicolas
Prevost - et d'autre coste vers paris au passage de la maison
Sibert [Libert ?] pour dicelle place en jouir par ledict Constant sa vie durant seulement. Les heritiers dudict Constant
ne pourront pretend-e aulcun droit en icelle place arrivant le
decedz dudict Constant et sera tenu le diet Constant se faire
enregistrer par chascun an au diet St Lazare le jour feste Saincte
Magdeleine on autre jour proche la dicte foire Saint Laurent
et paier deux sols six deniers de recongnoissance pour chascune
thoise par chascun an sans y comprendre le droict de notre
voyer et ne pourra ledict Constant vendre aliener partie ni
portion dicelle place sans nostre gr6 voulloir et consentement
et an cas que ledict Constant vienne adiscontinuer 5 paier la
dicte recongnoissance par trois annees consecutives voullons
et entendons que la dicte place soit remise au domaine du diet
prieure de St Lazare pour en faire et disposer ainsy qu'aviserons bon estre sauf en autre chose nostre droict et l'autruy
signe ces presentes et fait
en temoignage de quoy nous avons
ce fut faict
apposer le scel du diet prieure St Lazare
et donne an diet Saint Lazare les paris l'an fmille] VIO trente
trois le XXIIIeme May.
(en marge au debut)
Le diet Constant a remis la dicte place au profictz de
filipes quinibert.
4 livres.
Vincent Depaul.
(Signe) LEBON,
ALAIN DE SOLMINIHAC ET LE SEMINAIRE DE CAHORS
(22 avril 1638)
Dis les dibuts de son dpiscopat caduzcien, dans la premiare
assemblde prisynodale (22 avril 1638), Alain de Solminshac se
prioccupait de son futur sminaire.
Ni au chdteau de Belet (commune Saint-Aquilin,Dordogne)
le 25 novembre 1593, abbd de Chancelade en 1614. pretre d la
fin de septembre 1618, Alain de Solminiac fut nwomnd dlque
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de Cahorspar Brevet royal du 17 juin 1636, et prionis6 Ie 22 septembre suivant. Un an plus tard, le 27 septembre 1637, d Paris,
Alain 4tait saori par Mgr de

en I'glise Saint-Elienne-du-Mont,
Montchal, archevique do Toulouse,. assistide Nicolas de Sanguin,
vique de Senlis et de Dominique Siguier, tvdque d'Auxerre.
Ayant pris possession par procuration dds e 17 octobre 1637.
Mgr de Solminihac se trouvait Isi-m4me dans son diocese au
dibut de 1638. Dans son plan apostolique d'organisationdu diocese, le siminaire fut privu et dicidd dans l'assemblde prisynodale
du 22 avril 1638. La rialisation en commenfa quand, le i juin
1643. les Pritres de la Mission arrivent d Cahors pour ourtir
les exercices du Siminaire.
En l'assembl6e synodalle tenue dans le palais 6piscopal de
la pfte ville de Caors le vingt-deuxiesme avril mil six cent
trente haict, president Monseigneur 'illustrissime et Reverendissisme Messire Alain de Solminihac, evesque, baron et comte
de Caors, assist6 de Mons. son grand vicaire. des messieurs de
son Chapitre, de celuy du Vigan. des archiprestres. prieurs et
recteurs de son diocese. le procureur fiscal dudit Seigneur
evesque, ayant represent, a l'assembl6e la ncessit6 qu'il y a
d'avoir un snminaire dans ladite plte ville deCaors, et comme
le Concile de Trente le commande en termes expr&s. aurait
requis mondit Seigneur d'ordonner la lecture du chapitre dudit
Concile de Trente. contenant les 6rections desd. s6minaires, a
ce que I'assembl6e en ayant entendu et recognn 'importance
peut plus facilement dIib~rer sur ladite ,ection requise dud.
s6minaire en la pate ville par led. procureur fiscal. ce qu'ayant
est6 ordonn par mond. Seigneur et la lecture faicte dud. cha-'
pitre du Concile, lad. assembl6e deliberant sur ce dessus a d'une
commune voix trouv6 bon I'6rection dud. snminaire en cette
ville de Caors. Sur quoy mond. Seigneur suivant les termes
du Concile aurait nomm6 des ecclesiastiques pour soy de la
pnte ville scavoir de son chapitre cathedralMe Anthoine Claude
Hebrard de St-Suplice (sic) son grand archidiacre, et des peres
de lad. ville M. Barthelemy Daurat. recteur de Soubirous. En
suite lad. assembl6e a d'une commune voix aussi nommn de
sa part Me Anthoine Bouzon, archipretre de Caors et procureur
fiscal dud. Seigneur evesque pour assister avec les autres cy
dessus nommes par Mond. Seigneur a rechercher les moyens
necessaires a l'erection dud. seminaire conform6ment aud. Concile de Trente..
Alain le Cahors.
Du mandement de mond. Seigneur,
J: GARAT, secretaire:
Archives Nationales, 59 6703, parchemio i signatures autographes.
LA MARQUISE DE VIEUVILLE CONTRE VINCENT DE
PAUL
(2 avril 1647)

Les diffErends ae les ptocis o4 fut mil saint Vincent de Paul
ne sont pas rares. Tout y contribue : sa qualiti de supirieur de
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Saint-Lazare. um vaste propti•i terriese, et cette spoque o0
I'on usait largemet des notaires et des procedures. En voici us
specnien.
Louis, par la grace de Dies Roy de France et de Navarre a
nos amiz et feaulx conseillers les gens tenant otre Court de
Parlement g Paris salut. De 1~ partie de notre bien aimee
dame Marie Bouhier 6pouze et s6par6e de hiens d'avec Messire
Charles, marquis de la Vieuville, chevalier de nos ordres, Dame
de Monstreuil sur le bois de Vincennes nous a estd exposd que
faisant veoir a son Conseil le proces pendant par appel par
devant vous entre ladicte dame appelante de la sentance donnee
aux requestes du Palais & Paris oit elle aurait pris le fait et
cause de Louys Philippe de Passy. sa femme. Pierre Chevalier
et Claude Adam au proffit de Mre Vincent de Paul prestre
superieur de la Congr6gation de la Mission a Sainct Lazare,
ladicte dame exposante a trouv6 que I'on avait omis en cause
principale a articuler plusieurs faits qui sont que 'led. prieur
de St Lazare pour voalloir prouver qu'il a un pr6tendu fief
audict Monstreuil il a appuye son fondement sur un bail qui
a estd fait par les Religieux de St Lazare h Regnault Carron
le vingt neuviesme octobre mi! trois cent soixante et dix du
revenu qu'ils avaient en la ville ou terrouer dud. Monstreuil
moyennant huit livres parisis consistant en petites rentes
non seigneurialles sur quelques petites portions d'hdrittage
en plusieurs pieces an lieux dit Baudin Pin Molet et Murs aux
charges par led. Carron de payer au nom desdictz Religieur
durant le temps dud[it] bail mesmes pour le passe toutes les
charges et redevances desdits h6ritages aux jours aux lieux
et aux personnes quy sont et seront deubz, que ce bail sert
grandement A ladite dame de Monstreuil quy a la haute justice moyenne et basse audit Monstreuil pour monstrer que les
cens et droits seigneuriaux ne peuvent appartenir A d'autres
qu'h ladicte dame de Monstreuil que lesdits Religieux de St Lazare 'ont tacitement recognn par ledit bail ayant chargS le
preneur dud. bail de payer les charges c'est-a-dire les cens aquy et an jour qu'ils sont deubz que pour justiflier que lesdits
Religieux on prieur de St Lazzare qu'ils ont droit de ief audict
Monstreuil il faudrait rapporter l°'rection dudit pretendu fief
de qui il releve les adveuz et denombrement receuz l'acquict
du droit dlndemnit6 donation ou acquisition d'icelui que n'en
rapportant aucune preuve il est & pr6sumer que se sont h6ritages qui leur out 6t6 donn6s par des particuliers quy estoient
vassaulx dudit Monstreuil qu'ils ont affermn quelque temps
comme il se voit par ledit bail et que depuis ils en ont faict
quelques petites rentes dont on leur a rendu compte, lesquelz
comptes ne sont pures escriptures prives qui ne peuvent nuire
audit Seigneur on dame dudit Monstreuil qu'ils ne rapporte
aucuns papiers terriers non pas mesmes lettres du Prince ny
publication pour y parvenir que les pretendus declarations
qu'ils rapportent sont pieces extorquez de quelques particuliers et que pour en oster la congnoissance aux officiers de la
dicte dame de Monstreuil l'on est all les passer a Bagnolet et
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que pour faire un tief il faut qu'il ait ses bores et ses limites
et soit dans un canton particulier. Et tout au contraire il se
voit quc toutes ces pieces d'heritages dont ils tirent les rcdevances sunt en divers endroitctz espartz de cost6 et d'autre
et ainsi ils ne peuvent pritendre aucuns droits de cens, lotz
et ventes et amandes n'ayant aucun droit de seigneurie lesquels
faictz comme pertinents et d4cisifs la dicte dame de Monstreuil
desirerait iceulx articuller et v6riffier et prouver tant par
tittres que t6moings humblement requerant nos lettres A ce
ncessaires. Pour ce est-il que nous mandons et commettons
par ces presentes et par ce que le proces est pendant par devant
vous vous receviez ladicte dame exposante A articuler lesdits
faictz comme nouveaux pertinents et decisifs et icelle recepvoir
a prouver et vriffier tant par lettres tittres que tesmoings a la
charge d'y repondre suivant 1'ordonnance. Et faictes au surplus aux parties ouyes bonne et brieve justice. Car tel est nostre
plaisir.
Donne a Paris le XXVe jour d'avril l'an de grace mil six cens
quarante sept et de nostre regne le quatriesme.
Par le Conseil,
Sign6 : BOTHONEAU,

avec grille et paraphe.
Bibliotheque Nationale. Nouvelles acquisitions frangaises,
7910. folio 95-99.

NOS DEFUNTS
MISSIONNAIRES
8. Blake (Martin), pr&tre, d6c6d6 le 13 janvier, a Niagara,
57 ans; 36 de vocation.
9. Corcoran (Francis), pretre, d6cide le 28 janvier, i Los
Aneles ; 59, 441o. Wilson (Robert), pretre, d6c1d6 le 31 janvier, a Lanark;
ii.

57, 31.
Mgr Gnidovec (Jeaan),
jana; 65, i9.

Av6que,

d6c6d

le 3 fivrier,

a

Ljubl-

12. Roux (Lhopold), pretre, d6cdd6 le 18 fevrier, a- Montpellier; 78, 52.

13. Chivite (Philippe), pretre, d&cd6 le 20 fdvrier, a Assomption ; 53, 38.
14. Campomar (Jean), pretre, dec6dd le zo f6vrier, A Murgnia;
68. 53.
15. Garcia (Antonio), pretre; d&cd6 le 20 f6vrier, a Murgnia
28, 10.

16. Bajec (Louis), coadjuteur, d&c.d6
55, 15.

le

19

f6vrier,

.Celje
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z7. Saiz (Valentin), prOtre, d&c6di le 16 fUvrier, a CiudadBolivar; 57, 40.
18. Righetti (Jacques), pr6tre, dced6 le 3 mars, a C6me:
59, 1419. Layton (Julien), pr6tre, dec&dd le 18 mars, a Denver;
20.

69, 49.
Gorski (Antoine), pretre, d6cd6 le 19 janvier, a Shuntehfu ;

36, i3.
Diaz (Antoine), coadjuteur, d&cdd6 le 27 f6vrier, a Badajoz ;
8o. 43.
22. Moso (C6lestin), pretre, ddc&d6 le io mars, k Sanguesa;
74. 58.
23. Kia (Paul), Clerc, decd6I le 25 mars, a Shangha ; 26, 4.
21.

NOS CHERES S(EURS
Marie-Th6rese Clos. Paris (Notre-Dame de Lorette) ; 75 and'age. 54 de vocation.
Anna Assaf, H6p. d'Ismailia (Egypte) ; 35, 9Laurence Gauthier. Sanator. de Bucarest; 72, 53.
Rosa Cioccolanti, Mosistro (Italie) ; 5o, 28.
Angelica Siccardi, Mais. Centr. de Siene ; 88, 66.
Ursule Dellassetti. Mais. Centr. de Turin; 78, 56.
Assunta Ingenito, Mais. Centr. de Naples; 73, 52.
Carmela Piazza, H6p. Loreto, Naples; 76, 50.
6
Maria Gallegos, H p. milit. de Banos de .Montemayor ; 52, 22.
Bandina Maino. H6p, du Bambino Gesu, Rome; 54, 29.
Briget Mathews, Mais. St-Joseph, Liverpool; 71, 50.
Anna Reitmajer, H6p. G6nral de Grax ; 50, 28.
Aranka Steer, Ranolder, Budapest; 65. 45.
Barbe Esih. Ecole de Constan•inople (Prov. de Graz) ; 60, 45.
Madeleine Hofer, Mais. Centr. de Graz; 84. 46.
Concepcion Rosado. Mais. St-Nic. de Valdemoro (Esp.) ; 51, 21.
Nicolasa Valle. Hosp. provinc. de Burgos (Espagne); 62, 41.
Francisca Cendoya, H6p. de Durango (Espagne) ; 76. 55.
Balbina Anton, Mais. St-Nic. de Valdemoro (Espagne) ; 74, 25.
Manuela Coma, Ali6ens de Plasencia (Espagne) ; 73, 45The6rse Lanversin, H6p. de Dax, 85. 62.
Marie Cuxac, H6p. de Riom; 82. 62.
Marie Compagnon, H6p. de Vitry-le-Franwois; 72, 46.
Jos6phine Thomasset, H6p. St-Joseph de Lyon; 55, 29.
Marie Merle, H6p. de Kinanfu (Chine) ; 67, 45.
Marianne Marszat, Mais. Centr. de Cracovie; 84, 58.
S6verine Olejniczak, H6p. Mineurs Katowich (Pologne) ; 50.23.
Patricia Casajns, Hosp. Prov. de Sville (Espagne); 78, 56.
Justa Leaniz, H6p. de Cadiz (Espagne) ; 84, 60.
Merc6d&s Pach, Ali6n6s de Santiago de Compostela; 57, 34Felisa Castrillo, H6p. de Vilalon (Espagne); 40, 2x.
Dolores Roca, Vich (Espagne) ; 62, 43.
Maria Vanreux, Mais. de Char. de Saint-Denis; 69, 44.
Marie Artaud, H6p. de Nogent-le-Rotrou; 52, 30.
Augustine Thomas, Mais. de Charit6 de Muno ; 82, 62.
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Marie Phillipucci, H6p. Franc. de Syra (Grce); 76. 48.
Yvonne Richard, Mais. de Char. de ChteaMu-I'Evtque; 6o, 33,
Victorine Dancette, Asile d'AthUe; 64, 41.
Marie Dutilleul. Infirm. de Marie-Thbrdse. & Paris; 84, 94.
Julia Condon, Mais. Centr. d'Emmitsburg (Etats-Unis); 25. 7.
Mary Houston, Providence de Biffalo; 77. 56.
Marie Bileta. Mais. Centr. de Turin; 43, 2o.
Maria Arcovito. H6p. des Pellegrini de Naples; 78, 48.
Giovanna Novaro, Mais. de 1'Immac. de Luserna (Italie) ; 79, 52.
Laura Maurizi, Mais. Centr. de Sienne; 32. 9.
Teresa Martinez, Asile de Mellilla (Maroc Espagnol); 43, 16.
Anna Jah!ann, Hosp. de Piukafeld (Prov. de Graz) ; 86. 58.
Rose Pugelj. Mais. de Char. de Dult (Prov. de Graz) ; 55, 30.
Anna Hobler, Alikn6s de Lankowits (Prov. de Graz) ; 67, 36.
Cristina Obregon, Creche de Malaga (Espagne) ; 35. 6.
Maria Chavarre. Collige de Santiago de Compostelle; 76, 38.
Maria Carrascosa, H6p. Milit. de Palecia; 68, 35.
Ana Arrieta. Bienfaisance de Axpeitia; 92, 72.
Gregoria Arrieta. H6p. Civil de Vitoria; 75. 45Juana Bertumeu, Cullera (Espagne) ; 71, 42.
Marie Vignal. H6p. de Chaumont; 84, 64.
Frangoise Chevaler. Orph. de M6nilmontant, A Paris ; 86, 63
Marie Lamqunin, Mais de Char. de Saint-Mand ; 75, 54.
Georgette Graux. Mais. de Char. de Clicky ; 45, 15.
Marie Arnoult, H6p.- Fran. de Bethkem; 69. 42.
Marie Buzat, Mais. de Char. d'Eperay ; 62, 39.

Josphine Degandenzi, Misuric. Guastella de Mila; 88, 3.
belphine Perelli, Inst. St-Vincent de Vire (Italie) ; 88, 70.

Maria Gil, Asile St-Jean de Dieu de Malaga; 77, 56.
FrangoiseAugustin. Char. de Ljublyana (Yougoelavie); 86, 69.
Pauline Hoflmann, St-Florien de Bysgosws (Pologne); 73. 44-..
Hermine Buchmuller, Ecole de Fata (Hongrie); 76. 577
Catherine Illy, H6p. de Synla (Hongrie) ; 66, 44.
Monica Navarro, Coll. Ste-Isabelle de Maxile (Ies Phil.) ; 75.56.
Dolors de Toro. Mais. San Diego de Valdemno (Esp.) ; 63. 40.
Jeanne Doutre. Mais. de Char. de Montolieu; 60. 39.
Genevieve Eckel, Asile de la Marine de Cagliari (Italie) ; 74, 57.
Ada Cioci, Mais. Centr. de Sienne; 43. 21.
Marianne Legat, Orph. de Trmava (Tch6coslovaquie ; 75, 54.
Maria Spiegelsperger, H6p. de Schwarsack (Autriche) ; 33, I .
Katharina Auer, H6p. St-Jean, Saibouwg; 48, 27.
Maria Hainz. H6p. de Schwarsach; 28, 1o.
Marie Ged, Mais. Centr. dle Ladce ; 28, 1. .
Maria Kuschnizius, Mais. de Famille, Berlin; 58, 34Catalina Arrne, Andular (Espagne) ; 84, 62.
Dolores Vidal, Espluga de Francoi (Espagne) ; 65, 41.
Dolores Rosich, Tarragona; 76, 57.
Pia Perez, Asile St-Vincent de La Havane (Chili); 86, 52.
Magdalena Palau, Tarragona; 70, 46.
Jeronima Badaya. H6p. Prov., Palma de Mallrca; 78, 57.
Yvonne Laran, Asile de la Recoleta, Buenos-Ayres; 38, x6. _
Marie Masdoumier, H6p. Lenval. Nice; 76, 54-
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ROME
BLATIFICATION DE 31GR JUSTIN DE JACOBIS
(25 juin 1939)

Il y a un siecle, en 1839, Mgr de Jacobis partant pour
l'Ethiopie, s'agenouilla au tombeau de saint Pierre,
marcha sur ce pave o&i nous marchons, prit de l'eau
benite au benitier que pr&sentent des anges joufflus. II1
faisait alors partie de 1'Eglise militante. II comprit
qu'il faisait partie de 1'Eglise militante, se sacrifia, milita
si bien que, sur I'ordre de Pie XII, il est beatifie,le
25 juin I939, dans la meme basilique Saint-Pierre.
La majeste reluisante, la magnificence de la basilique
defient ,dcorations et decorateurs. Elle est elle-meme
une succession, un deroulement de surfaces decorees,
et quel decor ! Visions de marbres lointains, de mosaiques
et fonds d'or, de blancheurs aeriennes. Mais l'humain
et la vie.ne s'accommodent pas du statique et de l'immobile. II leur faut du neuf. Le ruban sur une t&te
d'enfant, le bouquet de fleurs sur la table soulignent
la fete et denoncent I'anniversaire.
La mobile et pourpre tenture n'apporte ni eclat a
l'eclat des mosaiques, ni somptuosite A la somptuosite
des rev6tements de marbre, elle apporte de l'impo.derable, de 1'inedit, I'impression du nouveau; elle est
avis de fete et signe de jubilation. En l'honneur d'un
nouveau bienheureux, il y a du nouveau dans la basilique Saint-Pierre.Dans 1'abside, les bandes de damas
rouge recouvrent les cannelures des pilastres et les feux
des lustres montent jusqu'A la vofite. Sous la coupole,
les cordons de lampadaires 6lectriques offusquent et
genent la dignite de la courbe architecturale : toute
illumination d'eglise ne gagne-t-elle pas A suivre et
6pouser les lignes de l'Fdifice ?
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II y a du nouveau aussi dans un autre quartier on
secteur de la basilique, vers le milieu de la nef. Autour
de la statue de saint Vincent, trois encadrements concentriques : tresse ou entrelacement de laurier, cercle
de lustres, bandes de damas rouge galonni d'or ; aux
pieds du saint, un massif d'eeillets roses. Impression de
nouveau et d6claration de f6te. Deux tois je passai devant
la statue tleurie ; deux fois on me questionna et j'expliquai, sans peine, que la gloire du fils rejaillit sur le
p&re et fondateur.
Quatre tableaux seront d6voiles au cours de la cer6
monie. Premiertableau, expose dans la gloire du Bernin :
Le Bienheureux de Jacobis est Agenoux, les bras etendus
et les yeux lev6s au ciel; deux anges tiennent mitre et
crosse ; un troisieme ange montre le Bienheureux A ua
enfant 6thiopien. Deuxieme tableau, expose6
1'exterieur, au-dessus de la porte d'entr(e : Le cardinal Franzoni montre le Bienheureux A Gu6bri-Miael et i deux
Ethiopiens. Troisinme tableau, expos6 sous la loge de
sainte Veronique, un miracle du Bienheureux : Franciscus Loenzo//maligna scarlattina cm complicatio.
nibus affectus / /statim perfectesanatur.Quabrim tableau,
expose sous la loge de sainte Hleune, autre miracle :
Angelus Marlazzi/ gravissima tubrculosi pulmonari
laborans/ /illico surexit incolumis.
De chaque c6te de l'abside les ( San Piearini* ont
dispos6 estrades drap6es, banquettes recouvertes de
tapisseries, enceintes doses oil donnera accs le billet
rose, blanc, jaune.
Sont presents, entre autres:
Mgr Lisson ; Mgr Bartolomeo Mangino, Wveque de
Muro-Lucano, diocese d'origine du Bienheureux de Ja.
cobis ; Mgr Giovanni-Maria Castellani, archeveque titulaire de Perge, dle6gu4 apostolique en Afrique Orientale
Italienne; Mgr Luigi Marinoni, vicaire apostolique
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d'Erythrbe; Mgr Cesarini, assesseur de l'Orientale;
M. Edouard Robert, repr&sentant M. N. T. H. PAre;
M. Arthur Fugazza, assistant ; des Visiteurs d'Italie ;
M. Salvatore Pane, Prefet apostolique du Tigrd ; la
T. H. Mere, qu'entourent les ddlkgations de toutes les
maisons des Filles de la Charit6 d'ltalie; M. Ryckewaert,
M. Angiuli ; M. Ferrando ; M. Contini ; M. Peparaio;
M. Conte; MM. Venancio et Hortiguela, de la Mission
de Cuttack ; M. Polverini, de la Province d'Argentine ;
le P. Gabriele da Cassotto, Sup6rieur de la Mission du
Gouragud, Ethiopie ; Abba Atsbeha, Lazariste ethiopien; Abba Frangois, du Gouragu6; Abba Asrat0Mariam,du Choa ; Abba Hadra, cure d'Asmara ; Abba
lakob, cure de Saganeiti; Abba Pi6tros, directeur au
seminaire de K6ren; Fiteourari T~ifri, chef d'Adigrat;
Atzmatche Aielie, chef du Sourouxo; Ato Roufaidl, du
Gouragud, qui connut Mgr Massaia ; les 1?dves du college 6thiopien et de I'abbaye de Casamari. Les PouiUks
ont envoy6 une deputation remarquee. Don Vito
Luongo, archipretre de San-Fele, terre natale du Bienheureux, a amend cinquante de ses paroissiens, le maire
en tote. Des places de choix sent reservdes aux parents
du Bienheureux, families Fagella, Tucci et Nitti, en
tout vingt-deux personnes.
A dix heures, le chapitre de Saint-Pierre,ayant termine none, prend place du c6t6 de 1'dpitre. Du c6td de
l'evangile, prennent place les cardinaux faisant partie
de la Congr6gation des Rites. M. Scognamillo, postulateur, et Mgr Carinci, secretaire des Rites, pr4sentent
le bref de beatification. La Cardinal Salotti, prffet des
Rites, autorise la lecture. Le Cardinal Tedeschini, archipritre de Saint-Pierre,autorise la lecture dans sa basilique. Un ceremoniaire monte en chaire et promulgue
le bref a donne sons lanneau du P6cheur .. La lecture

fuie, Mgr Justin de Jacobis est Bienheureux. Un voile
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tombe. Sous les feux des projecteurs, l'image du Bienheureux resplendit et triomphe dans la gloire du Bernin.
Les Cardinaux s'agenouillent pour venerer 1'image. L'assistance acclame. L'eveque c6lebrant entonne le Te
Deum, chante verset et oraison du Bienheureux, encense
sa relique, cel6bre la messe pontificale du Bienheureux.
Dirigee par le maestro Boezi, la chapelle Giulia, qui
avait execute le Te Deum, accompagne la messe avec
une musique de choix.
La ceremonie du soir ramene dans la basilique SaintPierreA peu pros la meme assistance. La foule, pourtant,
est plus dense : on est plus libre dans la soiree et surtout on veut voir le Pape. Autre reforme grave; la
perspective ou paysage de l'abside n'est plus la meme;
on ne s'y reconnait plus : les files superposdes et alignements de cornettes qui, le matin se prolongeaient jusqu'au pilier de saint Longin, ont disparu. En leurs
lieu et place brillent les insignes et uniformes du corps
diplomatique. A noter la d~legation du Ministere de
1'Afrique italienne, ayant a sa tate Son Exc. Ang. de
Rubeis.
A dix-sept heures trois quarts, Pie XII pinetre dans
Saint-Pierrepar la chapelle della Pieta. I1 est requ pai
le chapitre et seize cardinaux. Le Saint-PNre, en mozette
et 6tole rouge, est porte sur la sedia. II benit. La foule
applaudit et crie : Viva il Papa. A la loge du narthex,
les trompettes jouent la ( Marche triomphale ).
A la Chaire de Saint-Pierre, le Pape quitte la sedia,
s'agenouille au faldistoire, adore le Saint-Sacrement. La
chapelle Giulia chante 1'0 Sacrum Convivium, I'hymne
Iste Confessor. L'6veque de Muro Lucano lit I'oraison
du Bienheureux de Jacobis et, A la fin, nous benit tous,
fidbles et Pasteur des pasteurs, avec l'ostensoir.
MM. Robert et Fugazza, M. Scognamillo, presentent
les offrandes : bouquet de fleurs, reliquaire, images et
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vies du Bienheureux par M. Arata, C. M. Le reliquaire,
de facture complexe mais non disparate - marbre,
albatre, lapis-lazuli, bronze argent6, argent dQr6, 4 medailles, 3 medaillons, 3 statuettes - met en relief et
enchfsse dans un tube de cristal une parcelle de c6te
thoracique, prelevee le 5 juin 1939 A HWbo, sur les re-

liques du Bienheureux. Pie XII agree, benit, et apres
une breve priere remonte sur la sedia, portee par douze
bussolanti, escortee des gardes Noble et Suisse. Au
passage du Pape, la foule renouvelle acclamations et
ovations.
L'Eglise, glorifiant notre Confrere, glorifie son humilit6, zele, mortification et nous dit la valeur constante
des vertus de 1'etat. Puisse la sincerit6 et heroicite
-

aujourd'hui proclam6e et authentiquee -

du Bien-

heureux Justin de Jacobis 6mouvoir et attirer cette
Ethiopie dissidente qui cherche, d'une recherche obscure
mais impirieuse, le vrai visage de Jesus-Christ, la connaissance pleine et sans faux jour du MWdhani-Alem.
Paul GIMALAC.

FRANCE
PARIS
MAISON-MERE : AU JOUR LE JOUR

18-19 mars. L'(Euvre de Saint-Pierre-Ap6tre c6lMbre
son cinquantenaire. Pour ces solennites, elle a choisi
Caen, patrie de Stephanie et Jeanne Bigard, paroissiennes de Saint-Etienne, I'A bbaye aux Hommes. L'TEuvre
de Saint-Pierre-Ap6trequi vient en aide A la formation
du clerg6 indigene, se presente comme un authentique
produit de foi et d'esprit chrdtien. Tout comme A Lyon,
la Propagationde la Foi de Pauline Jaricot, c'est ici A

Ceen, I'panouissement des htolques sacrticea d'wx
holocauste dont ces naes chritiennes, St6phanie et
Jeanne Bigard, ont tisse leur vie. C'est precis6ent ce
qu'il convient de cd1brer. Sous oesvoetes romsanis,
mu des chefsd'osuvre du xis sitcle, de ferventes ehrtiennes ont pri avec fervour ; eles oat conacrt leur
cerg6 indigene
oe
vie pour le recruteimet d e loitain
qu'elles no verront jamals ; ellef ont dpent aveC pro-

digalitt toute leut fortune pout cet espoir des gglises
jaune, noir : tenres totalement difdirent
plantureuse Normandie.

de cette

t mehtent 4galeCe so6venir ete~ rapptochemien~f
ment lenoble dic6urs acad6mnque de M. Charles Maurrs.
El c'est ausssi du ciet comtempowain qutf'u

att a jfm

sainte Thidse eL-

Ia f"Uthe ptLu dcsen rove dfesW . Or, de fMue terr

francaise es sorti ce tendre rosier ? De la Plus vigourese. De
aux travaux de la cawpals et de la i~.s,au iehanges
la plus &dpe
our iMess4e, poessive,
eit Ua iX*dimiL . La proMwlcet gl pqose pw
gagneuse, prompte d Is malice et aux railleries ! II est wai que
let iardiesset e rfsp~t d'entrelo y ful surpassi eacor8
aMtau ielsitt
Nodrd, elia toweUla ~a
*d
prfie :aps Ln Mass
les ltes de I'Asie, la Sicile mime, une frange de ma Provence !
Niamwsots, eC dlpit de ses belles iglises, de ses abbayes sans
•reilles, de ses plerimages aw pril de & mer, melre Nwirmanie
n'avait pas la riputation d'itre mystique pour deux sous : el voild
que de cette surabondanik matur a owcement jailli la grdce la

plus haute du surnaturel le plus pur.

Aussi, pour reconnaitre et glorifier ces h6roismes
sacres, Mgr Chappoulie, l'actuel president des (Euvres
missionnaires, a-t-il organis6 ces fetes missionnaires.
Comme il convient, le Nonce Mgr Valerio Valeri pr&side. Vingt-quatre heus durant, tm hormire soigpeusement ftabli tient en haleine les Congretsistt maissiotnaires. Reception, discours a la Mairie, onfr-enc de
M. Georges Goyau sur la Normofwdi mision•msW. A
l'office pontifical du matin, on tcoute an measge de
Mgr Aurelio Signora, delegue do la Prepagmud; on
appr~ie les 6loquentes paroles do Mgr des lHameatx,
heureux curt dans Sa cathedralt de Saint-ERtiene. Le

soir, un diacours de Mgr Chappoulie rappele lea origines et le but de l')Euvre. Belle et rkconfortante jourme

qui gloriie et cowsacre le travail des Congregations
missionnaires; toutes, elles desirent 1'extension du
r6gne de Dieu at travaillent dsI lore au clerg6 indigene,
et cela de tout temps. Mais le sens missionnaire s'est
de nos jours incontestablement dovelopp : de telles
cernmonies en sopt la preuve vivante et vivace.
zo mam. Fite renvoybe de Saint Joseph. Offces au
x40 de la rme du Iac, M. Joseph Pumir donne la conference prevue par le Counumier. La solennitt de ce
Patron de la Vie Intkrieure met devant nos yeux cet
effort, n&essaire pour vivre suivant la foi et I'esprit

chrtie~n Les Missions, les retraites sont autant de
moyems pour 6tahlir et raviver dans les Ames eette
emprise du Christ. La longue note, ici inserde, nous
rappelle avec comp6tence le travail qui, discr6tement,
se fait Ala Maison-Mbre tout copmne il se realise ailletss,
avec fruit, suivant l'esprit et les traditions de la Compagwie
VINGT ANS DE RETRAITES A LA MAISQNMERE
(I99g-x939)
L'EVwPr d&s reiraits. toW Mi4M de notre saint Fedaltwa
et orgairs PMiv
sdais l m sss de Sasnt-Laz4vf ei (ais hrwcoWp d('aire 4. IEms qtblissement. is'a j7amis cess d'4se l'obfet

des plus txlres sallicihidss de Pws supriours giiwraou. klio
Poduisit le fruit spirsiuls Is Pluis bondants jSpq'd la gr.Pts

RholaCsion.
x. O treuveadansles Viesdsain Vimnc , par Abelly, Collet et M. Caste,
Its oigSis de cette evre et ses premiers fruits.
La CA tdijs de 1ABikieMLdLw
s sras
cis
do sast lgwu,
6dite 1
Louvain, annee 1914, n o 50, a publi6 4e 6tude 4'usMo lje Wtr sa ijRt i
' i Pal 4 Its retrpitts erues.
Soiwt Viosfit
L pfriteAe auteua de ce travail aonywi est M. Iop Lepuge, ne CaW-

brai le 17 mai z889 et uort A Madagascar, le 24 janvier x93j. (Vir Annales,
193r, pages 638-643). Entrepris A Panningen, lors de ses 6tudes, sous la
direction de M. Hubert Meufels, alrs Suphrieur, ee travail de M. Lerouge
fat pu6b par is P. Wattrigant qui y ajotioua
avaat-prpeps t leo duCmeptie latios,

Quand la paix /ut revenue en France,les refraites fJaent aussit6i
retablies. De tout temps il y a done eu un va-et-vient de pritres
et de laiques dans notre maison principale de Paris.A prs quatre,
six ou huit jours passis dans le silence, la prire et la riflexion,
les retraitants se retirent pour retourner d lesu ministire ou i
leurs travaux dans le monde.
Les registres d'inscriptions, ouverts en I'anne 1873, nous
renseignent sans discontinuer jusqu'aux temps actuels, sauf pour
une Phriode de quinze ans qui va de I'ann&e 1885 d l'annse 19oo,
pendant laquelle ces inscriptions n'ont pastlt faites on dont les
feuilles ont dit perdues.
C'est dans ces rcgistres qu'ont iit relevaes les statistiquesqu'on
va lire dans cc petit travail. On y trouve kabituellement le nom
et le titre du retraitant, le diocese et la paroisse o4 it exerce son
ministlre, le four de son entree en retraite et celui de sa sortie.
En I'annae 1874, 26 pritres ont fail lears exercices spirituels
d Saint-Lazare. En l'annee 1883, 104 prdsences onlt ta relevees.
De 9
goo d 919 la moyenne des presences est de 40 d 60 par an.
En 1919, M. Verdier, supirieur general, ouurit toutes grandes

les portes de la maison pour recevoir MM. les Eccldsiastiques.leur demobilisation g6nerale. A !a fin de la guerre, ces derniers
furent tous obligis, par decision du Saint-Siege, d accomplir des
exercices spirituels d'une durde de huil jours, avant de reprendre
leur ministelre.
Du moss de fevrier au mois d'ao4t, M. Verdier fit donner d
.Ia Maison-Mere dix retrailes et it choisit les meilleurs de ses
misstonnaires pour les pricher. Une seute, sur les drx, ful confiei
d un PNre des Oblats de Marie-Immaculde.
M. Cazot pricka la premiire du 17 au 25 fiePer. 19 priretr
di diocese de Sens, 27 du diocise de Parisla suivirent ainsi que
de wombreux missionnaires ddmobilisis dont les moms n'ont pas
it inscrits au registre.
M. Mott pricka la seconde du 3 au Ix mars. Io pritres du
diocese de Sens, 8 du diocise de Saint-Brieuc, 6 d'Evreux, plusieurs autres de Paris, Versailles. Meaux, Orleans, Arras, Soissons, Troyes, Bordeaux, Saint-Flour, Lille, en suivirent les
exercices avec un groupe tris important de missionnaires.
M. Gibiard pricha la troisieme du 17 au 25 mars. 28 pretres
du diocese de Sens firent les exercices. Il y eut ausss 6 pritres
du diocise d'Evreux, 5 de Versailles. 3 de Rouen, plusieurs de
Paris,de Meaux, d'Amiens, de Reims, de Nice, d'Arras et quelques religieux, avec nos missionnaires.
M. Robert pricha la quatrihme du 31 mars au 8 avril. 12 ecclcsastiques du diockse d'Evreux, 5 de Sens, zo de Versasiles, plusteurs de Paris, Meaux, Amiens, Verdun, Troyes, Soissons y
participErent avec nos confrlres.
M. Tardieu pricha la cinquimme du Ix au 19 airil. 12 ecctlsiastiques de Chartres, plusieurs de Paris, Meaux, Versailles,
Rouen, Lille, Verdun, Soissons, Beauvais, Bayeux, Lavar, Annecy, la suivsrent avec quelques religieux et nos missionnaires.
M. Narguet pricha la sixiime du 28 avril au 6 mai. to prdtres
du diocise de Paris, I d'Evreux, un bUnedictin, plusieurs ecctd-
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siastiques de Meaux, Rouen, Beauvais, Versailles, Sens, Verdun,
Saint-Brieuc, Soissons, Reims, Tours, Saint-Flour, suivirent les
exercses.
M. Blanchet pricha la septhime du 19 au 27 mai. 13 pritres

de Soissons, 5 de Versailles, 4 d'Evreux et de nombreux pritres
de Paris, Reims, Rouen, Sens, La Rochelle en furent les auditeurs.
Le R. P. Schauffler, Oblat de Marie-Immaculoe, precha la
huitilme du 6 au 13 juillet. II eut pour auditeurs de nombreux
pritres du diocese de Paris. Quelques-uns vinrent de Lidge, de
Coutances, de Quimper, de Bordeaux, d'Autun, de Beauvais, de
Vannes.
M. Clement Vidal precha a neuvitme du 23 au 31 Iuillet.
De nombreux ecclsiastiquesde Paris. Soissons, Versailles, Mende,
Blois, Nancy. Tours, Orleans, Amiens, furent ses auditeurs.
Enfin une dernibre retraite d'ecctlsiastiques ddmobilisds - la
dixiime de I'annde 1919 - eut lieu du 18 au 26 ao4t d notre
Maison-Mere. Elle fut prichde par notre confrrre, M. Sanson.
Des pritres des diocses de Paris, Chartres, Soissons, ChAlons,
Evreux, Beauvais et Versailles la suivirent.
Aissi M. Verdier profita de la fin de la guerre pour ressusciter,
au nouveau Saint-Lazare - prechies par des missionnaires - les
retraites collectives de pritres qui avaient autrefois taut aidi le
royaume dans la riforme catholique et qui devaient de nouveau
produire d travers toute la France un bien rdel sur les ecclisiastiques consacris au service paroissial.
Du mime coup, M. Verdier ritablissaii I'auvre des retraites
sacerdotales en commus. Elles n'ont jamais cessd, depuis 1919
jusqu'd nos fours, d'avoir lieu 4 la Maison-Mbre durant la
p erodedes vacances.
Grdce d l'installation des etudiants et siminaristes d Beaucampsle-Jeune pour les mois de juillet, aodt et septembre, les chamnbes
des clercs purent Stre utilisies pour cette aeuvre.
Plusieurs dvlques, glens dans leurs locaux diocisains trop
petits pour recevoir les ecclisiastiques dans leurs retraites pastorales, demandirent d M. Verdier de leur permettre de se riunir
chez sous.
Ainsi aux vacances de 1919, malgri les dix retraites donedes
aux pritres dimobilisis, deux retraites gindrales furent prichies
dans la maison d MM. les Ecclisiastiques du diocese de Meaux.
En 1920, Meaux fut refu encore en deux fois pour ses retraites,
deux autres eurent lieu pour le diocese de Chartres, une cinquinne
pour le diocse de Soissons, une sixiime pour MM. les Professeurs
du colltge Stanislas.
Depuis cette ipoque jusqu'd ce jour, il y a eu tous les ass d
la Maison-Mere, pendant la priode des vacances, quatre, cinq
ou six retraites collectives priches par nos missionnaires pour
MM. les Ecclisiastiques de divers dioceses voisins de Paris.
En joignant au chiffre de ces pritres les retraitants isolis qui
viesneut pendant toute I'annee se recueillir et prier aupris du
corps de saint Vincent de Paul, les registres fournissent le tableau
suivant pour les vingt derieres annies.
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Nombre

Anae

Anune

de retraitants
566

1929
1930
1931
1932
1933

352
1921
1922

4 5

1923

526
429

486

1924

1925
1926
1927

Nombre
de retraitants

498
450
400
350

347

1934

432

1935

351
491

1936

403
46o

I93?

483

1921
··
'--·--

---

~~~--^

On n'a pas enu compre, dans ce tableau, des fournies de
tWcimO qui oat rdpassi le chkifre de 4oo00 paw *.

Vcot-

Les pritres communauaires du dis•cse de Pari, detis notousles Nmss passer
vembre 1929, viennent Irs rigudLrement

quelques Aeures auprs de saint Vincent de Paul. Its sou, on
moyenae, une bonne vingtaine. Mg, Chaptal, vque litulaite
d'lsionda, leur fondateur, est foujours d leur Wtle.
Un groupe d'eccesiastiques du dioese de Versailles a damandi
la mime favoer a noire T. iH. Pere M. Souvay. )epuise moss de
jatnier 1936, sous la direction d'un vicaire gitral du diwecse,
its viennen chague premier mardi du mois pour leu jwouse.

ent toujours deux Piewses
Ces rcollections mensuewes compe•

ausl,
instructions,un exames particulier,le repas avwc [a commui
la recreation, un salul du Tres Saint-Sacrement. MM. les iccl-

siastiquesprofiteft ordinairement de "esfunties pu se conesser.
*

a*

Depuis juillel 1927, noire maison a rhoumeur de recevour ious

les as pour une retraite de Iro s jowus

iM, leI Fils de saint Fran-

a1irangerenpois de Sales. Les divers groupes de France et de

presents.
tno deo a
voten leurs dlUguss. Its sont habituelleniks
Mgr Eves anfouwraiui Supt ieur des chapesins N e-D e
de Pontmain, anciens missionnafie de Paris, keur direutur spcial.
a obtenu cette faveur de M. Verdier st a etiM Plde A enr tons
les a4s, saes jamais y manqur.,prssidr et dirn rilars eaMvks.
chedi particuier
u
CtS retraites si pieuses, si serieusaes, ont. an.
o a anisae.
4te viest det resprit de saint Frait oit de Salest
qiaeleu'ane
d pr
M. I Suprir geral est toujours init• a
t felrs reunions at d leur adresser fa pote.
On acostale svec joiae qu ces latques, oficienr e4 retrai. CAfas
de strvices, dirtatears d'etrepl*tse, grands industriels * sipwtts
employ•s, venant de ios les poients d 'hoAeto, vdtivet - tas
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laryes dia

des frres.

wXo
mmunul

pead'

ir

ptreiis
ses jeumwes -

oxwea

L'eapril dP Vincest dJPaul resse•ble tellewt• 4 r'spritdo
Fra=go j 4a Sa& s que nons avons l'i•pression de recvoir der
coanfrss quatn ils en•rtf ces sous. Eu~-nOwes d'aillurs
sont ULs premiers a joMir de la large chari
C'est ute idificaeti
,awtUle.
*

do Vincunt de Pat,

*

D'autres associations, depuis quelques annees, out demandi
I'hospialiti de notre maison pour des journees de ricollection.
Now wons refu plusiurs fois un groupe de I'ApQstolat par
1'AwltlA. Un goupe de J. 0. on a J6ss-Ouvrier v est venui a
dew# reprises se rdaremPrdams la ferveur pris du corps de swai
Vincent.

LAs CopfWreoces de sait Viacent de Paul du diaocse e Vr-

sailles, vien;et uassi tons les denx an - le dinonche de la
Sainte Trini - tenir leurs assises dans noire maison. Apris
dans la
lst matine hlusieurs rapune messe de costmunion, its
ports faits par lurs Directews. A midi, nos jounes smin.raises
cident leuw place an rtfectoire et, ce ijoir-Id, c'est devant plus de
ent Messieurs ICtques sue se fast lo ectw e pendant ltotle repas.
Ces Messiwe.s nows difient par lew tenue et lew attention.
Pendant les vacaaes de 1937. notre maison a downi aussi I'kos-

pitaliM d trois gropes de Pretres de la Soci6tt du Coeur de
Jesus. CeItt association vise la sanctification sacerdotale. Elle
est &wmes&sd doefdlito du elerg des divers dioceses de France.

Sdacuirs, dams

t vie ordineire du .i"stlre pastoral, its sas-

tradeimsi aW obligatiess de lI vie raligieuse foe peat empowter

bar e. C'est La pfraL
ssew et L
Cas sesusio

sesivaugetu
ds mnsls

qu'ils eulen

er le de Marths.
vie de Marie f 'ihs veulent umi
observanse
&bobe
de foematien s'imposent pour la

de la rs ovUeUese obigatiows. EUle sout ioujears preidda pr
les directeurs de la socidt..
a **

14

NaJre Mpip
wphri0 _i

ap dif tout tmps WNreherwchke puow
rygVAstW

10 pid

par 40 pwsonuagos haual pie

f
40w5

APbsieurs archeviques et iviques ont VOulu so prOfParea c4h
snos d Jew sare, par uws retraite prolt4gn . D'aulres prJats.
assew wuxsbram, sost eurwew d'y venir tous les ans y renouvele
s iptuells-. Us de cs prilas., aPres swgir fail les
iurws jfws
simts ewfcwis. 4a bie voulu snws pdresser son fi*ele domes-

tiqw pour Ie rmse but at payer etiAremewt pour lUi es fraW
ade
#sur.
d'uw auas.ier 4d'pital. us sold4a
u~at d
a
Sw laoIsIgiMon ftangare a vouIb
.iwait aerwi dsi-sept ass dae
faws ses aer4as"es fow se 4ojnesser at commWuer, OprFs de o0n4is s de ioute praiiqe WSlisiese, If s'y
bruse aaoues pWasse
est converti et est reparti pisn de sourage.
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Un protestant tris instruit, ancien pasteur, sur l'invitation de
M. Guillaume Meuffels. son compatriote, a accepts de venir dans
notre maison prier avec nous, s'unir 4 sos repas et d nos recrealions, pour dicouvrir la veridt. II s'est retir bies impressionni
de ces journees de priere. II disait en nous quittant: a Jusqu'ici
je connaissais bien la chariti du Pere Meuffels pour moi, maintetenant je connais la chariti de toute la maison a.

II semble que Dieu ne peut. pas ne pas se reveler pleinement
a cette aine droite et sincere.

Comme on peut le constater par ce modeste compte rendu, I'oeuvre
des retraites pour MM. les Ecclsiastiques et Laiques est plus
vivante que jamais dans notre Maison-Mlre. Depuss 1919, sous

l'impulsion de M. Verdier et de notre T. H. Pire Souvay, elle
a pris un essor merveilleux qui rappelle les temps du viniri
fondateur. Les fruits de grdce qu'elle a produits sont presque
aussi remarquables.
Puissions-nous tire toujours dignes de travaillerd une tvuvre
si chire au c&eur de saint Vincent de Paul.
Pour comprendre les fruits de gr4ce que pet produire dans
use Ame un sj"our d Saint-Lazare, nous 'aurons qu'd placer
sous les yeux du lecteur les notes suivantes "critespar us fervent
vicaire de la Madeleine, Yves Laumondais.
Retraite chez les Lazaristes de la rue de Sevres (26 f6vrier2 mars 1934). - Pris de saint Vincent de Paul dans latmosphbe
de la Ckarite et des Missions. En plein Paris, lieu de silence,
de priEres. Foyer de vie surnaturelle.Je suis seul, inconnu, mais
it est bon de participer d cet esprit de recueillement trds humble
et de zile ardent. Souvenirs de Mgr Jarlin, de Paul Henry...
La difense du Pitang... Images des Bienheureux Perboyre et
Clef. Benediction des Martyrs...
Seigneur Jesus, je suis venu ici pour trouver le repos, la pass
au milieu de mon labeur intense, et pour renouveler mon disir
d'etre d vous plus que jamais. Vous m'attendes pour quelle auvre,
pour quel sacrifice ?... J'ai commence ma retraite le jour de mes
quarante-quatreans... Je la terminerai presque d l'anniversaire
de mon bapteme... -.Dij vingt-deux ass de sacerdoce d travers
tant de vicissitudes...
Je suis le soutien de beaucoup d'dmes, ma famille a encore
besoin de moi. Et je suis charge d'etre Vous-meme, avec votre
Lumiare, votre Saintet., votre Amour, au milieu d'enfants et
de jeunes gens. Comme il semble que ce soit I'apostolat de la
jeunesse qui fait l'unite de ma pauvre vie. Jeunesse des Colliges,
des Ecoles, des (Euvres diverses, que j'ai passionniment aimne...
par qui j'ai souffert. Et maintenant que voules-vous de moi,
Seigneur ?... Mes forces dcdlinent et cependant la besogne est
accablante. Je suis d vos pieds, miserable ptcheur, et j'attends
votre consigne, prit d la suivre, joyeux si vous me domnes I'insigne
prsvilge de mourir pour vous...
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27 fWvrier 1934. - Je dois me sanctifier pour eux... Jesus 4
la derniere Cine...
Io Les jeunes qui m'entourent : leurs misires et leurs besoins;
20 Its me sont confiis : Raison de ma vie ici-bas :
30 Plus je serai le Christ, plus mon action sera efficace;
40 Je les trahis si je ne suis pas saint;
50 Et quelle responsabiliti! Je suis pritre pour eux !
D'oi la Iicessite de me former et de. me convertir sans cesse !
0 Jesus, pinetrez-moi de celte virit ! Elegit ignobilia mundi ut
confundat fortia.

R6solution de retraite. Mercredi 28 ftvrier 1934. - Seigneur
Jesus, j'ai refu ce matin I'absolution. Et pris de vous, Hostie
immaculee, f'ai riiti le Miserere, le Magnificat, le Veni Creator...
Cela risume tout... La supplication. du pauvre pecheur que je
suis... Le merci par la voix de Marie, Vierge pritre, pour tant
de grdces refues I... L'imploration d I'Esprit Saint pour que je
tienne mes risolutions !...
Ces resolutions sont les mimes qu'd ma derniire retraite :
xo Lutter contre I'envahissement des wauvres et de I'apostolat
direct en me reservant le temps de la priire et du travail;
20 Priere sous la forme de l'oraison preparie, du breviaire

anticip6. Lever d heure flixe pour eire regulierement au confes-

sionnal, mime le dimanche matin ;
30 Travail sous la forme de l'Ecriture Sainte; saint Jean,
saint Paul medites. Sous la forme des lectures thlologiques et
spirituelles ; sous la forme de lectures profanes pour itre au courant des besoins intellectuels et moraux de la feunesse contemporaine. Sous la forme de preparations consciencieuses de'mes
instructions, de mes Conseils de patrouille, de mes examens d
I'usage des Scouts, de mes conferences jecistes, de mes sermons
au dehors, de mes directions individuelles. Lutter contre la peur
de 1'effort.
40 M'efjacer, t1re content de mon sort, tire mortifii pour que
mon apostolat rayonnant ait pour base le sacrifice de tout moimeme. Que ce soit vous, 6 Jesus, que je seove et que je fasse croitre
dans les autres ! Oportet autem eum crescere, me autem minui.
Et done, accepter I'humiliation, la souffrance d'itre incompris,
et avoir le courage de demander, mime au prix d'une immolation,
ce qui est le meilleur pour les ames dont j'ai la charge.
5° Vivre d'amour divin, et done me d-vouer sans mesure, avec
tact, delicatesse, profondeur, esprit surnaturel, mais n'itre qu'un
escabeau sru lequel on monte pour vous possider, 6 mon Dieu,
vous qui etes tout en tous.-.
60 Me souvenir que je suis du Tiers-Ordre et que je ne dois
pas laisser mon chapelet d I'arriere-plan de mes occupations.
0 Marie, vous etes la mediatrice de toutes grdces !
7° Mettre de l'ordre dans mes affaires mailielles et dire tou-

jours prit d mourir...

0 Jesus, je vous offre ces resolutions par l'intercession de saint
Vincent de Paul, pres de qui je passe ces fours de grand silence.
Impendam et superimpendar ipse pro animabus... Que je juge
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esse cum Christo. Je vous renouvelle, 6 Jdsus, I'immense dssir
de donner ma vie pour vous. Mais je me suis pas digue de cette
grace.
Quelle lefon pendant cette retraie que la mort de M. A... ! II
itast justs... It etait pret. II est parti dans la sartniti. Je rat
administri dimanche et lui ai donnh I'indulgence pltlikre... Je
lui ai porte la communion hier matin. C'est ie viatique pour ie
ciel... O Jesus, comment ne pas vous binir de m'instruireainsi ?
Mori lucrum ! Jesus, faccepte ma mort comme iL vous plaira,
en esprit de victime reparatrice,pour la grande joie de votre Pire
at pour la conversion des picheurs... sptcialement pour Le salut
de la France et la sanctification des Ames qui me sont confides...
Fiat! Fiat!
* Notre-Seigneur est une continuelle communion a ceux qui
sont unis A son vouloir et a son non-vouloir a. (Saint Vincent
de Paul a Louise de Marillac, mars 1634, iditson Costs, I. 233).
xe- mars 1934, 3 heures. - Seigneur Jesus, javous adore,
Victims de supplications, de louanges, d'expiation, d'action de
graces. Et je doss m'unir d vous pour cot holocauste I J'ai mon
office. Opus divinum... El je suis charg&de toutes les intentions
des dmes... Que d'angoisses ! Que de lakmes I Quo de favours a
obtenir I Je suis choisi pout Btre I'avocat officiel de taut de causes !
El quand je dis mal mon breviair, ou on rstard, je frustre les
Ames at je suis infidile d ma vocation I Que fjainm mon aotc
qui m'oblige d vivre au-dessus desCirconstances at d fixer mon
regard vers e ciel ! II me protige et aussi c'est us rempart pour
les autres... Seigneur Jsus, je dois avoir d cwa de bies dire
ma messe t mon office... Ceason les deux p6les de la vie du prvre...
Je dois enadrer mon apostolat extrieur dans la prihe liturgique. En suis-je convaincu ? Prendre la resolution d'ansiciper
mon breviaire.
Jeudi soir, ie r mars 1934, aux Lazaristes. - Le sacrifice,
Jesus Crucifie... Je suis votre disciple, at je le serai dans la
mesurs o f'accepterai d'dtre cructfie !...
J'ai peur de cette croix ! L'efforl me code... La gune me fait
reculer. L'humiliation me paralyse... Je suis taut impressionable
et si sensible... Et pourtant je monte d I'autel... La leho de cc
sang qui coule et ont je m'abreuve... Je as puis pas ne pas
avoir des sentiments de victime volowawre. L'umnt avc is Chef !
Si j'aimais vraiment, absolument, en dehors at au-dessus do
toute cratute, mom Christ, mon Maitre adore, cet amour me
frait dEsirer et bnir la soufframnc. E uMn consolation inf•iie
oiendrail de ceael souffrance am e... 0 Jesus, detacha-moi de
l'amour-propreet je souliverai ma lourde croix a j'awra en moi
votre Caeur Sacre pour aimer en so/ffrant. Amen.
Vendredi soir, 2 mars 1934. - Seigneur Jesus, en ce prnmiS
veadredi d%mois, je confie d vore Caur Sacn les fruits de cetts
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retraile... Qu'ils demeurent el qu'ainsi mon action sur la feunesse
qui m'Weroure en devenne plus efficace et plus surnatur'lte!
C'et aussi Ismois consacre d saint Joseph, I'Epoux de Marie,
votre Phre adoptif, 4 Jisus... Et j'ai recommandt avec instance
au Saint Patron,les vocations sacerdotaleset les causes temporelles,
ma situation 4 Sainte-Madeleine, mon ministdre futur... Qu'il
m'a tl bon de respirer pris de la chdsse de saint Vincent de
~ trant de la chariti divine, de I'humble immoPaul le parfum pn
lation an service des autres, de la pita vraie !...
Je me suis confessJ une seconde /ois, refu une seconde absolution ce matin, 6 Jesus, et j'ai compris que vous seul Wtiet ma
raison de vivre et de mourir ! Mes enfants, je le sais, m'entourent
d'a•ection filiade, et vous se-d, 6 Jdsus, pouves savoir d quelle
prolondeur fe les aime... Quelle dilicatesse, la lettre de mon petit
Grard venue me surprendre dans ma solitude I C'est votre manibre divine, Jdsus !
Mais c'est une obligation rigoureuse pour moi de ne pas arrhter
tes daws wrdeost d ma paute persomne. Je ne suis la fin d'aucune
d'elles, et mon r6le est de les faire monter jusqu'd vous, I'unique
ami qui puisse tes combler d jamais... Ne petmettwe pas, 6 Jesus,
que itbrise leur amw mais qu'au contraireje les soulive au-dessus
d'elles-memes jusqu'd I'amour patfait... Oui, Seigneur, vous me
suffisez. Vous leur suffisez... Et vous ites tett en tous I
Mowri , 6 Jdsus, fy songe souvent, et si je ne me sentais le
point d'appui de Maman, de M4arthe, de Jean, d'Odette et de
leurs petits enfants... si tant de responsabilitesne m'accablaient,
aee qxle jloa j'enfisageraisma rencontre definitive avec vous I...
Je me suis agenouill dans la salle des souvenirs, au pied de
la statue de deux martyrs, dt Bienheureux Perboyre, du Bienheureux Clet. It faut que j'accepte Ie martyre quoidin, selon votre
bon plaisir, 6 Jesus... que j'emporte done de cette retraitele culte
de la Croix et qu e e m'abandonne au jour le jour, minate par
miWate, d la conduite de I'Esprit Saint...
0 Jisus, par Marie donnes-moi la force... Amen. Magnificat

anima mea Dominumt

* *

Ce fut la dernsire retraite de M. I'abbe Laumondais.
II itait terrassaea pleine activiti, en octobre 1935, par une
pneumoie infectieuse qui, en hAit jours, I'enlevait d sa famille
at 4 sa paroisse. II tait prlt d paraitre devant Dieu !
[Mars 1939].

28 mars. Les nouvelles du jour nous apprennent
qu'apres plus de 30 mois d'heroisme muet, Madrid est
enfin d~livre de la tyrannie qui l'oppressait. Tons nos
ceurs sont 4 la joie de voir se terminer cette latte qui,
daas la personne de nos fr&res et de tant d'innocentes
victimes, nous a fait longuement souffrir. Voici, extraites
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d'une lettre de M. Azemar, quelques notations refl6tant 1'aspect et les sentiments de cette delivrance.
Notre cher confrere, M. Andr6 Az6mar, Recteur de SaintLouis-des-Franfais a tenu A demeurer fidelement A
son poste. 11 vient de passer ces longs mois d'angoisse
dans Madrid assieg6 : sans compter il s'est d6voud,
restant aux prises avec les souffrances qu'on devine
aishment, et secourant dans un esprit noblement chr&tien quantite d'infortunes. Voici encore, toute vibrante
d'6motion, sa lettre ecrite aux lendemains de la delivrance :
Le 28 [mars] au matin, Madrid s'est vu ddbarrasside
Scet agglomirat qui s'itait donni le nom de Conseil de la
Defense nationale. Vers dix heures apparaissaientles
premiers drapeaux blancs; puis, telle une trainee de
poudre, dans tous les quartiers,les fenetres prenaientleu :
du rouge et du jaune d foison flamboyait parlout ; chaque
maison avait son drapeau, chaque balcon sa parure des
plus hiteroclites ; partout ondoyaient des chales de Manille,
des couvertures, des lambeaux d'itoffe ; de tous c6is, on
arborait toutes sortes de tissus pourvu qu'ils fussent
bicolores. Jamais Madrid n'aura vu parure plus royale
que celle de ce jour-id. Le pfibiscite voulu par les Rouges
itait fait spontanement, et des la premiere heure. Les
murs ainsi pavoisis, les rues ne tardent pas 4 s'animer.
Quel spectacle ! Le silence de mort qui, depuis trente mois
pesait sur la ville, se rompait avec fracas ; par milliers
s'ilanfaient enfin dans les rues des individus terris
jusque-ld dans des recoins oi ils se cachaient, asilds des
ambassades et des h6pitaux qui les recilaient.Leur visage
pile, amaigri par la faim et tout autant par I'angoisse,
en faisait de vrais Lazare squelettiques qui semblaient
sortir du tombeau. Les gens se regardaientahuris, s'embrassaient ; des femmes d genoux rendaient publiquement
graces d Dieu. II y avail bien, ici et Id, quelques hesitants
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mais les cris de Arriba Espana ! Franco ! Franco ! s'tlevaient de toutes parts, brisant toutes les risistances.
Pour ma part, apris avoir arbori nos deux drapeaux
nationaux, je me rendais chez les Petites Seurs des
Pauvres d Almagro. Au sortir de chez elles, trois gardes
d'assaut, couraient, bras dessus, bras dessous; de toutes
leurs forces, ils poussaient le cri de ralliement: Arriba
Espana !... Je les suis et nous entrons dans la Commissaria de l'Hospice. Une centaine de gardes, dans l'attente
des'-vinements, s'y itaient riunis : I'arrivie de leurs
camarades fut l'ilincelle qui dichaina les clameurs. Dans
la rue Hortaleza, I'H6pital Santa Isabel est djd4 pavoisi ;
une dame d cheveux blancs parde d'un magnifique manteau de Manille chante, avec force gestes, la Marche
Royale. L'immense Telefonica est surmonti d'un drapeau
blanc. A Saint-Louis-des-Franfais, le concierge recoud
hitivement les couleurs espagnoles. A la Plaza d'Espana
dont l'acc2s itait jusqu'alors interdit, itant zone de combat,
lI monument de Cervantisest intact ; deux canons pointent
leur gueule vers le ciel, ele est ornie diij des couleurs
royales. Intact aussi le Groupe de Don Quichotte et de
Sancho Panfa. Au bout de la lance de Don Quichotte
flotte un chiffon blanc. Cela me laisse un instant riveur :
Certes, c e epeut dire ici signal de capitulation, car le
l1gendaire et immortel redresseur de torts ne capitula
jamais. De par ailleurs, le trot de sa Rossinante a plut6t
l'air de le faire chevaucher vers les lignes, au devant des
troupes victorieuses. Elles ne sont pas bien loin en effet;
deux soldats maures en viennent et nous assurent que le
passage est libre. Je vais de I'avant, la station del Norte
est divastie et en ruines. Fort a propos se prisente une
camionnette chargie de manifestants ; je m'y hisse, je

ne sais comment. L'impiriale est surchargie ; les tripignements sont si friniiques que bient6t s'effondre le toit
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la voiture. Je continue ma route 4 pied, atw un palangiste reconnu an passage. Le pont de MAanaumares a
sauti sous une charge de dynamit ; une passereUle i
fortune a difd Mte lanc~e par les pontonniers nationalistes.
Aut environs, le terrain est passablement retourn per
les obus ; le tranches des Rouges sont vides disormais ;
dans la fuite, fusils, lquipements out Wtlaissss 4 l'abandon.
Les nationalistes. as contraire, sont toufours leur poaste
de combat. Je me prisente au capitaine comme ancien
combattant ; apras des felicitations riciproques, il me dit
que, ctte nuit, les Rouges out fondu commes neige 4a
sleil levant. Je lui demands s'il compts biet entrwr
A Madrid; it me ripond, sn bon soldat, qu'il n'a wcere
recu ascun ordre, mais que vraisemblabement, e soir,
les troupes occuperont la capitale. I est 2 keures, at ma
tasse de cafl noir de carime s'est volatilise depuis longtemps. J'ai une faim de loup. Comme c'eat I'here de
/a soupe, ces jeunes poilus m'invitent fraternellemen.
Tous nous puisons 4 mime la marmite... Ainsi rajeuni
e so ans, je rentre A Madrid par la route qui c6toi le
CampO del Moro. A la hauteur du Palais Royal je rencontre M. le Consul qui, de son c6te, fait Wne randsnnee
en auto ; it m'invite gentiment A modter 4 ses o6is et
ue reconduit 4 l'h6pital. A peine arriv, je prends place
a nouveau sur une camionnette o s'entass tout is personne de I'h6pital, habillU de gala, et porteur d'we colossale bands bicolore. L'hymne royal, les refrains oe chants
des phalangistes altement avec le cri joyeux du ou :
id

Atriba Espana !...

Notre sortie fit sensation ; soudain nos visins devenus
plus royalistes que le Roi nous acclament de toutes les
fenitres ; nous faisons notre tournee.
Notre prenire station fut
tkang d'acclamaeions awms

Francisco Giner; Ii,
parso• e de Ik6p'h
ita

A
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Almagro, rivolution imotionnante chex les Peites Suars
et leurs bons vieillards; pour la premiere jois. deprit
bientt trois as, les cloches sonnent alWgremenit toute
voVe ; embrassades mutudlles et partout larmes de joie.
Plus loin, en circulait, ceux qui sont monits sur le marchwler la main aux passastsqui
pied de la camionnete font
lr paraissentsuspects ; bele at innocent revanche dune
oppressionlarouche t dibilitawte. Af~es une stationdm
le Reciorat de Calle Tres Cruces oi iclatent joyeuseumnt
k'hymne royal at de frisntiques acclamations, nons des

cendons a la Puerta del Sol. La place st archicambI ;
nore veiture avance trs lentement ; des millier de psrsonnes sont 14, saluant les couleurs nationales auxqueluv
on a ipingl us immense Sacre-Caeu. Du haut des bakcns
du Ministre do l'Intrieur, una musique ilitaire jou
l'Hymne royal. La houle frimissant de cete oar humsna
sw calma soudain ; tout Ie monde a mis ckes•au bs ;
une leri de mains tendues se dressent wers Ie ci ; u
silence religieu plane sur cdet multitude; Jl malodi
si simple at si popdulire, wvcatrice du passe et charg
a
de nobles traditions soudainement retrouves, lait viber
4 l'unisson toutes les ies. Comment derm I'owatiou
qui edate quand les cuiwes se soe tus ?
Cat nthousiasm&vibrant me fait invinciblement remon-

ter en memoire le souvenir des acclamations dbwordades
dent, en 1918, f avais it twmoin dans Strasbourg recaquis. En ces deux circonstances vibrations incWesibr
et inigalables dun pmple entier ; transports rares dae
la vie-d'sm homme. Ici la joie - on oe s'y trompait Pr tait nttement domiine par us noble sentimentnrsigiw -I
n
*
il avait pris racine dans cetl croisade enmriprise
ke communisme. Menacie d'etreitoiff 4erainasi desW As
supplicms a dans le sang, la foi reapP"aaissaei bede ceme
tout ce qui a soffrt ; grande at fi re wcomsnL
Agtou e
triomphe at demoure immrted. Un sembsla spectacle w
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se paie pas trop cher et, tout compte fait, vaut bien ce
que nous avons endure...
Nous nous digageons ensuite avec peine et par la rue
Mayor descendons 4 nouveau vers le Palais Royal: 14,
imprivu, viritable coup de theidre. Un capitaine, campp
au milieu de la rue, nous arrite, affirmant qu'il a ordre
de riquisitionner tous les vihicules. II nous jait done
entrer dans la Cour d'honneur du PalaisRoyal, oi dijd
stationnent maintes voitures... Noire enthousiasme baisse
d'un cran ; ii faut descendre. Nous laissons notre chauffeur parlementer copieusement ; ce ne fut pas en vain car,
d la tombie de la nuit, noire camionnette nous fut enfin
rendue.
Devant ce lger contretemps, il ne nous restait plus
qu'd nous miler au gros des .manifestants, et refaire d
pied le trajet que nous avions parcouru, dans le dilire
de la joie, sur notre tris modeste char de triomphe. Notre
monde diploie en consequence drapeaux et banderoles;
par groupes isolks, nous acclamons les soldats nationalistes qui, de tous cots, s'infiltrent dans la ville. La parade
mililaire n'aura lieu que plus tard. II faut auparavant
de toute nicessiti faire ceuvre d'purationde la zone rouge.
Petit i petit, les iglises sont nettoyees, purifides et s'ouvrent
au culte. Le Vendredi-Saint, Mgr l'Evique a fait danb
les rues de la ville : Cibile, Atocha, Plaza de la Independencia, un chemin de croix des plus mnouvants. Le jour
de Pdques, une messe de campagne a did cilibrie sous le

portique principal de la Puerta de Alcalk...
Madrid est dijd transfornm. Les horribles blasphmnes
qu'on entendait & chaque instant ont cessi comme par enchantement; et pour que le ferme propos soil durable, une
amende de 500 pesetas est imposie au dilinquant... Le

ravitaillement s'organise ; les magasins reprennent vie...
Nos anciens hospitalisis pleins de reconnaissance sont
revenus nous saluer ; toutes les armes sont reprisenties
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dans ces visites de bonne amitil ; il est riconfortant de
recevoir de tels gentilshommes et de vrais caballeros dans
toute la noblesse antique du terme... Entre temps, et tout
prosaiquement, les travaux de rifection en perspective
ne sont pas sans nous prioccuper : murs a relever, iglise,

college, rectorat, etc., et nous voild dans la brique et le
ciment; voici la dilatation de nos dipenses. Dieu nous
vienne en aide !... *

2-8 avril. La Semaine Sainte ramine la Liturgie et
les sentiments de la Passion; ceremonies, chants, offices, tout se dTroule suivant les antiques prescriptions.
9 avril. Pdques. Le T. H. Pere, malade, est retenu
en chambre, M. Castelin ceebre les offices de ce saint
jour.

io avril. Lundi de Pdques. Vers Villebon reprennent
les conges, marques par la sagesse du coutumier. Le
T. H. P. est absent; bient6t il viendra ici chercher et
trouver calme et sante.
21-23 avril. Congrhs dela J. A. C. Les Jeunesses Agricoles Chritiennes fatent ces jours-ci le dixieme anniversaire de leur mouvement. A qui sait observer, ces
vingt-cinq milliers de congressistes mettent dans les

rues de Paris une note bien speciale.
Bronzes, hMals par les vents et le soleil, brunis et
tannes par le grand air et le rude labeur des champs,
nos freres, ces smnpathiques fils de la campagne promnnent cette intelligence silencieuse, ces yeux qui
savent regarder, sans se laisser piper de mots et de
vaines apparences. Par leur rapprochement, les citadins,
fils de la terre abandonnie, apparaissent exsangues,
pilots... A la Maison-Mere, pour la messe du matin,

nous recevons tout un groupe d'aumoie~ss, trapus
solides, arcs-boutants de cette masse: reconfort pow
l'avenir, reserve pour les travaux solides d'aujourd'hui,
pour les besoins de demain.
22 awi. - A huit heures et demie. devat la chias
de saint Vincent, le grand at noble paysan des Landes
Mgr Mathieu, v&jque de Dax, celbre la mese por
ses Jacistes landais ; messe dialogude, cantiques gascons,
le drapeau du greope beni os les yeux du grand aibs...
En ces quelques minutes, tot sous remet dams la note
same d'une vie agricole, injeccte d'ma chriatian
pratique et profond, joyeux et conqu6rant.

;3 airil. File de la traslation des ,RPiques de saint
Vincent. - Le Nonce officie. Le soir, Mgr Lamy, arc~hveque de Sens, dans son panegyrique du jour, fait ressortir frt justement en Vincent de Paul, lc grand

Landais qui manifeste et porte A 4n trtS haut degrW
les qualites de la race, ler vertus de son mili u: soB
intelligence, son bon sens, son iquilibre; l respect
des valeurs spirituelles, le sens de la mesure, le culte
ur chritioa de la frade la beautf veitable, et I'am~
teruit

huinaine.

24 avril. - L'anmversaire de la naissace de saint
Vincent de Paul ramene nos ames & Pouy, vers la
ch6tive maison de Raniuies. Ia, en 158z, cies les
Depaul, un nouveau-n6, Vincent, qui devai & jamais
ilustrer ce nom, ce toit, ce village. La depuissoinautequiaze ams, l'ombre du chiae, *bs et iles de seint
Vincent de Paul rivent, prient et se dpensent. Dans
cette suite de dtvouements modestes' et geeneux, -ei

I.U'ajta daute
d
Ia.si
T» tun s
fUBuI
ecauesmd
Bes hsbtiosJIL
on coutanw d'*ete Is plus humble.
jeanGuitf, B1maf, 5•i 2939, pOMes.
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trois r&xntes figures qu'a finement saisies M' Thobald
Lalanne. Ell so RAP P Moral de I'Aricviie dig Beruau
(12 juillet 1938), voici I'hommage 6nu rendd A Ces
bols ouvfrier, anneauf dams cette suite d~artisans de
N'EUWO viwowieunne.
Le Barceau did-mime a it frappi comte jamais ii -e ravasi

im.

Ii a w s'dAiedreto bonne Saur Louise, qui a vice dsss la
wawo*iie qu~w*e-quJ
aiss, doimi qu we-sea
S passis devaul
I& feat*eaux de is cuisine.. Onso figure aisdmuew ce qu('rus Idel
Vie rejsaeul de dtiveusmew. Vets i[ fit. ci, avast des absences
et dnljondmi its Ihowx et1es eures ; mwis quand adds jtast pwduc,
006'dkait pONS **.rnsSi
Pow to re triver: si sied oublisis le
W&Voi CVSWiOi te*01qr
post to eka ple.
Lesep
II
s de tels Vies sm"i derewus ius des Ismsi communist.
Slo w
patage dos &vueuics obicurs dow Ia Berceas vii et
prOsPdrs,ii 1e1s faug insnre ctve aftne le nowo du fitre Nules.
II ee ius9oseibka & faire dtisx pd s dam 1.
laMison sams rerouver
Ircs, is sow aedivild islassusnb. Le sol sdr le4ud tnow wsartek
chbws a 1W tbdOl ,*r lu, dws; lus Ies sems i recoutvs sn rfseau
k'wW de CrUNisdionjdo SUn esPe dogut ii0 aempovdM Lk tr
ut, Is to"mhb. II reawilt des psudules, cokstruisast des pompeg
4 iom usage. des ksAudiJres lubujaires, ds, lessivemses umewires,
dee ftournam doi obsisi giawln. Rie*m se letffreysif: it crmuit
des pais mm diienesiois smnues, *tI Pios s'assurer que F'eau
me ui"Aaieraft juiwes, idles prolonigeois pam des gateies sussiorrnieslf df -4o tmares. cras;ies ve plain, weppi. Fuis ii veditij
It toul a Bamtes. p.r wume caudissalot, ds Piomb de dosxs kilmires, touldmlidr ph&ck sI sovdui par Iu: scui.
If A18* A'u1m1clrm d'esprii itrawge mwig Udlirif. It avait
appr ied-lit sua d,
A uhiv aeusiripugmame des mots iudispiwsables en ks dessiwant comma des caractares d'imprimeCie et
Pardaii jkamais se 14 table ie Multiplication. It 1d teisplikait
if fitis avec des doutditesa ot l dfMtiQcar des i~2P~OO&q'ip
q 'id
dbnasaiweM, dA it &erecoitwtlissail A nierveile. D simistin. it avasi
dcvifti I1 supiriorig du systhme duodicimal suf notre pautee
'etd kf §ystlme dicitna)t. It dtestail des Pitt's tavats cise p141:it
A L 11tokewek * liot ystifie. Quan it dul faire fatjuser ka
VO sc
rie ds
$caatoiaisafioti, l pVit
Mfjour avec la Comnpagnid du
Midi #mi liui .4-vmraal usi bigssimi, Posir sulveme I Wpomali n.
Y *rAibailitai
WicX :il jfa&Oit m4temuvrat d'ftuOnkel Courdhwes
ieheY48u4 4 PeIoMb qsi pesaisnt 260o kilos dt ui, A LtS poser dtimPltcfeiL stat
ishk it mac sit pen de brusquerse, d.VrasuiCWU fv.iMWgiiblkkieW; tgross oui*sdtve Aowiis
fltion t csssaiire pout
UIs aWiat&saws danger. nt jailaiL emsuile diroulet ces htyaux
1-A
f bbinwe
brs ai las hater sous I& v'ie sa tSIts dsfonxo*.
A ite0f
Ai40 i bot" f*&tik ildit A4, prds de t4 0raiOW d44 am140n*,
avec us itrange apparesiage de pouties, do manivdllelk. & fdhS
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-444chariots glissant sur des bouts de rail miniature. Un inginieur
arriva 4 8 heures moins cinq, vit ce gros bonhomme assis sur
le talus et, de son c6U, attendit, appuyd contre us pyl6ne. Le
.temps passait, les hommes se regardaient. L'ingimieur ira sa
montre : 8 heures 05.
- Vous ites Id pour la canalisation demanda-t-il. Votre
equipe est en retard.
- Quelle cquipe ? Je n'ai pas d'equipe ! C'est moi l'dquipe.
- Vous allez faire cela tout seul ? Vous ne voudries pas que
je revienne demain ?
- J'espere que ce ne sera pas tncessaire.
Et le vcild d I'ouvrage. de son pas lourd, avec ses gestes lents,
mais d'une skreti infaillible. Prodigieusement intaresst dis la
premiere manoeuvre, I'inginieur le suivait comme us chien d'un
c6t de la voe d I'autre, 'attendant toujours au toursast de la
difficulti suivante, qui Itait risolue comme la precedents, de la
fafos la plus WLdgante et la plus inaltendue. Dass les moments
pirilleux, il esquissait un r&flexe professionsel d'etr'aide : * Vous
allez vous satir, Monsieur I'ingtieur, laisses : cla viendra tout
seul a. Et cela venait tout seul. Es moins de deux heures, tout
dtait en place sans une machure. L'isg6siemr serra la main du
fr• e : a Dommage qu la Compagnie n'aiL pas beaucoup d'oavriers comme vous I Le frire itait dIjd d'ue compagnie tris
diffreant osf P'on fait 8o heures par semaine pour 'amour de Diets.
On comprend qu'un tel homme fut convoitl. II noeus tait arrive
il y a trente ass, traqud par la revolution portugaise et Jut touchk
de. l'accueil fraternel refu en France. Paris et Dax essayerent de
l'enlever. Le Portugal assagi, sa province le rdclama ae assez
de raison. Mais lui, que dasirait-il ? On ne put jamais le savoir :
<Je ferai la voloktd de Dieu. disait-il, decides pour le sr•eux s.
Finalement on crut avoir devise ses dfsirs et sa province le rapatria.
On s' tait trompt : d peine arrivo, i fjut pris d'une tdlle nostalgic
de sa patrie d'adoption que l'on craignit de Is voir dIpdir at mourir
de chagrin dans son propre pays et on le rendit a la France et
d la maison ou il avail laisse tout son caur. D'avoir mkrit une
telle prdfjrence, le Berceau restera trds touck eCtrds honord.
Dans un autre ordve de services, le Berceau perdait us de ses
piliers, M. Bouchet. Des son adolescence, il avait montrE une
persosnalit f]otemest accusde. ElIve de 4* d Prime-Combe, il
manqua le train qui le ramenait de vacances. (II ne fut jamais
press, c'est notoire). Le suprieur I'attendait sur le pas de la
porte et se motra si peu accueillant que notre petit homme, rechargeant sa lourde valise sur l'paule, fit denri-tour vers son
Auvergne. II ackea ses tudes secondaires au seminaire diocesain
de Courpidreset ne revint che Monsieur
p
Vincent qu'avc la soutane.
II fut destin au Proche-Orient et passa vingt ass dans le
rolleges de Constantinople t de Smyre d clever les futurs ministres de Turquie, d'Egypte et de Syrie. Si le framnais conseive
une place privilegile dans le fond de la Mediterrane, c'est a lui
et d ses confedres qu'os le doil surtout. Et le itmoignage loyal
qu'en rapportait Heriot it y a deeux mois, aurait bien fait sur
sa tombe.
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11 attacka son nom d une curieuse decouverte hagiographique.
Guide par de vagues traditions locales et par les revelations
extrsmement ptlcises de Catherine Emmerich, it relrouva sur une
montagne de Smyne les fondations de la maison o~ mourut la
Sainte Vierge : Panala Capouli. A distance, sans connaitre les
donunes du probiJme, les profanes peuvent douter. Mais pout
lui, le texte de la voyante collait st exactement aux lignes decouvertes par sa pioche vigoureuse qu'aucune kdsitation n'Itail possible. Et les coincidences sont en effet infiniment troublantes. Sa
dicouverte lui valut un rocket de chanoine de Latran in partibus,
qu'il 'arbora jamais.
La guerre le ramena en France et la demobilisation. le fia
au Berceau o~ it enseigna le grec pendant vingt ans. IL y dlast
merveilleusement pripare pour I'avoir dijd enseigni a des Grecs,
aulkentiques descendants d'Ulysse el pour avoir parl avec eux
le grc moderne. Aussi les ileves du Berceau, qui voulurent profiter de L'aubaine, puisireun ches iui une solide culture hellinique.
L'annie dernire,deux de ses disciples furent poursuivis par leur
examinateur dans les couloirs de la Faculti de Bordeaux. Il leur
demanda le nom de leur professeur, les chargea de ses /flicstalions, mais s'itonna de son originalit d vjuloir lire le grec ancien
avec la prononciation moderne. M. Boucket accepta les compliments, mais resta sur ses positions phonxiiques.
It s'ilaii donnd au Berceau corps et dme; et ce vieux terrien
n'avait pas de plus complet bonheur que de corriger une version
grecque au milieu des champs dont il avail assume la surveillance
et dont ks pluie mime et la gdle e pouvaient le chasser, tant
qu'il lui restai un squelette de parapluie. El les fours de decouragement pidagogique, il lui arrivait de dire que ses gorets le
consolaient de ses illves. Mais il exagrail : il avail duwcar
pour lout le monde. II aura pu apporter Id-haut des nouveUes
toutes fratches de la ferme de Ranquines : il y a toujours des
v Youan * el des AMartin *, comme ceux qu'il fallul vendre autrefois pour payer la pension du petit Vincent. Le domaine s'est
accru considirablement,vers I'Est, il y a quinze ans et vers l'Ouest
cette annie mime. La terre est plus grasse : le ridicule mill ou
millet que I'on cultivail autrefois pour faire la a miche n a Wti
remplacfpar le a millas a ou a mals ,, qui est une plante importie .
des Ides occidentales, presque un arbuste, d la vigilation puissante et dont chaque grain vaut too grains de mill. On en fail
une bouillie dont les petits ilives de la Mission se regalent. El,
charme dans son Ame de paysan par ces bonnes nouvelles, saint
Vincent aura prononci de grand cceur le rituel : Euge, serve
bone ,.

Sa tombe refermie, M. Degland - it ne demandait jamais
ries - demanda d I'avance qu'on le couchdit c6i de lui. It
n'avait pas tol.rd d'exception dans sa vie, it craignait qu'on ne
lui en infligedd une honorifique apris sa mort et qu'on lui fit
une place dans le caveau de la chapelle. Sa modestie et sa passion
de I'uniformnit en auraient souffert. Et pourtant une exception,
qui plus que lui l'aurait meritle ? C'itait I'homme qui avail

datal, quarwsna -trois art, 4 lJ mSeu
cossasca toJte s vie saWci
maisan du Berceau. Et das cette ptiode., ul se put st f4ltter
d'avomr surpris chk• lui ur mawoemnt d'imfuptiewce, wu gst
sowive d'ironis. C'itait la casi.
de vasit,. was parole au
et La vertu en mrWch. So* senl aspect tait ua d4mWnti A la faibiesse kumaiMe, us demi-arguust sontre kt pc• originel, n1
tout cas us reprockh au laisser-alermoderw*. Meis il ss trouv
qu les idros st les saints laissent, eStre la soae #f o0a its pla.
oewnet st 'inaccessible id4 . u*e band tonfoujowr plus itr4cis
qw I'Aomu uwayen peut fsgiewr igroit. Si I'o considive an
contraire I'espace infMrieur qu'ils dominent, o* put avec gutast
de proprigt parvi 4'dSiatioe morale, de graxdeur i'4ae st de
sublime. C'sst ici, comme ailleurs. use questie de point da sus,
w gere d'froitsass
Et tu is monde a raison. Mais ii rest qu'i st us
t swurhom s. Le four do sa mrt. Le not
rserve a ux iros s aux
de sainteti tait sur toutes les leres et dans toute les pens ess
il s'iscirivait das routes les correspoSmdnes des jours qui sui
virs"t,
Tout atit aligud et ratissi dass so esprit coiure dmu son
i wo tourenit us
dme. C'ttait is smaVt loyal et scrupuleus
de la page ptr6
feaillet qu'aprs avoirwesolu 4 foId ls pro
dJu oubli ow d'uus
idents et s'Aitr garasti noure la possibiibi
confusion. II aurait puw aussi bias rditer use tiade .d'Hernani
aL;suite des poids ato•iiques on
mt us tsnuro d'Imitation q
sls varitis de la familk des bouer. Mais il se seait biae garde
de le faire, par maedestie ; t il me ddbaiaitque par bribes st por
un service d rendrc ie Irsor des commnassa•ce acc sumles
imsessammenia pedant use via de chartreux, la maiws distraite
qui fdt. Encore fallait-il, prow qu'il rdpowud, ua le prfeoses
de la matiere ft absent, ot ii saupwudrait son renseignement do
ftet de points d'kdsittiou qmu'w itranger s'y serait laiss prendre.

Nous, mous saviequ dAqusi n

s es enir e que Is deasi ltait

gardei aussi
L'Amicale dont it a tormi 40 gdiarations dmev
lnglemps que possible le sowmenir de ce grand seritear du Berceau. ANe Ceoniendrait-il pas de donner sas *om am petit Muse
que rPo profette at qi. d'aiUlears, sera surtout son aem e ? II
laisse en effer des coections adirables de popillos et de eoliop-

thret, q des amateurs on des scientifiques s'arrakeeraist. Elles
contrib•rot &la dkorationd' parlir-musie qui est en question.
Djdi M.

Lalande a enrichi le premier fonds de

ngermes bdotes

supptmentres. Si les aniens disper sus toutes ls latitudes
voWuaiset envoyer qweques specimmes eoisis parmi lsplusecritux
de leur region, on assurerait de surcroft une liaison spiritcelle
eis,tre les vieilles gEnerae
de plus entre le Berceau et ses eol
tiem at sonuwevlls. On pourit 4 border is sadi d4 I'Aistire
naturtlest nsows rorrions des Atageres de bibelots d'eonropologif
et d'histoire des eivilisation. La coxasnsutio e.wnelels elases
a rendto disponibles lesanciess locaux d4 Priemie t de Dessisme
d la pwrts d'entris. Le petit isde des missions s'y lega'it for
pertisemuesnt, C'st 14,. d'aillow,, gu M. Deglasd a prtofess
d pen pwrs tmoue sa vie.
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DeS vies de professesrs Mls qwe MM. Bouc ke t Deglansd
nous permettent de poursuivre I'asalyse commenxue I'an dernier
des caractristiques de la maison. C'Ntaient en effet. comme le
demanande eMinement ls partisans tapagaursde I'Ecole nouvelle,
des professeurs qui n'existaient qu'en fonction des ~leves. L'lt've,
comme ren/anl, est foncmirement jaloux. Il entend, lui, le trisor
p.SieuM,
avIweir de I rwace, que tout lui soid scrifig, qu ses
parents, comme ses maitres, soient sa proie absolue at totale.
des pdlicans. Or. le lyeen n'ignore pas que son professer a
u. flemss el des en/ants 4 aime ; le colit ien du diocese sail

que s

malitres exercent du ministe d 'extirieur, guignent us

dyeawmi, cultivenl sesswairement des relations famiikUs st sosiase ass"e aborbeaM s. Maoi id, l'enfat se rend aompMt eat/qsm-et fre
i matire 'appwotieut fu'd Iwi scut, en fail comme

es drait. De par sa vocatioe
rPfidignee

pas

eusx

du monde

religseuse. ses orig4is loiniites,

t de tut centre dissipant, it nc rUefot

isites par an et n'em rend pas une. Cootme la ciU

d'Arlstopase,.le Bereau est biti sur les Nudes. Par 14,

oules

les force wvies de lumire st As kcaleur de la maisro sont centries

sur 'enxant, sans dispersion appriciable.Son dgoisme inconscient
fwi de et a&"PeiaPe nt qn'i t trose tont nawturl poe qu'il
conl*we elri quw' eserfait ekes loi fusqu'd la ffoeitd. Et saws, si
ts Barceau fait famille, ee trait commun entre la mnaison nalate

et la maison d'adoption, we serait-il pas precisment 'une et la

premidre des explications cherchles
ons venons d'iprouver
Messieurs, les peres sensibless qu
pouraiu nows porter & la m•lacoi, uasais ls homnmes passen
et l'Amicale et le Berceau demeurent, encadrant des devesemsents
renoamls et identiques. Puissent-is, sur tes dichets ieieiltables

qup comporte I'hsaine nature, dressea

logtnemps des gerbes

d'nmes superieures, aussi belles que la moisson de cette anrne.

7 mai. Solanid de saýnte Jeanne d'Arc. -

Un entre-

filet du Journal des Euvres (mai 1939) nous tfmoigne
& nouveau que les offices de la chapelle, tout comme
nos actions, ont une repercussion que, raisonnablement,
aouS devons disiret bonne. A titre d'enseignemeDt,
inserons ici ce t6moignage d'un converti,librt de toute
entrave1 par un des dignes fils de saint Vincent en qui
t. Vbiot p"wr Loeas rtuu at LaIMdeati da eas Messieurs de SainMLMrwe
in autte tMoiaage, d'11 v a deux si&cles, du Ie mai 2730. Enoai an
Archives nationales (S 3706) dans le Livre des Archives d Convent des Capidtie
do Amius, vaid gm extrait de ce Journal de la Maisa (paO 213).
Ltglhe doe e Cowvet, ouvrte en ix63, fut d6dile, chse notabe, A Pl'mile est devenue, depub 18o3, l'gliP e parm ate SaitmacWie-mCo~cio.
Jean Saint-FrasFois. rue Chariot, Paris (4').
oetra
a't sfy & SnaMtingin,
rts, opuc~,
xa murtyrt
PU
Le MaMlmun
to 16to eh• le C(.puait~ de Fribourg. Prdicateur de talent, il fut SOvotB
fl le. Prtitaats.
chez les Giene w• 1621 pour tdmneUe s cathoMei~d

-440s'unissent magistralement science et misericorde, et
amend A la charit6 du Christ par un des jeunes clercs
a 1'esprit compr6hensif, au coeur ardent. Depuis lors,
C'est ASeewis qu'il lut massacr par des soldats le 24 avril x622. BatifC
en 1729, ii tut canonise en 1743.

173o. Au commencement dw mois de may de cette aannie se ft en c courvet,
durant trois jours, la cirdmonie det a batificationdu B. Fidel. capucin martyr
L'dglise Itant magnifiquement ornae par les soins do P. Sacristain, et la boan
rontd de plusiers persomnes dislinguiesd quartierqui ste ireWt un pjlsir
de pritrpourla ddcoration del'iglise ce quils avoient de meubles puis priceius
Le lundy 8 may, nous alldmes chercher processionnellnate
powr chater Is
i"r vespres les RR. Peres Cordeliers de I'Ave Maria. Les Religieux Itiet
priddEds d'un grand nombre de peldts enfats viis en anges tris proprement;
et soixete on quatre-vingts archers bordaient a procession des deux cdtis,
pour empicer la foule; c'est ainsy que se sot faites toi•ls les procession
Ik matin et I'apris-midy.
M. Label, evique de Bethleem, fit e sait poatificaUient apris lc serm
du R. P. Lacoste, doctem cordefier, qui prick apr*s lesI * wvprs.
Le Leidemain aordy, MM. du Chapitre de Notre-Dame qui avaient dow;
parole de vewir chanar la i 'e grande messe envoirent de grand matin donner
avis qu'ils ie viendroient pas A raison de la mart d'fa de lers confrdres,
arrivic la nuit priceidte. Ainsy o~ fjt obligi d'aUer promptement prier
M. le Curd de Saint-Jean te venir avee son clerg chanter la mese a la place
de MM. dn Chapire ; ii voulut biea acepter, quoygwu mortifiide n'avoirpas
ti mis sur la liste imprime de ceus qui devoient vemir aire le seare dans
notre iglis, et de n'avoir tt prid qt par supplement a dfiaut de MM. do
Noare-Dame.
Les Vipres irent chanties par les RR. Peres de la Mercy. Le pasigyrique
prononce par M. I'abbi Guichon. Le salut pontiicalement par Mgr I'Eveque

de Laoa.

Le mercredy zo, la grande messe fwt chantte par Mrs de St-Lazare qsu
jusques Id n'aOvaIet pas encore march processionnllement daws Paris. Its
etoient a nombre de plus de six ingt. M. Le Giniral occupi alors a Fontainebl-e
pour la ciremomsi de la BlatiEfwtion de M. Vincent de Paid,
lear Instiutur, at I'ho~nieli• de m'crire pow me marquer qu'il dloit mowtifd
de
pouvoir ftre de la procession, et que son premier Assistant tiendroit sa
place. Chacw fat charine de lew beau chant
d ear modestie.
det
Les Vespres went chantees par les RR. Peres Cannes des Billettes. Le
salnt pontificalement par Mgr I'Eveque d'Orange. Le pandgyrnue prononel pas le R. P. dom Jerome, fenilMat.
Le jeudy
aI, la grande messe fut chasime par les RR. Peres Baendictins de
Saint-Martin-des-Champs avec oute la solennitd possible.
Laes Vires par Mrs les Chanoines de Ste-Croix-de-la-Brete
nerie qui
restrent a sermon pric•
par M. I'abbe Billard, chaneidret a•sait complies
et seriret dPoficiers a saint fait par Mgr i'Ev4que de Xaintes.
Tons les Saints jurent en mssiqe de la composition d'n
xcfldent rmaitre,
et le dernier fut suivi d'un Te Deum d mimea MaaUre parlaeaentaexcut
par us trds grand nombre diccellentes voits t d'instrumends.
I ast propos de faire icy m peti ddtail de la dicoration de noIte iglis#
A le gloire du V. P. Sirapkin de Soissons, sa'cisMin, aidi dI Fr. Augustin
de Moanldidw r, qdswter... (suivent les ddails de Ia dicoration).

-

449 -

au service de Dieu, dans un esprit social, le jeune ap6tre
est assidu en la Chapelle des Lazaristes, contemplant
saint Vincent, en icoutant le pr&chantre.
Ce jeune Breton de la Btetagne bretonnante - d moins qu'iI
ne sost de la Suisse ,omande - guette les, gestes liturgiques de
I'officiant. Ces gestes marquent l'instant precis ota. adaptant sa
voix au son de I'harmonium placd derriere sa stalle, il devra
entonner le verset.
Cette voix rivile l'effort de priparation, mais un effort fructueux, car elle est juste et le reste toujours, mitee et surtout lorsqu'elle s'amplifie et s'eltve presque au plus haut diapason.
Dans I'accord parfait qui se rialise entre toutes les voix pour
n'en faire qu'une, la sienne joue constamment le r6le de dominante.
Le mouvement de son Afissel Apouse le rythme du chant, attestant ainsi toute la conscience qu'il met d I'accomplissement de
sa iache. Un chanteur fausse-t-il une note, aussitut son regard
fouaille le coupable ; un reldchement se "dessine-t-il? Sa Wite
entiire s'ibranle pour ritablir la cadence.
Est-il presomptueux ? Non, puisqu'il suit tris attentivement
la mesure que bat, dans les grandes circonslances, un maitre de
chapelle d la technique stre. Ce qui prouve qu'il sait apprendre
pour enseigner. Sagesse !
J'ajouteque ce Ieune Suisse - d moins qu'il ne soit Breton contribue d me faire appricier (j'allais icrire supporter) le
grigorien.
C'est d'ailleurs pourquoi j'ai voulu ecrire ces quelques lignes
L.
en guise de remerciement.

14 mai. -

A Rome, suivant son calendrier de tra-

vail, la Congregation des Rites tient aujourd'hui seance
sur les miracles du bienheureux Justin de Jacobis. Ainsi
qu'il etait prvvu d'apres les s6ances pr6paratoires, 1'examen est favorable A la Cause et le cardinal Salotti signe
le Dtcret dont voici la traduction :
Decret. Cause abyssinienne. - Biatification et canonisation du Venerable serviteur de Dieu Justin de Jacobis,
EvIque de Nilopolis et premier Vicaire apostoliqued'A byssinie, de la Congregation de la Mission fondee par saint
Vincent de Paul. Sur le doute : Y a-t-il miracles, et
quels miracles sont constates dans le cas et pour 1'effet

dont il s'agit ?
Entonnez in chant d'allegresse et qu'il retentisse.
Alleluia. 'roclamez jusqu'aux extremites de la terre :

-

45

-

le Seigneur a dklivr6 son peuple, alleluia, alleluia
(Introit de la messe du 50 dimanche apres Pdques/.
Cette prophitique exhortation aux hommes apostoliqes,
la liturgie de ce jour la rappelle opportuniment am debut
du trWs saint sacrifice de la messe. Ce message /ut o
Ethiopie prichi de parole et d'exemple par Justin de
Jacobis, missionnaire admirable, honneur st gloire de la
Congrigationde la Mission qui se rijouit d'avoir Vincent
de Paul pour pare. Justin souffrit pour le Christ bien
des persicutions, supporta bien des douleurs et, epuisj
par ses travaux, dipourvn de tous secours et soulagemenis
humains, obtint sur un chemin la mort digne de l'Apdtre.
A juste itre on doit le comparer au grain du froment,
lequel, s'il meurt, produit beaucoup de fruit. Devenu semblable au Christ souffrant, ii porta lui-mime beaucoup
de fruit. Plusieurs milliers d'hommes qu'il a mends au
Christ en sont le timoignage, et parmi eux, le bienheureux
Ghebrd Michael qui rdpandit son sang el glorieusement
meurut martyr du Christ. Ces ipreuves et ces souffrances
out conduit Justin jusqu'au sommet des vertus hkrorques ;
afisi, Le 28 juillet 1935, 'a dtcriti la Congrigation des
Rites, gardant toutes les Rggles de droit.
Le timoignage divin des miracles le prouve nettement.
Voild pourquoi deux remarquables guerisons lurent propoaes d ctte Sacrie Congregation par les Promoeurs du
procis, et toutes deux ont paru prisenter ls caractiresdu
vrei miracle.
Dans la citi de San Fele, oti le vendrable Justin vit
le jour, au diocese de Murano, le jeune FranfoisLorenzo,
en novembre 19o7, fut pris d'use grave scarlatina; d

elleci, par suite d'intoxication, s'ajouterent des complications d'ordre niphritique, uremique et tout ensemble
d'amaurose. La maladie 6volua d un point te que, pour
la vie mame de l'en/ant, les mddecins traitants commus•iqurent un pronostic sans aspoir. Puisque les soins
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deunaiest imtpissants, Ie 28 du meme mois on invqua
avc ferveur le vinrabl6 Justin de Jacobis. Et, mervill !
le nmalade subitement se trouve mieux, peut prendre de
la nourriture et se trouve guiri de la maladie elle-mU a
at do loutes les atres complicationsqui s'y daient ajouttes.
Les deux medecins traitantsreconnureat Ie jait ed tmoigxrent ggalement dans leur jugement qu'un tel jai dipassart les forces de la nature. Trois experts ilus et commis d'office par la Congrigationdes Rites out pleinemmn
confirme ie diagnostic, le pronostic des medecins traitants,
et leur jugement sur te caracklre surnaturel du jail
Francois s'est depuis maintenu dans son ttal de santb
recouvrme.
La deuxieme guirison remarquable s'est produit on
1930 a Florence. Ange Marlazzi jut aUteint d'une Ires
grave tuberculose pulmonaire, prouvee par examen batdriologique et radiographique. Le mal laii tel que les
mdedcims traitants disespiraient de sauver le malade. A*
commencement du mois de septembre on invoqua 'intercession aupris de Dieu du Vinirable Justin. Tous les
sympimos. de la maladie subitement disparurent,at Ange
fut trouvi par les medecins parfaitement gueri, comme si
jamais il m'avait souffert de ce mal. Les medecins traitants,
aussi bin que les experts commis par la Sacrie Congregation, dans cette guirison, reconnurent unanimesent un
mirwade
Ces merveilleuses gurisons furent discutdes our la
premiere fois devant le Rtivrendissime cardinal Alexandre
Verde, Ponext de la Cause, le 21 dicembre 1937, dans
la Congregation ant6pr6paratoire ; pour la seonde ois
le io janvier de cette annie-ci (1939), dans la Congrigation
preparatoire, enfin pour la troisieme fois dans la Congregation g~nIrale tenue en prdsence du Sailn-Pere, le Pape
Pit XII, le 2 de ce mois de mai. Au cours de cettelle i
rdenimo, le Rtvrendissime cardinal Poment proposa Is
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discussion du doute: Y a-t-il miracle et quels miracles
sont constates dans le cas et pour l'effet dont il s'agit ?
Les Riverendissimes cardinaux, les Prelais oficiers, et

les Pires consulteurs ont rapport chacun leur vote, que
le Saint-Pire a icouti avec attention et bonti. Lui-nmme
a attendu pour manifester sa pensbe jusqud ce jour,
cinquieme dimanche apris Pdques, 14 du mois de mai,
offrant ses prieres pour que Dieu l'iclaire d'une plus
abondante lumiere.
Et ayant mande auprisde Lui les Reverendissimes cardinaux Charles Salotti, Prifet de la Sacrie Congrigation
des Rites, et Alexandre Verde, Ponen ou Rapporteur de
la Cause, comme aussi le Rievrend Sauveur Natucci,
Promoteur gineral de la Foi, et moi-minme, secr•aire
soussigni,aprisavoircilkbri le saintsacrifice, II prononce:
Sont bien constatis les deux miracles obtenus de Dieu
par l'intercession du Vindrable Justin de Jacobis; d
savoir la guirisoninstantaneet parfaite : xo de Francois
Lorenzo, par rapport i une tris grave scarlatine avec
complication niphritique et intoxication urimique ; et
20 d'Ange Marlazzi par rapport 4 une trWs grave tuberculose pulmonaire.
Le Pape a ordonni en outre de promulguer ce Dicret
et de l'inserer dans les Actes de la Sacree Congrigation
des Rites
Donni 4 Rome le 14 mai 1939: Charles, cardinal
Salotti, Prefet des Rites ; Alphonse Carinci, Secritaire
des Rites.
Peu de jours apres survint le D6cret de tuto, et la
batification de Justin de Jacobis fut fixee et c&i6bree
le 25 du mois de juin 1939.

21 mai. - Dom Malherbe, benedictin qui, de loin,
travaille A ressusciter l'abbaye de Liessies (Nord), est
bien connu par ses conferences et ses theories musicales

-

453 -

antisolesmiennes. Geste classique : le nourrisson bat ie
sein de sa nourrice. Durant six bons quarts d'heure,
apres les vepres de ce dimanche, devant les clercs, le
musicien disserte sans contention aucune sur ses thdories
rythmiques... A vrai dire, rien de r6barbatif: historiettes,
pointes de malice, exemples de chant, excution de
disques, verve piquante et jeune malgre les annies, etc.,
tout concourt a donner de !'entrain a cette vivante
causerie. Les quarts de ton y sont mis & l'honneur,
les citations les plus imprevues jet6es A brass6es, les
paradoxes semes d'un air candide, les reputations musicales bousculdes avec le sourire... Devant la froide
raison, tout cela laisse reveur. Au fond, de quoi
s'agi-il ? Chose curieuse, les neumes en montant sont
perpltuellement condamnes A une ex&cution plus
rapide, et destines a plus lent mouvement dans les
descentes; le plain-chant est A executer en fauxbourdons harmonisss, le Pere a la phobie de l'accompagnement et professe une vive repulsion pour tout
mensuralisme... 11 demeure toujours interessant d'entendre un maitre que, seuls, ses pairs peuvent apprecier ;
il -les r6cuse, mais g6nereusement ils lui rendent la
pareille !... Quoiqu'il en soit, pratiquement continuons
A user des signes rythmiques, veillons A ne pas bousculer
les neumes. Un accompagnement discret et habile soutient les voix du chceur et tisse un fond harmonique
qui 6toffe le grele de la mlodie... Que d'autres rflexions
fait surgir cette interessante conference !
26 mai. En Hollande, chez les RWdemptoristes de
Wittem, le 22 mai vient d'etre inaugur6 le monument
fundraire du cardinal Van Rossum. Son successeur,
le cardinal Fumasoni Biondi, Pr6fet de la Propagande,
rentre de cette ceremcnie. Se trouvant A Paris, il visite
en ces jours-ci quelques centres missionnaires et parcourt quelques sanctuaires. Ainsi, dans le va-et-vient
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de la maison'et de la ville, Son Eminence fait une breve
apparition aupres des reliques de saint Vincent. Bien
rares ceux qui s'en sont aperqus !
31 mai. Rdception de Sa Biatitude Mgr Cyrille IX
Moghabghab, Patriarche d'Antioche, d'Alexandrie, de

Jirusalem et

de tou I'Orient. -

A 9 h. Io, en gare de

Lyon, le rapide venant de Rome entre en gare, lentement. Sur le quai, avec les officiels et les invites, une
compagnie de la Garde Republicaine, sabre au clair,
assure les honneurs militaires, tandis que tambours et
clairons sonnent aux champs... Des agents grimp6s aux
portieres des wagons empechent la descente des voyageurs. Dans la premi&re voiture, le Pre1at et sa suite
d'archev6ques, accueillis par des paroles de bienvenue,
passent tout aussitot devant la troupe et, dans le salon
spcialement r6serve, recoivent les filicitations des autorites, les vceux de nombreux amis, et l'accueil enthousiaste de la colonie libano-syrienne... Le Patriarche,
malgr6 ses 85 ans, reste alerte et souriant ; durant son
s6jour officiel en France, suivant le programme, il multiplie avec aisance visites et c&r6monies, diners et receptions... Pour qui se souvient, c'est vraiment chose
curieuse et evocatrice, ce grand nombre de LUgats, de
dignitaires eccl6siastiques regus par le Gouvernement de
la R6publique Frangaise. Jamais, en si peu de temps,
on n'avait tant vu de ces Envoyes du Souverain Pontife.
Pour s'en tenir A ces tout derniers mois, apr&s la double
Legation du cardinal Pacelli, A Lisieux et A Lourdes;
apres celles du cardinal Verdier A Dakar, et Alger;
apres les invitations officielles du cardinal Tisserant A
Beyrouth, ces jours-ci ; apres les receptions du cardinal
Tapouni, de .Mgr Arida, voici, pour l'inauguration de
la basilique de Domr6my, la Legation du cardinal
Villeneuve. Le Pape et la Hierarchie sont A 1'honneur.
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Sans parler de quantit6 d'autres c6remonies, quels gestes
significatifs de voir, d'entendre les paroles et solennit6s
papales ou les emissions du Vatican sont relayees par
les postes officiels de T. S. F. Tout cela dkcele un 6tat
d'esprit plus que bienveillant...
Le Patriarche Cyrille IX loge ces jours-ci A Lutetia,
o6 flottent les drapeaux. Sa Beatitude rend une visite
de gratitude et de priere A saint Vincent; ii le voit
vivant an Liban, A Damas tout spkcialement, dans les
oeuvres et la personne des Lazaristes et des Filles de
la Charite...
IX juin. Fite-Dieu. - Apres la grand'messe, chant&e
au 95 de la rue de Sevres, la procession du Saint-Sacrement nous reunit au 14o de la rue du Bac. Vu par des
yeux neufs et avertis, v6cu par une foi gendreuse, voici
ce spectacle toujours jeune et toujours emouvnt :
la Fite-Dieu chez les Filles de la Charit.,
J'ai pris 4 part avec joie d Ces solennits sacries P dans I'enclos
des Filles de la Charit, et du fond de mon ccur a risonnh la
louange.
En ce dimanche, le soleil naturel souriait de toute sa face d
la terre en feie. II inondait la chapelle ofe, sur I'autel, resplendissait le Soleil divin; il richauffait le gravier de la cour et
caressait la verdure des jardins; il lustrait les oriflammes oa
reluisaient la lettre et I'image des versets de l'Ecriture.
Aussi, la procession ondula majestueusement dans le magnifique domaine oi souffle de toute sa puissance,1'esprit vincentien.
Venaient les novices, d la coiffe noire et d la guimpe blanche ;
les religieuses,aux ailes frissonnantsous la brise ; les coadjuteurs,
un flambeau d la main. Suivaient ensuite les simmnaristes lazaristes, revitus du surplis et ranges derrire la Croix, qu'encadraient deux acolytes. Les dalmatiques fleuries des sous-diacres
annoncaient L'approche du dais, que pricidaient les Phres en
chasuble. L'officiant, on chape blanche dkcorCe de I'Agneau
portait ostensiblement o l'hostie du Salut n autour de laquelle deux
thuriferaires balanfant un encensoir dori, quatre jeunes clercs
portant une lanterne allumne et deux diacres en pribre, montaient
la garde d'honneur.
Les langues ce•lbraient c le mystkre du corps glorieux et du
sang prtcieux ; ce sang qui ragaillarditles tristes, ce corps qui
riconforte les faibles, ce mystere qui apaise l'Ame.
Car c'est une joie profondiment suave que nous goutdmes inten-
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siment aux deux reposairs ot! R le Pelican plein de tendreisse a
repandit sur nos teles courh&es ses trWsors d'amour. Le lintement
de la clohelle scella les livres d l'Amen de I'oraiso. Aucun
bruit, sauf le pepiement des passereaux cachis derri6reles feuillcs
des arbrcs ; aucutn moutremen, sauf le battement des ccrurs. Instant adorable, o4t la criature se donne tout entire am Crdao,:ur.
Soudain. le parfait ordonnateur de la cirnmonit entmnna le
SLauda Sion a, les chantres du seminaire le reprirent,et la schola
du couvent le ripita. Alors, altUrnemrt Iss vois tewestres des
uns et les voix acriennes des autres. Oui, voix terrestres, out,
voix aeriennes. Le chant des clercs s'amplifiait en ondes concentriques, atteignant d peine les branches q. riteuffaiunt.
Ls chant des SCars s'elevait haut, rdes haul, jusqu'i la region
azurde oui meurent les arieties de l'alouette. Ainsi, sur la terre
et dans les airs, itait lot a le Sauveur t, a le Chef *, le Pasteur i.
Saint Vincent de Paul binissait ses enfants qui dfilaient
devant son socle de pierre. II htait heareux d'entendre de leur
bouche les paroles qu'il leur a recommandees : a Le Seigneur est
la nourritue du pauwe, du serviteur, de I'Aumble cdature a.
%II a rempli de biens les affames a. En dirigeant mon regard
vers une petite bannikre floiant aupres de lui et reprisentant
saint Jean pench sm l'ipaule de JLsus, je mrrmurai: 1 disciple
aimn reCois la leqon du Maitre adore. Symbole !
Et,le a Te Deum i retentit sous le plafond des galeries. , Daigmez, Seigneur, en ce jour, nous prseNrver de tout pickt a. En ce
jour, certes, et dans les jours 4 vsnir, afin que nos puissions
nous rassasierde ce pain dilectable dont nous entretient Racine
dans son quatrieme Cautique spirituel:
Ce pain si diletable
Que ne sert point
sa table
Le monde qus vou suis,

Je I'offre a qui vent me suive,
Approckhe, Vosles-vous vier ?
Prenes, manges, et vivez. *
Nous approchoon, wous prenos et wouw mangeons, car noWs
vouland vire.
L.

(Le Journal des (Euvres, jiin 1939)-

25 juin. -

En ce dernier dimanche de juin, sur cette

fin d'anau e scolaire, la bhatifcalion de Justin de Jacobis
nous fournit I'occasion de remercier a nouveau le bon
Dieu pour ce nouveau bouton, fratchement 6clos dans
le parterre vincentisn: Justin de Jacobis, rme pleinement missionnaire, A 1'cole ie son pare, saint Vincent
de Paul.
Fernand COMBALUZIER.
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MissitiN GENfRALE (1q

mars-9 avril i1t39)

La ville d'Albi a en une Mission gd~rrale en 1939. Elle a
Wt6donnde par les Pretres de la Mission et avec un succ$s et
un enthousiasme dont il est bon de garder le souvenir.
La Mission fut d6cidde lors du centenaire du Grand Sdminaire en mai 1936. Le Tres Honord Pere Souvay s'y etait
rendu pour la circonstance, sa presence inspira aux cures de
la ville la pensee d'avoir ses fils pour ces exercices si chers
au cceur de saint Vincent. UIs en firent spontanement la demande
qui fut agreee sans difficult6 : il fut entendu que la Mission
serait prdchee les trois derni&res semaines du Carame de 1939,
dix ans apres la pr6cddente, en conformit6 avec la legislation
de l'Eglise:
La decision fut une agreable surprise pour clerge et fiddles.
Les populations ont besoin de predications extraordinaires :
il n'est pas inutile que les Missionnaires des grandes familles
rtligieuses lemr apportent a tour de r6le leur esprit, leurs mdthodes et industries particulieres dans l'ceuvre d'6vangelisation et du renouveau chretien.
Albi avait deja entendu la parole ardente des Pires Capucins, les instructions solides des R6demptoristes et, en dernier lieu, la doctrine eleeye et brillante des jesuites. Cette
fois, elle allait voir a 1'oeuvie les Fils de saint Vincent. C'6tait
assez pour piquer la curiosit6 et 6veiller son attention et sa
critique. Deja on savait qu'ils apporteraient une note speciale
faite de simplicitb, de popularith, de charit4 tt d'esprit catholique.
On s'y pr6para avec ardeur et a temps. L'ann6e 1939 n'avait

pas encore commence que les quatre cures de la ville avaient
lanc6 le mot d'ordre et doune I'alerte. Le programme se tracait fievreusemeat dans des correspondances suivies et ardues
avec les Missionnaires. Dans les 6glises et oratoires des pritres
publiques montaient vers Dieu pour attirer les benedictions
du ciel. Dans des reunions particulieres, on discutait avec
ardeur sur les divers exercices capables de favoriser la sympathie des masses et de les gagner 4 la Mission.
Enfin, 1'entnte s'ktait faite et parfois non sans diffcult6,
tant il est vrai que, dans toutes les tsuvres divines, il faut un
pen du bois de la Croix.
**
Ddej des caisses nombreuses et abondantes arrivaient, contenant des secrets que les emplovys d'6glise et les enfants
cherchaient 4 percer. Les Missionnaires suivirent bient6t, deux
par paroisse. lls venaient de loin : trois de Lille, deux de Rennes,
un de Tours, deux de Marseille.
M. Bizart dtait Dirtcteur general de la Mission : avec M.Rouanet il exercerait son ministere a la Cathedrale. MM. Nevent at
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Delteil 6taient d6signes pour Saint-Salvy. MM. Aubault et
Doucet exerceraient leur zle a Saint-Joseph ; enfin la Mladeleine
ne risquerait pas d'etre desh6rit6e avec MM. Lebacq et Coudron.
Ils regurent un accueil chaleureux, comme il convient ;i des
envoyds de Dieu, venus pour une oeuvre qui d6ji soulevait
les ames. Ils se hat6rent de mettre tout en 6tat pour r6pondre
a 1'attente g6n6rale. Les malles furent ouvertes et le pieux
attirail missionnaire, si m6thodiquement rang6 et empaquet6,
mis au grand jour.
L'exposition (cantiques, croix, chaines, statues, images,
banderoles) charma les yeux des enfants et de la foule accourus pour assister au d6ballage, en attendant la mise en
place de tant d'objets divers. Que n'6tiez-vous la, grands
remueurs des foules et artistes de nos th6Wtres populaires !...
Vous auriez compris que vous n'6tiez pas seuls a savourer
la surprise et la curiosit6 publique, et que tout peut servir a
la gloire de Dieu, a la sanctification des Ames.
*

*

*

La Mission fut inaugur6e solennellement le 18 mars an soir,

a la Cathidrale Sainte-Cicile. Une nombreuse assistance rem-

plissait la vaste nef, malgr6 le froid qui d'ailleurs devait persister pendant toute la dur6e des exercices. Son Exc. Mgr Cezerac
monta le premier en chaire pour rappeler aux fiddles les bienfaits d'une Mission et I'immensit6 .des graces qu'ils allaient
recevoir. 11 eut pour les Fils de Saint-Vincent des paroles fort
aimables et invita les fideles a r6pondre g6nereusement a l'appei
divin, a profiter du grand don de Dieu. II ajouta qu'en ce
vingt et uni4me anniversaire de sa prise de possession du si6ge
m6tropolitain d'Albi, il se sentait grandement heureux de donner a son peuple le message de la bonne nouvelle. Et il termina en b6nissant son clerg6 et le troupeau albigeois comme
presage des abondantes b6nddictions cl6estes.
Le Directeur g6neral de la Mission prit a son tour la parole
dans cette chaire de Sainte-Ccile oh d'ailleurs il 6tait d6jk
mont6 plus d'une fois en qualit6 de Directeur au Grand s6minaire d'Albi. II commenca d'abord par remercier Mgr 1'Archevdque des paroles trop flatteuses qu'il venait de prononcer a
1'egard de la Famille de saint Vincent: il en sentait la lourde
responsabilit6 et promettait au nom de ses confreres de faire
tous ses efforts pour n'en etre pas trop indigne. 11 expliqua le
sens d'une Mission et le but que les Missionnaires se proposaient d'atteindre. ls s'attacheraient a 6clairer les ames par
l'exposition d'une doctrine sure. Us leur apporteraient le message de I'Evangile et par Lui la paix des consciences et le
salut En fils de saint Vincent ils precheraient, en toute simplicit6 d I'Apostolsque i; d6s ce moment, ils leur appartenaient avec leurs pri6res, leur action et leur oeur. Iltermina
son allocution en demandant & Son Excellence de vouloir bien
ebnir les Missionnaires et les Ames qu'ils allaient 6vang6liser.
La benediction du Saint-Sacrement mit fin a la c&r6monic
et on se retira dans le recueillement et les sentiments d'une
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pieuse ferveur, pendant que la Mattrise faisait entendre pour
la premiere fois les cantiques de la Mission. La mobilisation
des Ames 4tait faite ; ds le lendemain, elle allait montrer dans
les quatre paroisses de la ville un e6an, une spontaneit6 et un
enthousiasme admirables.
Des la matinee du lendemain, les eglises dtaient partout
remplies de fiddles avides d'entendre leurs Missionnaires. Et
ce fut de suite pour ces derniers une veritable crainte : garderaient-ils jusqu'a la fin de si beaux auditoires ? C'est qu'en
effet, d'ordinaire, ce n'est que peu a pen par des fetes multiplides et variees qu'on arrive a attirer les masses. II en fut
tout autrement A Albi: dds le d6but, la foule 6tait conquise
et ne devait gure varier. I1 y eut le grand souci de la conserver, et les Missionnaires surent y rbussir avec pleinsucces.
Ce fut chaque jour, soir et matin, un beau spectacle dans les
Eglises paroissiales. Pri&res ferventes, chants des cantiques,
communions, pieuses instructions, rien ne manqua a la pift6
et a la vitalit6 chritienne. Apris la classe, les enfants arrivaient en bandes serr6es ; personne n'ignore qu'ils sont des
auxiliaires precieux en temps de Mission; ils transmettent a
la famille le divin message, et rares sont les parents qui ne
viennent les rejoindre A 1'6glise et assister a leurs pieux exploits.
Ainsi en fut-il a Albi. Galvanis6s par des instructions suivies
et pratiques, par des cantiques sp6ciaux, par les mille industries que connaissent les Missionnaires, ils furent au premier
poste dans le mouvement g6n6ral et ce ne fut pas une des
moindres surprises de la Mission que leur belle tenue au jour
de leur fete. Leurs gestes, leurs chants, lur entrain, la joie
qui rayonnait sur leur visage donnaient un air de vie printanier qui circulait dans la masse avec un charme incomparable.
La fite des en/ants n'6tait qu'un d6but. Elle fut suivie de
celles de la Vierge, de la Reparation, du Travail, du Sacerdoce.
Chacune avait son caractere special avec son cortege, ses bannitres, ses representations, ses c6r6monies particulieres. Chacune se pr6tait a des enseignements directs, concrets, qui r6veillaient dans les Ames des 6motions profondes et y faisaient
vibrer les cordes variees de la sensibilit6 humaine et de la
foi cnr6tienne. Tout ce qui est impressionnable dans le cceur
des fideles fut eyploitk a fond, avec un art merveilleusement
exp6rimente.
L'aspect de ces journ6es prit d'ailleurs un caractere sp6cial
dans chacune des paroisses et avec chaque missionnaire.
S'il y eut une direction g6narale, elle resta dans les grandes
lignes de la Mission et sut s'adapter A toutes les modalites
des hommes et des circonstances. La, c'dtait la forme populaire avec tous les d6cors et le concret spectaculaire qu'elle
comporte. Jci, c'dtait la haute tenue des auditoires recueilhs
et attentifs, plus avides de doctrine c6leste que des vibrations
des nerts. Ailleurs, et peut-ftre avec un succas' plus 6tendu,
c'6tait un heureux m6lange de spirituel et de sensible qui
cherchait A atteindre a la fois et l'lite plus endoctrinde et
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moins vibrante, et la foule moins instruite et plus impression.
nable.
Partout d'ailleurs, des instructions solides et des avis prtiques. Mai que de variet6s dans le choix et Iefond des sermons, dans la tenue et 1'elan du prdicateur. A Albi on put
ainsi jouir de toutes les vertus de la chaire, et ii y eut entre
les paroisses une saints 6mulation qui n'alla pas sans exciter
quelque pieuse jalousie et sans ravir aux voisins les plus curieux de leurs fideles.
Partout 11 y eut de beaux Auditoixes et quelque chose pour
lea yeux. les oreilles, Fintelligence et le ccur.
Partout aussi ii y eut des r6unions sp6ciales pour les diverses
cat6gories de tiddles, voire mnme des conf6rences dialogu6es
qui ne furent pas sans interesser vivement lea auditeurs et
on groseir le nombre,
La Mission marchait 6 grands pas et s'acheminait vers son
terme non seulement en maintenant sa ferveur, mais en marquant des progrds constants.
Les communions devenaient de plus en plus nombreuses ;
les Eglises d6bordaient de fideles, les confessions se multipliaient, lea Missionnaires avaient de la peine A repondre a
tous les besoins, au point que IeGrand S6minaire put it peine
les avoir, pour un jour de fete, A sa table, avec les difierents
cur6e de la ville.
Mgr l'Archevlque, ainsi que Mgr BarthAs se multipliaient
pour r6pondre A tous les appels. Chaque jour on les voyait
dans quelques r6unions, heureux d'encourager, bdnir et de
jouir du spectacle.
II devenait 6vident que la Mission allait a bonne allure a
un triompbe certain.
*

*

Les fetes pascales furent splendides. Le dimanche de la
Passion et des Rameaux, le Jeudi-Saint, le jour de Paques,
les fiddles en rangs serrfs s'apptochtrent de la table sainte.
Combien y eut-il de retours ? Combien d'Ames r.veillees d'un
long somn ei! ? combien d'enfants prodigues revenus an foyer
paternel ? uieu seul le salt.
Mais ce qui dtait visible, e'est la joie des Missionnaires qui,
s'ftant depens6s sans compter, recueillaient maintenant le
fruit de leur travail. Ils n'6taient pas seuls a jouir. MM. les Curds
h'6taient pas moins tayonnants ; s'ils avaient 6et eux aussi
& la peine, ils partageaient lnaintenant l'allgresse commune,
b6nissant Dieu de son action puissante et 6tendue dans les
Ames. Au soir de Paques, apr"s les Vapres, on entendit dans
toutes les paroisse la voix plus vibrante et plus sympathique
que jamais des Missionnaies. Elle avait un accent de triomphe,
disant a tous avec des remerciements .mus, combien ii importait de conserver les graces reques et de rester fiddles a son
bapteme, A sa foi, i- ses promesses, a son Dieu.
A la Cath~drale, ou prrsidait l'archevdque, M. Bizart eut des
paroles de choix pour tous les boni ouvriar de la Mission
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et rappela avec force les devoirs religieux et familiaux. 11 appartenait i Mgr Cezerac de dire le dernier mot en cette grande
solennite. II le fit avec cet a-propos, cette sr6nit6 d'Ame, cette
delicatesse de cour qui lui sont familieres : il remercia les
bons ouvriers de 1'Evangile pour leur ddvouement et leurs
peines au service de son troupeau ; il invita les fideles a suivre
les consignes reques et A vivre la vraie vie chr6tienne, source
de bonheur en ce monde et garantie de la bienheureuse immortalit6. Sa benediction paternellc descendit enfin sur la foule
a genoux et pieusement recueillie.
*

*

Le lendemain, lundi de alques, les quatre paroisses s'6taient
donnies rendez-vous A lalDrche, picux pdlerinage h cinq kilometres et demi d'Albi, pour deposer aux pieds de Notre-Dame
leurs pri6res et leurs resolutions.
Des les premieres heures de la matinee, des centaines et des
centaines de pelerins gravissaient la pieuse colline; jusqu'i
huit heures ce fut un d6file ininterrompu et impressionnant.
Dieu, pour la circonstance, envoyait son beau soleil et le
temps, jusque-lh assez inclement, se montrait splendide. « Je
n'ai jamais vu autant de monde a Notre-Dame * d6clarait un
des patrons de divers services d'autobus qui, de six heures
a huit heures, faisaient le va-et-vient entre Albi et La Driche.
11 comptait d6jA pour sa part pr&s de six cents pelerins. Plus
de deux cents autos stationnaient dans le pare reserve aux
voitures. Ajoutez les taxis, la foule des cyclistes et le long
et interminable chapelet des plerins & pied, qui s'dgrenait
des faubourgs d'Albi jusqu'au Sanctuaire de Notre-Dame et
vous aurez une idWe de la multitude. Comment l'6valuer exactement ? II semble qu'elle se fixaif entre cinq a six mille personnes.
Un autel monumental avait Wt6 6ig6 sons le beau baldaquin
devant la grande porte d'entrte du Sanctuaire, dominant la
vaste esplanade que les P&res gardiens out am6nage avec gout
et grace.
A huit heutes le cortege 6piscopal composd du clerg4 dts
paroisdes d'Albi, dee Minsionnaires, des Vicaires g6nrraux, de
plusieurs Chanoines et des Pores de la Drache, ee mettait en
marche au milieu des cantiques des plerins, et I'oflice commenCait aussitot. Mgr l'Archeveque s'tait rtserv6 la celebration
de la Messe. A l'Evangile, le Directeur general de la Mission,
M. Bizart, prenait la parole pour la derniure fois. Grace aux
haut-parleurs, I immense foule, dans un silence impressionnant
que les gazouillements des oiseaux dans les hautes tours rendaient encore plus sensible, ne perdait pas une syllabe de
l'orateur. * Vos pres, disait M. Bizart, Viwnra i~c, i ya trois
simes, pour denander d la Protecrin de 1'Albigsois la Cessatiot
de Id peste qui disolait la cit. Leur vwa fut eutetAd et dtpids
lows, lew d6k tio pou NottrDame de la Dreche Wits Owss de
i
grandir. Afjourlud'Ii wo vaild wvaortout, t avio a ndL
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confliarc fliale, vons lui confie avae votre reconnaissaince et
votre pribre les resolutions surnaturelles qui sont le fruit de la
Mission. Vous avez bien raison de vous tenir prEs de la Vierge
toute pure, toute bonne et soute puissante qui vous aidea d remplir les devoirs de la Vie Chritienne. Elle vous presente Jfsus
dans ses bras maternels et vous dit : * Donnez-vous d Lui, vives
avec Lui et comme Lui, et vous serez mes enfants comme il est
le mien. .
Ce fut bient6t le moment de la Communion. Le Pain eucharistique 6tait distribu• dans le Sanctuaire depuis 6 heures
du matin presque sans interruption. Et il y eut encore de
nombreux pelerins pour s'approcher de la Sainte Table. A la
fin de la Messe, Monseigneur s'avance a son tour devant le
micro. Avec une emotion h peine contenue, il laisse d6border
son coeur, il salue d'abord la fiddliti des Albigeois rassembles
comme leurs plres autour de la Vierge tutdlaire- a Vous formez
4 ses pieds la plus belle fleur qu'on puisse contempler. Apris la
splendide Mission, cette iourniecomptera parmi les plus glorieuses
de I'histoire Peligieus ede I'Albigeois. Ce sont les Pdques solenselles du oral chritien que celibrent vos caeurs renouvels par la
grdce. Vos quatre paroisses sont Id et je suis fiet de chacune
d'elles.
Sainte-Marie-Madeleine est I'intermadiaire entae la ville et
Notre-Dame. Sa situation gtographique en fait la sentinelle
avanc e de la cit. Elle se monmtera digne de ce poste d'honneur
et restera la paroisse modtle que la Mission a rivelie.
Saint-Joseph est la paroisse la plus jeune de la cite. Elle vient
de gagner ses iperons par l'enthousiasme splendide qu'elle a
manifesit. Elle le gardera fi"dlement et maschera avec entrain
dans la voie sure de l'Evangile reFu et aime des vrais Fils de Dieu.
Saint-Salvy, dont I'antique Eglise garde le tombeau du saint
EvIque, Ap6tre de I'Albigeois, mirite d'etre salute avec respect
et reconnaissance. Elle maintient religieusement ses belles traditions de pinet. La Vierge sourit aujourd'hui d ses enfants comme
elle souriait hier d leurs Peres dans la foi.
Saint-Cecile enfin qui a I'honneur de posstder le magnifique
reliquaire de sa glotieuse patronne, contsnuera d suivre les pas
de la Sainte Martyre et donnera le ton d tout le diocese par son
activiti apostolique.
Vous tous, catkoliques d'Albi, soyea des enfants de I'Eglise
a de haute taillea. Airne le Christ en vivant pour Lui, comme il
a vicu pour Nous. En ces heures d'angoisse,confies-vous d Marie
et n'oubliez pas que le catholicisme de ses Fils sera pour la France
le gardien le plus sar de sa force, de sa grandeur, de son rayonnement t de sa libertf. i
Ainsi se termina apr6s la b6n6diction du Saint-Sacrement,
et au milieu des cantiques et des pribres a la Vierge, cette
Mission de 1939, dont on a dit que, de m6moire d'homme,
on n'avait jamais vu d'aussi belles, aussi nombreuses, aussi
6mouvantes messes de communions pascales. Mais, qui nous
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dira, de quel doux sourire Vincent de Paul (i) du haut de son
ciel, regarda ses entants qui avaient si bien travaille6 la gloire
de Dieu et au salut des Ames ?
Albi, 18 mai 1939, en la fete de 1'Ascension,
Joseph DURAND.

DAX
SOUVENIRS

DE MISSIONNAIRE

(1861-1881)

(2)

La maison de Dac avait rendu beaucoup de services pour
la fondation du Berceau deSaint Vincent de Paul. C'Atait une
des pr6occupations principales de M. Truquet(3), le premier
superieur, de travailler a ce que, sur ces lieux ob est ne saint
Vincent, ce ne soit pas seulement une pauvre chapelle, mais
bien des constructions et des oeuvres dignes du saint. L'administration ddpartementale avait compris elle-m6me qu'il fallait
la quelque chose; elle s'en 6tait occupqe, mais sans arriver
jamais aux resultats qu'elle se proposait (4).On a reconnu que
la peine que s'6tait donnde M. Truquet pour ses projets a
Saint-Vincent de Paul avait hAt6 sa mort. On peut dire que
c'6tait A lui qu'6tait di le mandement de Mgr-Lann6luc, envoy6
aux iveques de tout l'univers catholique pour provoquer des
aum6nes qui serviraient a ce que les oeuvres de saint Vincent
pussent etre plac6es Ia oi il 6tait n6. Malgr6 tout ce qu'on
espbrait par cet appel, on n'arriva qu'a une somme d'une
soixantaine de mille francs. On la consacra a commencer dans
un plan monumental une nouvelle chapelle. II fallut pour la
finir, pour bitir un h6pital, et lui crier au moins une partie
des ressources, avoir recours a une loterie qui, grice a tout
ce que fit pour cela M. Truquet, rdussit heureusement. M. Tr- .
quet, au moment oh tout allait etre pret pour la realisation
de toutes ses plus chores pens6es, pour ce qu'il voulait a SaintVincent de Paul, au moment oh il allait en goiter tant de
consolations, mourait a I'Age de 48 ans; il allait recevoir de
Dieu la r6compense de ses travaux (29 octobre 1813-21 sep-

tembre 1861).
C'est tout ce qu'il y avait a dire de ce qu'a fait notre maison
de Dax pour l'oeuvre du Berceau de Saint Vincent de Paul.
Depuis la fondation de Saint-Vincent-de-Paul, son imporx. Le lendemain, dans un dernier geste de bonti, Mgr I'Archev4que voulut
avoir A sa table tous les missionnaires et le Superieur du Grand Sbminaire
et la derniere beure avant la s6paration s'6oula dans une douce intimit6,
et une joie parfaite.
2. A simple titre de documentation, et malgr6 leur frangais heuril et
caillouteuz sont ici reproduites ces notes de M. Lacerenne. Sur ce missionnaire et sea travaux au diocese d'Aire et Dax, voir la page 15 des Annales
de 1939.

3. Voir An•sles, 1938, pages 242-249.
4. C. Daug6, Les Soubirans, p. 98-zo6.
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Pere M. Etienne nous meritaient que, tous les ans, pour 'anniversaire de l'inauguration d Barcean, il nous procurat on
tel bonheur que celui de le poss6der pendant quelques jours.
I1 nous honorait de sa premiere visite. Ses successeurs, M. Bor6
et M. Fiat ne sont pas venus aussi souvent. Ils envoyaient
un d6lgu6.
M. Dequersin, le remplacant de M. Truquet, trouva le moyen
de repondre a tout son z~e, fut tres occup6 pendant les six ans
qu'il passa A Dax, comme en font foi les notes qu'il nous a
laissees de ses travaux. Si son passage n'a pas fait une impression aussi forte que celui de son pr6d&cesseur, il faut dire
cependant que ses rapports avec le prochain et le ministere
qu'il lui consacrait 6taient g6neralement goits, qu'il savait
trouver le chemin des coeurs, et que bien des ames lui out dO
de revenir a Dieu, et d'avoir d6sormais des habitudes plus
chrdtiennes. J'ai 6t6 frapp6 de ce qu'il avait exerc6 d'action
sur certaines ames. Dans une de ses missions, a Saint-Esprit
de Bayonne, il en avait rencontr6 une (c'etait M. Yuancheto,
commercant mexicain retir6 des affaires), dont on peut dire que
pour elle son oracle, son dieu, c'6tait M. Dequersin. Ce monsieur,
ibre de sa fortune, en avait mis la disposition entre les mains
de M. Dequersin ; et c'est ainsi que ce bon et d6vou6 confrere
avait pt fonder notre maison d'Orleans. Faudrait-il dire que
le zele de M. Dequersin dans les paroisses ne tenait pas asses
compte de messieurs les cures, et nous causait en cela quelques
di!cults ! Quel est-il, h6las I celui qui dans son tableau n'a
pas quelque ombre !
M. Dequersin se plaisait beaucoup a Dax, il croyait d'apres
la parole de M. Etienne, Sup6rieur general, qu'il y passerait
sa vie, lorsqu'en 1867 M.Fabre, qui6tait Superieur du Grand
Seiinaire de Carcassonne, n'ayant plus assez de sante pour
rester A ce poste, fut place A Dax comme sup6rieur et visiteur
de la province dont il 1'etait d6ja du reste. M. Dequersin 6tait
envoy6 a Toursainte de Marseille, pour e 6tre le sup&ieur.
Le Tres Honor6 Pere, dans la iettre oi il le lui annon9ait, lui
exprimait toute sa peine d'avoir A le retirer de Dax, mais,
Ini disait-il, destinne qu'6tait la maison de Toursainte a se
developper et a prendre plus d'importance, il y 6tait regard6
comme necessaise.
J'aurais dr mentionner que M. Truquet, pa voyant que ses
confreres, parc. qu'ils ne comprenaient pas le patois du pays,
n'6taient presque pas occupes, insistait dans les derniers temps
enore plus pour que Ini fft envoy6 un confrere do pays parJast patois. Mais un seul confrere, qui fut du pays, quels services ne pouvait-il pas rendre ! II etait fond6 pour aller graiis
dans les paroisses les plus pauvres...
On connatt les noms des bienfaitrices de Dax qui, ayant pay6
des sonmes d'argeat, pour presque deus cotfkra s, voulaient
autant que possible que leurs services pussent etre pour le
pays.
M Lacerenne, du diocdse mene d'Aime,et pendant quatre ans,
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fut le premier du pays envoy6 a Dax. Sa presence fit quelque
impression, mais... il tait seul. M. Lacour ayant AtA envoy6
trois ana apres pour etre le Sup6rieur du Berceau, ainai que
M. Porte Etienne [28 juillet 1842-3 avril 1905], les deux 6galeament du pays, Mgr Epivent pria notre Tres Honox6 P6re
de ne pas permettre que les confreres du Berceau fasset des
missions dana le diocese. M. Lacerenne, queles que fuseent sa
smat6 et ses forces, 6tait 6cras6 par le trop grand travail qu'il
avait & faire. Enfin, en 1875, on envoyait M. Mignon. Et voilk
que d6jA depuis dix ans, M. Lacerenne et M. Mignou, tantMt
les deux ensemble pour des missions, tant6t s6par6ment pour
des retraites, ne cessent de parcourirtout le diocese. Les pretres
et les populations se montrent sympathiques aux Pretres de
la Missiont.
Nous sommes arrives i l'anr6e 1867, a la supiriontb de
M. Fabre, qui se continua jusqu'eni 1875. Cette position de Dax
6tait pour M. Fabre une honorable retraite apres tout ce qu'il
avait fait pour la communaut6 dont il 6tait un des membres
lea plus honorables, et les plus connus. M. Fabre, qui conserva
jusqu'a Sa maort en mmem temps que son titre de Supdrieur de
Dax celui de Visiteur de la province, ne fit que difficilement
et pdniblenant. a cause de son 4tat de dclabrement de sante,
son petit travail de visiteur de quelques maisons de scours,
et -de celles des confreres de la province. II nous edifiait par
sa pi6t, par sa regularit6, et surtout par son esprit de foi et
de prihre.
Notre conftrre, M. Dumay, qui avait 6t6 si 6prouv6 par la
neceasit6 de W',loigner du Grand Snminaire de Carcassonne,
dont il etait le Supdrieur, et n'avait pu s'habituer i sa nouvelle vie du Grand Swminaire de Cambrai, oi il avait et6 nommi
pofesseur, obtint de Paris qu'il viendrait se reposer pendant
les vacances aupres de M. Fabre, pour .qui il 6tait plcin de
veneration et de confiance. Nous fumes tous heureux de
voir au milieu de nous M. Dumay. Nous pensions que si M.
Fabre venait a nous xianquer, personne ne pourrait Je mieux
remplacer que M. Dumay. Jusqu'a ce que mourut M. JeanBaptiste Fabre [19 janvier 1804-17 aoit 1875], pendant un
pen plus d'un an, la vie de M. Dumay fut fort douce; il faisit
seldement pour les seurs de la chariti le travail que ne pouvait faire M. Fabre.
M. Fdiix Dumay, comme nous l'avions privu, int appeld
per M. Bor,

notte Supetieur g6ndral, a prendre la place de

M, Fabre Emus en 4tions tous tres contents. Pendant les trois
anr6es que M. Dmaay fat Sup6rieur il sut so faire go~ter par
to•a. Ses confrfres, les Filles de la Charit, les prtres, le
lalque meane aimaient beauoup Icurs rapports avec lui. 11
le frappait per sa dignit, par sa rxserve, par tout ce qu'il
savait ; et en mame temps agssi, il les Agayait par de ces petits
mots t do ces anecdotes doat il s'-tait fait un long rpwteoize.
t, Vir Amain 2939, pgs

is
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II avait trouv le moyen, pendant le peu de jours de sa sup6riorit6, de faire d'assez grandes economies. C'etait pour realiser le desir qu'il avait de procurer assez de chambres pour
recevoir tous les confreres qui venaient aux vacances. Cette
situation qu'il avait a Notre-Dame du Pouy lui 6tait si agreable,
qu'il ne souffrait qu'on put avoir pour notre maison la pens6e
d'autres ceuvres que celles qui y etaient. Aussi 6tait-il tres
oppos6 & de premieres d6marches qu'on avait faites pour voir
si on n'6tablirait pas lI un noviciat, et les etudes. Heureusement pour lui, ce ne fut qu'aprds sa mort, en 188o [23 mars],
qu'on se d6cida pour tout de bon, et qu'on conumenca les travaux de nouvelles constructions destindes a un noviciat et A
des etudes. M. Dumay, on le comprend, a laisse des souvenirs
excellents dans toutes les personnes de ce pays qui I'ont connu.
II nous a et6 donn6 de voir par nous-memes tout ce que lui
portait d'affection et lui accordait de confiance Mgr de la
Bouillerie depuis qu'ils s'6taient connus a Carcassonne. Mgr de la
Bouillerie, venu au Berceau de Saint Vincent pour precher
aux membres des Conferences du saint, avait voulu passer
trois jours avec nous aupres de M. Dumay. Et vraiment Sa Grandeur etait [%tres aimable ], elle nous traitait comme de la
famille (sic).
Le confrere de M. Dumay a Dax, qui crit ces lignes, n'6tait
pas d'avis, comme lui, que notre maison restAt ce qu'elle 6tait.
Au contraire, depuis qu'il y 4tait arriv6 en 1861, il ne cessait
de faire des voeux et de prier pour qu'une aussi belle rdsidence
fit occupee par plus de monde, rendit plus de services & la
Congregation. II a beni et remerci6 Dieu de tout son cceur
lorsqu'il a vu qu'on avait pris la d6termination d'ajouter a
Dax un Seminaire de la Congregation, et les 6tudes nkcessaires
pour conduire les jeunes gens a la pr6trise. Veuille Dieu continuer, faire de plus en plus prosperer ce qu'il a si bien commence, fournir par Dax de ces si bons et si saints confreres,
qui portent partout ia bonne odeur de Jesus-Christ!
En x88o, alors que fut d6cid6 ce que feait de plus Ia maison
de Dax, le confrere que M. Fiat jugea le plus digne d'y prendre
la place de Sup6rieur fut M. Valette, appel6 de Montolieu, oii
il etait pour les sceurs de charite. M. Valette 6tait tres bien
requ a Dax. I1y arrivait avec les meilleures intentions, et devou6
plus que personne pour les fonctions qui lui 6taient confer&-s.
M. Silvain Valette a 6et pendant quatre ans le Superieur de
Dax. C'est sous lui qu'a eu lieu J'inauguration du S6minaire
et des etudes. Malgr6 ce qu'il mettait de zele a s'acquitter de
ses devoirs, et tout ce qu'il avait de gout pour mener A bien
nos jeunes gens, on jugea qu'il fallait le remplacer. AprTs avoir
essay6 d4ji de lui donner une autre destination, on le fit enfin.
Au mois d'aoft 1885, on lui assignait pour poste ChAteaul'Ev4que ou il se rendit docilement pour y reprendre ses occupations d'autrefois a Montolieu. M. Valette nous a laiss6 le
souvenir d'un homme de Dieu, d'un confrre tr6s rigulier,
d'un Sup6rieur bon et plein d'attention pour ses confreres.
II est tres instruit dans les voies de Dieu et communique tres
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bien ce qu'il en a appris. Pourquoi dans la pratique ne sait-il
pas plus 6viter de ces paroles, de ces proc6dis, de ces manieres
de faire qui repoussent, et finissent par lui etre prejudiciables !
II ne s'en apergoit pas. Oh ! que nul n'est parfait en ce monde !
Bertrand-Firmin LACERENNE.
[22 avril 1827-12 octobre 1902].

Extraits de 'Historique de I'Etablissement et des (Euvres de
la Maison de la Congregation [de la Mission], dite Notre-Dame
du Pouy, au diocese d'Aire [Landes].

TORQUIE
M. FRANCOIS-XAVIER LOBRY
Visitur de Turquie (1891-1931)
CHAPITRE X : LE FILS DE LA SAINTE EGLISE

La grande sainte Thriese mourant ne cessait de rpeter : a Je-suis fille de 1'Eglise ». Ce fut toujours l'honneur et la consolation de M. Lobry d'etre fils de l'Eglise
et, comme le disait saint Vincent, d'6tre de la Congregation de Saint-Pierre.Sa devotion au Souverain Pontife, il la montra dans les nombreux voyages qu'il fit
Sad limina Apostolorumr , oif d'importantes questions

6taient traities. A 1'6gard de nos Seigneurs les 6veques
et des D16iguns Apostoliques, il ne fut pas un courtisan ni un flatteur, mais un serviteur humble, respectueux et devou&. Son esprit apostolique se d6ploya
avec une competence, une discretion et une perseverance remarquables, dans les affaires arm6niennes en
particulier. Toujours au-dessus des int&rts priv6s ou
nationaux, M. Lobry plagait les int&rts catholiques;
il aurait pu ambitionner les dignites ecclksiastiques
qui s'offraient a lui, il fut nommn par Mgr Timoni, en
1903, chanoine de la cathedrale de Smyme; Mgr Bonetti, d'accord avec l'ambassadeur, M. Cambon, lui
offrit le titre de Vicaire g6n6ral ; il refusa. Etant donn6
les services qu'il rendit a la D616gation Apostulique,
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il se trouvait tout d&sign6 pour occuper le poste: le
Gouvernement francais 1'aurait d6sir , ii ne s'y prfta
nullement, disant qu'un prelat italien Otait mrine de
se mouvoir plus aisement que tout autre au milieu des
competitions des diverses nationalit6s. Propos6 en 19oo
pour l'archevech6 d'Athenes et deux fois, en 1904 et
en 1909, pour 1'archevechi de Smyrne, quelles que furent les instances memes du T. H. P. Fiat, il 6carta r&solument ces honorables projet : il servait pleu utilement la cause catholique au poste de vigie oi la Providence l'avait place.
A part Mgr Bonetti qui resta 17 ans, le Dk16gu6s Apostoliques se succidaient rapidement A Constantinople.
Ignorant le plus souvent la langue et les choses de
I'Orient, ils consideraient le poste conmue une porte ouverte A de plus hauts honneurs. Transposant sur le plan
oriental l'anticlricalisme qui skvissait en France, ils
se defiaient de 1'Ambassade Protectrice, et m~ime de
M. Lobry, int&ress6, pensaient-ils, 4 redresser leurs
idees fausses. Cependant le Visiteur, bien au-dessus de
ces mesquineries, mettait A leur service son boQ sens,
son experience, son influence ; ii s'ing6niait A prdvenir
on a rdparer les fautes : au del des hommes qui passent,
il ne voyait que le triomphe du catholiciame.
Quand M. Lobry arriva A Constantinople, ii fut prtsentW A Mgr Rotelli, Vicaire patriarcal et D)ligu6 Apos-

tolique depuis 1883. Mais ce savant et distingue prelat
fut nomme Nonce a Paris, en avril 1887, ii arnonqa
lui-meme cette nomination A la reuion g6•erale des
Conferences de Saint-Vincent de Paul qu'il pr4sida et
partit Ie soir meme.
I.

Mgr AUGUSTE

1BONETTI

(887.1904).

-
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24 juin 1887, Constantinople catholique recmvait s••nncillment le nouveau D~~gud Apotolique. Mgr Au-
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guste Bonetti, archeveque titulaire de Padmyre. N4 le
3 septembre 1831 A Murialdo dans le Val d'Aoste,
c'4tait un fils de Saint Vincent. Pendant vingt-sept ans
missionnaire et cure de Salonique, il couaaissait, avec
l'italien et le francais, le turc, le grec et le bulgare. Son
allure militaire, sa belle barbe grisonnante, son regard
direct et bienveillant, impressionnaient et seduisaient.
Son calme et fecond 6piscopat fut I'age d'or des institutions catholiques a Constantinople.
Voici 'appr4ciation qu'en portait M. Lobry lui-mrme :
* Peo4st les dix-sept ams qu'il vicut i Constaxtinope,
l faix rieg## utr, Ii st la Mission. M. Lobry 'eat ja,•is d4e 4diS*ulWs vec Ie DJegue lazariste. II ast ami de
dire que le principe pour les aflaires, prinwsps ntttment

et persiveramment appliqui, itail : AChacun chez soi ».
Moyewmnt Cel, kes rapports furet tooujars caractdrisls
pfr Mua cwrdWiliti reciproygul P. Mgr Bonetti etait intelligent et riche d'un bon at grand coeur. De nature impressimonable, il subissait parfois les influences passagees opposdes A nos int6rots, mais un mot de M. Lobry remettait tout en 6quilibre et 1'on n'eut jamais de
miseres. Sans ttre hostile, Mgr Bonetti ne fut jamais
ce qui s'appelle dvou4 A nos Smurs. II appuya les
LaIaristes auprs de Rome pour l'acquisition de SainxiPwkEbiris. Los services quo M. Lohry eut 'occasion de
ui rendre furmat autrement importants, il le soutint et
le d=fendit dans des circonstanes graves, oe dot Mgr
Bonetti se montra toujours reconnaissant. MWdiocement instruit, le Dlegu, Apostolique etait habile, d6brouillard et plain de tact en affares. En vieilissant,
il n'avait plus du tout la fougue autoritaire des premiers
temps, il se laissait davantagegpider par son bon cceur.
II ent de belles amities et des sympathie dansie monde
t. JBlFel di M. Lot

. at. U. P, N 7-
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diplomatique: Sa Majest le Sultan Abdul-Hamid
I'avait en particulibre estime, l'Ambassadeur de France,
M. Paul Cambon appr6ciait l'ardeur du missionnaire
jointe A la prudence de I'administrateur, aimait sa franchise et admirait son habilete.
M. Droitecourt, son intime ami, I'accompagna dans
ses voyages A Rome et A Carlsbad. Malheureusement
ni M. Droitecourt, ni M. Lobry alors en France, n'assisthrent A ses derniers moments et A ses funirailles. Le

R. P. Andre, de la Compagnie de Jesus, prononca son
6oge funebre en la cathedrale du Saint-Esprit, le
22 septembre 1904, Mgr Bonetti avait ligu6 sa fortune
personnelle (75 A 8o.ooo frs) aux PNres Salsiens italiens pour leur orphelinat.
II.

Mgr JEAN TACCI DI PORCELLI

(1905-1907).

-

Le successeur de Mgr Bonetti fut Mgr Jean Tacci, archeveque titulaire de Nicie. Son arrivee, le 19 mars 1905,
fut encore entouree de tout le ceremonial protocolaire
en usage sous le Protectorat frangais. Un repr6sentant
de 1'Ambassadeur de France, M. Freville, avec le Vicaire general, Mgr Borgomandro, accompagn6s de
M. Cuinet, drogman et de M. Lobry allkrent saluer le
nouveau D616gu- Apostolique A bord du bateau italien.
U3e voiture de l'Ambassade de France le conduisit A

sa residence de Pancaldi. Le soir, A 3 heures, A la cath&drale, eut lieu l'intronisation solennelle avec le concouis
du clerg6 et des fideles, en presence des repr&sentants
de la France. Le 21 avril, Mgr Tacci present6 par M. Ledoulx, second drogman, avait son audience du Sultan
Abdul-Hamid : Sa Majest4 lui conferait le grand cordon de l'Ordre du Medjidii.
Le prelat, pieux et doux, inspirait la sympathie:
mais completement ignorant des choses d'Orient, il
manifestait de vives apprehensions en face des diffi-
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cultis qu'il prevoyait et il demandait A M. Lobry d'6tre
son conseiller et son guide. En France, les d6putes discutaient la Separation de l'Eglise et de 1'Etat ; 1'Itahe
6piait le moment propice de substituer son influence A
celle de la France. L'Ambassadeur, M. Constans, ne
passait pas pour clerical, maiL aucun de ses predicesseurs n'avait autant fait pour les ceuvres catholiques,
et M. Boppe, Conseiller d'Ambassade, 6tait tin chrktien'
devoud et un ami de M. Lobry. Celui-ci ne pourrait
empecher les religieux italiens de r6pondre aux invites
de leur ambassadeur, le Marquis Imperiali, et de tourner le dos A la France, leur antique bienfaitrice; mais
jouissant de la confiance du DBlegu6 Apostolique, il
devait le preserver des pieges de l'esprit nationaliste et
le porter A maintenir les ceuvres qui, protegees par la
France, gardaient un caractere international, c'est-adire catholique.
Mgr Tacci visita les Maisons de Saint-BenoUt et celles
des Soeurs dont M. Lobry lui faisait les honneurs. I1
se rendit en Macedoine en wagon-salon mis A sa disposition par la Compagnie frangaise Jonction-SaloniqueConstantinople: M. Lobry eut soin de lui 6viter une
rencontre avec 1'Ambassadeur d'Italie. Ainsi, 6tant A
Rome en 19o 7 , M. Lobry pouvait rendre hommage A la
prudence, A la sagesse et m6me A la fermetW de Mgr Tacci.
Nommn Nonce A Bruxelles, Mgr Tacci resta 1'ami du
Visiteur de Constantinople qu'il invitait A passer quelques jours aupres de lui, au cours de ses voyages.
III. Mgr SARDI DI RIVISONDOLI (1908-1914). - Le
31 mars 1908, les journaux annoncaient la nomination

de Mgr Vincent Sardi comme Delgu6 Apostolique A
Constantinople. II arriva en effet le 28 juin par le train
x. Le x5 mai 192z, M. Boppe est mort Ministre pl6nipQtentiaire LPikin,
assistd par IU

Jarlin.
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conventionnel et fut recu, suivant le protocole ordinaire,
par 1'Ambassade de France et le clerg.. I1 avait 56 ans:
Jesuite, puis chanoine de Saint-Pierre et Secretaire des
Brefs aux Princes, ii n'ktait nullement prepard a I'administration d'un diocese dans des temps difficiles et
sur le terrain mouvant de 1'Orient. Sa nature impetueuse
et autoritaire le jeta aussitot, plein d'un beau 6le, dans
une profusion de notifications et de dcrets. Les privileges des Congregations religieuses, les coutumes immnmoriales, les situations 4tablies, les personnalites respectables se trouverent violermment heurths: de IA,
des mecontentements et des reclamations. M. Lobry
6tait obigW d'etablir, dans des rapports precis et d&tailks, la situation particulihre des Filles de la Chariti,
puis des Eucharishtis de Macedoine et bient6t de chacune des Maisons de son obedience. Cependant 'ArchevWque lui timoignait beaucoup de bienveillance et de
confiance. I lui demandait conseil en plus d'un cas,
tout en n'en faisant qu'A sa tete, il se tenait sur la rserve, sinon en froid, avec 1'Ambassade de France.
H demandait A Rome de faire la Visite Apostolique de

Communaut#s religieuses de Constantinople. L'odieux
de ces mesures ne pouvait retomber sur le Visiteur dont

la sagesse etait connue. Cependant (ýtait-e un machiav4lique calcul) Mgr Sardi I'emmenait a Rome.C'6tait la Batification de Jeanne d'Arc. M. Lobry en
proftait d'aillears pour visiter la Ville Sainte et les
principaux sanetuaires de 1'Italie. 11 etait dans rordre
qu'il eit une audience du cardinal Gotti, Pr6fet de la
Propagande, it y fut question de Mgr Sardi, le cardinal
diait : a II a le temperament impressionnable et imp6tueur: dans les bureaux du Vatican, ils sont tous
plus on moins ainsi 1 M. Lobry rendait honmmage
aux qualites de pi6t6, d'intelligence, d'6rudition qui caract6risaient I'Archeveque, mais. i coacuait que, vu
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son inexperience des hommes et des choses pratiques
et surtout vu son caractere, en tout excessif, il n'ktait
pas A sa place, ,<qui sait? ajoutait-il, il ferait un cardinal s. Son Eminence souriait en silence. A Mgr Benigni,
de la Secr6tairerie d'Etat, M. Lobry disait encore:
* Ce qui manque A Constantinople, c'est un D616gn
connaissant l'Orient et A m&me de renseigner exactement le Vatican, un juste appreciateur du Protectorat
franrais pour l'utiliser an mieux des intdrets catholiques. Le Protectorat sert plus encore a Rome qu'a la
France )
A son retour, Mgr Sardi se tint plus eloign6 que jamais de 1'Ambassade de France. 11 continua ses visites
apostoliques dans les Communautis. Mais la solitude
se faisait autour de lui, ii en eprouvait une peine sensible et songeait, dicourag6 d6jA, A demander son rappel
an Saint-Siege. M. Lobry, A qui il faisait part de ces
pensees, ne lui cachait pas que x son autoritarisme et
ses vivacites colereuses produisaient ce malaise genral ,. Cependant ii fl chait d'adoucir et de remonter le
trop impressionnable prlat.
La creation d'une Semaine Reigieuse, organe du Vicariat Apostolique, decelait ce malaise et ne suscitait
que de tikdes collaborations.
Chargi de remettre une lettre autographe de Sa
SaintetA Pie X an Sultan Mehmet V, Mgr Sardi, pour
n'avoir pas voulu se servir du canal de 'Ambassade
de France, ne put obtenir audience. M. Lobry, profondement peinW, mais impuissant devant l'intransigeance
6crivit une mise au point de la situation
Igu,
d De
de la Dlgation Apostolique vis-a-vis de l'Ambassade
de France A l'heure presente: 12 pages dactylographiees
qu'il communiquaitaux intdresses et A Rome. Ces pages
ln'avaient nullement la pr6tention de faire la legon an

veprisentant du Saint-Siege, ni de r6volutionner la
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bile de Mgr Sardi: elles 6taient dict6es par un zele
charitable et un d6sir de conciliation.
A la suite des visites apostoliques, les rapports de
Mgr Sardi a Rome furent exager6ment ddfavorables
aux religieux. Les Superieurs gtneraux regurent de
Rome des observations. Pour les Lazaristes, tandis que
les Ordonnances laissdes par le Dl1gu6 louaient le zde
et le bon esprit des missionnaires, les rapports les incriminaient: a peu de regularit6, pen de respect pour
l'autorit, ils visitent les families, fument et perdent
leur temps ). Quand M. Villette, commissaire extraordinaire, vint de la part du T. H. P. Fiat demander des
explications au Dilegu6, celui-ci manifesta le plus
grand ~tonnement et declara qu'il &criraitau Saint -Pre
pour d6mentir et protester. De son c6te, M. Villette fit
un rapport pr6cis et motiv6 sur .ces allegations contradictoires : l'affaire ne tourna pas a l'avantage du DlIgu6 trop 6videmment gallophobe et neurasthenique.
M. Lobry, loin de lui tenir rigueur, continua ses services
avec une d6efrence plus humble et plus respectueuse. Aux
nouvelles incartades de l'impulsif archeveque, il ne
cessait de recommander aux siens le respect, la prudence et la discretion.
En 191o, Mgr Sardi timoigna le desir de celebrer
son jubile sacerdotal. L'orgamsation de la fMte etait
delicate et difficile, vu le peu de sympathies qu'il avait
conquises. Une commission r6unie se derobait, M. Lobry seul fut l'ime de la fete qui fut pieuse, aimable et
apporta pros de 3.oo000 fr. a l'heureux jubilaire.
L'imbroglio armdnien devait mettre le terrible De6gue en mauvaise posture et, par contre, porter vers
M. Lobry, comme vers un sauveur, tous les regards
et tous les espoirs. En 1909, le patriarche catholique
Sabaghian 6tant mort, Mgr Pierre-Paul XII Terzian,

Eveque d'Adana; fut elu & la dignit, de Patrik et de

-475-

Catholicos des Arnnniens catholiques. L'election avait
et6 faite r6gulibrement avec le concours des notables
laics et confirmee par le Gouvernement Turc. Le nouveau
Patriarche, pieux et zeil, demanda A M. Lobry de pr&cher A ses prktres les exercices spirituels qui n'avaient
pas et6 donnrs depuis plus de trente ans. En effet,
deux retraites eurent lieu au mois d'aoit 191o : M. Lobry en eut le merite et la consolation. Poursuivant son
plan de reformes, Mgr Terzian voulut 6laborer un nouveau statut du Conseil laic. Celui-ci, depuis le schisme
anti-hassounite, pr6tendait au rl6e d'Assemble Nationale. Dans un but d'apaisement, Mgr Anzarian avait
conc6d& un ( Takrir » ou concordat, reconnu par les
Turcs, mais que Rome n'avait jamais voulu approuver.
De li une situation delicate et penible qu'il 6tait urgent
de modifier. Neuf sieges 6piscopaux restaienf sans titulaires par suite de l'opposition des laics, et I'administration des biens eccl6siastiques 6tait soumise A leur
ing6rence soupionneuse et malveillante. Leur mkcontentement se manifestait meme A l'6glise, lorsqu'au
Canon on nommait 1'6veque ou le Patriarche. Voyant
qu'on aboutirait difficilement A une entente avec des
laics, ferus de nationalisme, mais ignorants des principes et des droits catholiques, Mgr Terzian avait suspendu les seances de discussions du Reglement et etait
parti pour Rome. LA, sous les yeux du Pape, un concile
armxno-catholique s'est tenu, 9 6veques ont Wtd sacres,
les limites entre les pouvoirs temporels et spirituels
definies et 1'Assemblee dite Nationale, dissoute. Sans
plus attendre, le Patriarche rentre a Constantinople,
le 5 janvier 1912.

La situation s'est aggravie. Les 6veques sacres A
Rome auront-ils le ( Birat » turc qui les reconnait ?
Les laics iront-ils an schisme ? Entre le Patriarche et
son peuple, entre le Vatican et la Sublime Porte, qui
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France, en vertu de la tradition, protege la personne du
Patriarche et peut, sans doute, arranger les affaires
avec les Turcs, mais c'est au Det1gu6 Apostolique qu'il
incombe de dire le droit et d'apaiser les conflits; or
Mgr Sardi, toujours bouillant et tranchant, a manqud
de parole aux Arm6mens en leur promettjant 1'dlaboration d'un Reglement, et il parle d'excommunier tous
les laics recalcitrants ; il a d6courag6 l'Ambassade de
France en lchant Mgr Tertian, et ii conseille a celui-ci
de donner sa demission propler odium maiae plebis v.
De son c6te. le Patriarche s'est adressk au Ministre de
la Justice turque, Les Notables ont agi, eux aussi, demandant sa deposition civile, et is auront gain de
cause.

11 n'y a qu'un homme qui ait la confiance de tous,
des Arnmniens, de 1'Ambassade et, meme, du DI6lgue
Apostolique, dont les foudres sont impuissantes. M. Lobry a 6te dksigne 4 Rome, dis le mois de janvier 1912,
par M. Villette agissant au nom du Gouvernement
Francais, pour remplir le rl6e conciliateur. .Malgre ses
r6pugnances, il n'a pu s'y derober.
I) a de longs entretiens avec Eram Effendi, President

de l'Assemblie Nationale, A 1'Ambassade et au Patriarcat Arxniejen. I1 kcrit des c Lettres au Clergi et aux
Nhables Arminicns a pour secouer leur torpeur et les
rallier autour de leur Patriarche. 11 fait intervenir 'Ambassade de France pour que celui-ci ne soit pas expuls6
de son palais. II retarde tant qu'il peut la lecture du
v buywuu*Wu . qui prononce la destitution civile du
Catholicos. II tente d'6tablir une formule de concilia-

tioo entre les Notables et le Patriarche et il l'envoie A
Roue pour approbation. Mais Rome attend la fin de
la Guerre itale-turque.
En attendant, Mgr Tersian n'avait plus de )uridic-
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tion civile et son autoriti religieuse meme n'6tait plus
respectee. Un conseil de 1o membres, puis un locumteowns laic atteint par 1'excommunication, seront i la
tote des Armeniens catholiques, et cette lamentable
situation qu'une diplomatie sage efCt 4vitQe, durera des
annies. Par la faute de Mgr Sardi, qui passait de l'inertie a la violence, les efforts meritoires de 1'Ambassade
de France et de M. Lobry n'avaient abouti A aucun resultat. Mais la situation du D6lcgu- Apostolique &tait
d6sormais impossible: lui meme sollicitait son rappel.
Il quitta enfin Constantinople. La Guerre et l'amabilit6 de son successeur le firent oublier. A Rome, nomm6
Assesseur de la Consistoriale, il eut peut-6tre 6t( cardinal, si la mort n'avait pr&venu cette lv6vation.
IV. Mgr Angelo DotLC (1914-1922). - Mgr Angelo
Dolci fut I'ange de la paix pendant la Grande Guerre.
Quand les arabassadeurs des puissances belligerantes
et M. Lobry lui-m~me avaient quitt6 la Turquie, il y
etait arrive comme le protecteur de toutes les faiblesses.
En face des mille avanies que suscitent le fanatisme et
la xenophobie, I'ambassade des Etats-Unis est impuissante, les religieux et religieuses accuses de correspondance avec 1'ennemi sent jug&s par une Commission Militaire, tenus de longs jours en prison et quelquesuns condamnis A mort : les d&marches de Mgr Dolci
adoucissent leur sort et finalement obtiennent leur dlivrance. Les orphelins et orphelines des Filles de la
Charite sont menaces de disparaltre dans les harems
ce
ou les casernes: Mgr Dolci russit a les arracher
Souvele
renseigne
activit6
cruel destin. Son incessante
rain Pontife et provoque ses liberalites : les malheureux
sont secourus, les affamds sont ravitaill6s, les ceuvres
de charit6 encouragces et soutenues. Aussi, quand
apres la guerre, le De61gue proposerad'dleverk Benoit XV
una statue sur le paryis de la cathdrale, les Juifs, les
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Musulmans, les Orthodoxes souscriront avec les Catholiques, dans leur reconnaissance. M. Lobry intervint pour que l'inscription du pi6destal ne fut pas seulement en italien, mais aussi en latin et en frangais:
il l'eut preferde simplement en latin. On ne peut assez
louer le d6vouement de Mgr Dolci, qui s'exerea encore
apres la guerre A i'rgard des r6fugies russes. II fit de
belles fetes pour la canonisation de Jeanne d'Arc et la
beatification de Louise de Marillac (mai 1920). II avait
bien mfrite de l'Eglise et de la France.
II aurait d6sire la nonciature de Paris: M. Lobry
y interessa le gen6ral Pellk et le ministre Briand. Mais
Rome avait d'autres vues et Mgr Dolci fut nomme
nonce a Bucarest, M. Lobry demanda pour lui le grand
cordon de la Legion d'honneur: Mgr Dolci regut la
Croix de Commandeur, son Vicaire general, Mgr Pompili, fut nomm6 officier et Mgr Cesarano, chevalier.
V. Mgr Emesto FILIPPI (avril 1923-juillet 1924). Mgr Ernesto Filippi arrivait d'Am6rique a Constantinople en avril 1923; il n'avait que le titre de Visiteur
.Apostolique avec une mission d6terminee. Deja les
Turcs avaient amorc6 des n6gociations avec le Vatican pour avoir une representation diplomatique, sans
immixtion de la France. C'est ainsi que le pr61at, arriv6
incognito, fit sa premiere visite a Adnan Bey, vali d'Istanbul et bient6t fit remettre a Mustapha K6mal un
don de 5.000 livres turques pour les pauvres emigrants
et refugies. II fut avec M. Lobry d'une amabilit6 excessive, escomptant son concours pour aboutir a ce qu'il
desirait et esplrait. Le Vatican souhaitait sa libert6.
Mais M. Lobry pensait que les intr6ts de l'Eglise Catholique en Orient demandaient l'appui d'une puissance. D'ailleurs une question plus grave allait mettre
a l'epreuve les talents diplomatiques du prl6at romain.
Le Trait6 de Lausanne n'etait pas encore ratifi6 par
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les Chambres francaises que la Turquie montrait -sa
politique nationaliste agressive. DWs le 23 octobre 1923,

une circulaire ministerielle proscrivait les emblkmes
religieux dans les coles etrangeres. Notifiee d'abord A
Smyrne, elle etait reque A Constantinople le 15 fevrier
1924. Aussitot I'tmoi fut g6enral dans ls Communautes Catholiques. Toutes elles etaient dispos6es A ne pas
c&der, mais en referaient pourtant A l'avis du reprsentant du Saint-Siege. Celui-ci essayait de se retrancher derriere les limites de son mandat. En vain. Car
a Smyrne, sur refus de se soumettre, les ecoles et collUges etaient fermes et mis sous scell6s. Les Ambassades protestaient aupres des Turcs et demandaient une
direction du Saint-Siege. M. Montagna, ambassadeur
d:Italie, donnait aux coles congreganistes de sa suj6tion le conseil de ceder.
M. Lobry provoque une reunion-des Visiteurs Provinciaux a la Del1gation Apostolique : IAil expose les
raisons de ceder et de ne pas ceder. Ne pas ceder, c'est
la fermeture des classes, les enfants laiss&s sur la rue ou
dans d'autres 6coles sans instruction religieuse. Ceder,
n'est-ce pas encourager les Turcs A accentuer leurs exigences ? Evidemment c'est la resistance passive qui est
indiquie A chaque 6tablissement, sans declaration officielle et sans mettre en cause le Saint-Siege, le rl6e de
1'Ambassade est de chercher A gagner du temps jusqu'a
I'homologation d'un statut scolaire acceptable. Les
autres Provincaux partag&rent cet avis et dclar&rent
qu'ils attendaient la resolution d6finitive de Mgr Filippi.
Cependant on essaya de n6gocier avec les Turcs:
M. Lobry et le T. C. Fr. Giraud, Provincial des Freres
des Ecoles Chr6tiennes, r6digerent une requ6te A l'effet
de garder le crucifix, seul embl6me religieux. Tdus les
supdrieurs provinciaux la signerent. Mais cette re-
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quite ne fut pas admise. D'autre part, une dpiche
idh
Cardinal Gaspari prescrivait de ne pas ckder sur la question du crucifix. On 6tait des lors fixi, semble-t-il, sur
la ligne de conduite a suivre, et M. Lobrv se declarait
satisfait: Rome a parlt, la cause est entendue.
Le 7 avril, les 6coles etaient fermnes, La Paix, Sion,
Saint-Benoit, Jeane-d'Ar, etc., La mesure pouvait
n'Ztre que provisoire : les Gouvemnements s'alarmaient
enfin. M. Jesse Curnly tQl1graphiait cette energique
protestation : < Ai ordre de mon Gouvernemeat de protester contre la fermeture par autorit6s turques de

36 dcoes francaises comptant 12.oo00 ilves. Suis charg6
d'attirer serieusement I'attention du Gouvernement
tuwc sur les consiquences r6sultant de ladite fermeture
constituant violation de I'accord d'Angora et du Trait
de Lausanne, d'autant moins tolerable que les Gouvernements francais et turc sbnt en conversation relative-

ment au futur statut des 6coles irancaises. »
L'Ambassadeur d'Italie protestait de son c6td. Mais
les Turcs, declarant que la prohibition des emblkmes
religieux etait une question de politique ntrieure,
n'acceptaient aucune intervention 6trangee.
Capendant Mgr Filippi 6tait appeIl
a Rome. Avant
de partir, il faisait part a M. Lobry et a quelques suplrieurs de ses idces : c Le Saint-Siege a 0t4 mal informe.
Les Turcs se sont fort avances et ne veulent pas reculer. Pour sauver la situation, il n'y aurait qu'A creer
des lycdes avec un directeur laic, le crucifix serait enlev6 des classes, Ft les religieux et religieuses quittant
leur habit continueraient d'enseigner. On devire l'ahurissement des respectables auditeurs a de telles propositions, Le diplomate qui se les pernettait n'aurait
ni l'estime des Turcs, ni 1'approbation de Romn. 11 n'y
avait qu'a en appeler au Saint-Siege mieux informe et
provoquer une action diplomatique des puissances

pour cela et mancatholiques. L'hoamme tout designt
date par ses pairs etait M. Lobry.
Pourtant il hisitait. Ce n'itaient pas tant ses 76 ans
que l'obscurit des affaires et l'incertitude des d6marches A tenter qui lui pesaient. Dcid&ment it partait:
le 8 uillet il etait A Paris. 11 y voyait les secr4taires
du Ministre des Affaires Etrangares, le Nonce, Mgr Cerretti et fournissait un copieux rapport au T. H. P. Verdier lui·rmme. Le 15 juillet, il etait 4 Rome. Le Cardinal Gaspari ui dit de porter la question au Saint-Office,
se•l competent. Le Saint-Pere Pie XI le garda une
demi-heure dans une audience toute paernelle et ea
courageaute: e'etait le a3 juillet. Le mnme jour, la
Congregation du Saint-Office donnait une solution,
cowciliante autant que rapide,aux angoissants problemes poses depuis huit mois.
M. Lobry aurait volontiers pask ie mois d'aoit dan
son air natal, a Ghissignies. Son repos bien mnrite fut
coupe par a* dAipche du Saint-Office lui intimant de
rentrer A Constantinople an plus t6t- L'epoque normale
de la rentrie des classes approchait: il etait urgent de
traiter de la rdouverture. Tandis que le Gouvernement
franUais envoyait a cet effet A Ankara un glorieux soldat, kt gendral Mangin, Rome delguait ea Turquie un
Prelat sanpathique, Mgr Dolci, avantageusemaent conu
par tout le bien qu'il avait fait pendant la guerre. L'aimable prelat put arriver sans trop de dilai a une solu-

tion. U distinguait, aupres des Turcs, des "colescofessioonelles et des ecoles mixtes. Pour ceUes-ci, on convenait qu'elles n'auraient pas de crucifix dans les classes,
ouTurs et chretiens 6taient mles, mais pourraient le
garder dans le bureau du directeur. Pour les &coles
catbhoiques (il en signalait 4), elles pourraient garder
le crucifix. C'est dans c's conditions que furent rouvertes les coles au mois d'octobre. On constata, au debut,
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un d6chet notable du nombre des eleves : Saint-Benott,
par exemple, tombait de 560 A 300 elMves, mais ce chiffre
monta bient6t a 825. On n'obtint jamais des Turcs un
kcrit autorisant la concession faite aux 6coles confessionnelles et la porte resta ouverte aux chicanes.
Les Turcs n'allaient pas manquer d'appliquer aux
6coles leur programme nationaliste et laique, et le Protectorat frangais ne s'exergait plus comme par le passe.
Mgr Dolci essaya bien d'&tablir un accord entre le SaintSiege et la France pour l'Orient, mais les tractations
avec les hommes politiques 6taient delicates et difficiles, le moment pen favorable. II dut regagner sa nonciature de Bucarest, heureux pourtant de son demisucc6s dont M. Herriot, Pr6sident du Conseil des Ministres, le fMlicitait par un tOl6gramme -trds cordial
(20 novembre 1924). Personne ne s'en rejouissait plus

que M. Lobry: il souhaitait que Mgr Dolci arrivat,
suivant son desir, A la nonciature de Paris et il le recommandait, en effet, A M. Briand, Ministre des Affaires
Etrangeres. Si cette nomination n'eut pas lieu, Mgr Dolci
fut cependant dlev6 plus tard au cardinalat.
VI. Mgr Angelo ROTTA (1925-1930). -

Mgr Angelo

Rotta, nomm4 DI61gu6 apostolique A Constantinople
y fit la meilleure impression. N6 A Milan, il dtait devenu
chanoine de Saint-Pierre et, sauf une 16gationa CostaRica, il ne s'6tait pas occup6 de diplomatie. Comme son
prddcesseur, il venait d'Amerique pour traiter d'un

nouveau concordat avec les Turcs. I1 n'y parviendrait
pas, mais sa simplicitM et son amabilit6 lui conqudraient

toutes les sympathies. Un incident diplomatique lui
fournit l'occasion de hiter le reglement du protocole
des Honneurs liturgiques A rendre aux Ambassadeurs
on Consuls frangais en Orient. Comme M. Brugere,
charge d'affaires, s'appretait A aller assister officiellement A la Fete de Saint Jean Chrysostome, A la cathe-
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drale, on vint lui signifier que les honneurs liturgiques
habituels ne seraient pas rendus. Le procýd6 6tait raide,
l'Ambassade s'abstint et des protestations iurent elevtes. Mgr Rotta, 6tant alors A Ankara, degageait sa
responsabilit6. Sa chancellerie s'excusait sur le texte
contradictoire et le retard des d6p&ches. Le Ministre
Briand n6gociait avec le Cardinal Gaspari. Enfin, le
26 novembre, Mgr Rotta communiquait a l'Ambassadeur, M. Daeschner, le nouveau protocole : les honneurs liturgiques devaient 6tre rendus a nos representants dans les Echelles d'Orient aux trois fetes de Noel,
de Piques et de Pentecbte. Ces marques de respect,
si jalous6es par d'autres puissances, ne sont qu'un souvenir reconnaissant de 1'Eglise pour l'antique protectorat dont profiterent jadis toutes les nations occidentales. M. Lobry, qui etait intervenu bien des fois entre l'Ambassade et la Delgation Apostolique pour eviter ou adoucir des froissements, etait heureux de la solution donnie Acette question. Mgr Rotta eut d'ailleurs
des relations faciles avec Saint-Benoit. Il s'exprimait
aisement en frangais, et volontiers assistait aux fetes
de l'6glise ou du college. I1presida le z3, dcembre 1925,
le jubile sacerdotal de M. Lobry pour qui il avait demande une benediction apostolique. Aussi M. Lobry
rkclamait-il pour que I'allocation de la France A la Dl6gation Apostolique de Constantinople, continuit
d'etre servie. Le jour de Paques, le vieillard fMtant
l'Ange de la Resurrection, inclinait ses 8o ans sous la
bn&ldiction de Mgr Angelo Rotta. En 193o, celui-ci
fut nomm6 Nonce apostolique en Hongrie.
VII. - En dehors de Constantinople et de sa Province. M. Lobry eut des relations nkcessaires et suivies
avec un grand nombre d'6vWques. Plusieurs l'honorqrent de leur amitie. Parmi eux, il faut citer Mgr Ray-
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en avril 1907, M. Lobry a Wetpour moi un ami sincere
et toujours fiddle. II m'a aid4 et soutenu dans des situations difficiles et critiques. Je lui dois beaucoup de
reconnaissance, je parlerai de lui dans le volume qui se
trouve actuellement -sous ma plume ».

Mgr Netzhammer vint plus d'une fois A Constantinople en compagnie de savants P-res BWn&dictins
curieux de visiter les mosqudes et lea vestiges arch6ologiques. En 1913, M. Lobry est heureux de faire visiter A Monseigneur et au RWverendissime PWre AbbW
de Notre-Dame des Ermites, non seulement Stamboul,
aais toute4a Grace ; ils voient Eleusis, Corinthe, Argos,
Mycenes; ils vont jusqu'A Marathon of leur auto
6crase les pattes d'un chien (Les Meir oires de Mg
Netzha*mser relatent ce voyage m4morable). Les cenvres de Saint Vincent de Paul implant6es en Roumanie redisent le zele de ces deux grands serviteurs de
l'Eglise et des pauvres.
VIII. - Si M. Lobry servait l'Eglise universelle,
il n'oublia jamais le diocese de Cambrai, il eut toujours
avec ses archev4ques des rapports aussi confiants que
respectueux, Mgr Carlier, Vicaire general, 6tait son intime ami de toujours. C'est ainsi que M. Lobry fut
pri6 de mettre son influence au service du diocese pour
6viter la division de Cambrai et de Lille.
En septembre 1913, M. Lobry vient A Rome, et se
fait 1'avocat de l'unit6 de son cher diocese, il plaide cette
cause aupres du cardinal Vincent Vannutelli et il lui
semble que le cardinal abonde dans son sens. 11 ose
meme aborder la question dans son audience du Pape
Pie X : i insista, citant le cas du vaste diocese de Matz Lettre

du •i novetbre 1931 A M. Lvecque.
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lines oi il y a, pros de 1'archeveque, deux &vAques auxiliaires, Vicaires generaux, il parle de l'Universit6 de
Lille, fille de Cambrai, il a l'audace de conclure : ASi
Votre Saintet6 dcide un partage du diocese, je vous
en supplie, Saint-Pere, qu'on fasse un diocese flamand,
mais que Lille pour ses vocations et ses ressources
reste A Cambrai ». Le Pape, indulgent A tant de naive
confiance souriait tout en se reservant, c on fera tout,
disait-il, pour le mieux du dioc6se de Cambrai v, bien
plus il tire une belle image de la Vierge Immaculke et
la dedicace cDilecto filio Francisco Xaverio Lobry n,
il accorde encore toutes les benedictions sollicitees pour
les missionnaires et les Filles de la Charite de Constantinople, pour ses freres et soeurs, pour l'Amicale des
Anciens Elkves des Freres du Quesnoy et pour Ghissignies, avec permission au curd de donner A ses paroissiens la benediction papale. Les bonnes gens, le cur6
lui-m4me, n'en revenaient pas d'une telle familiarit6,
mais M. Lobry qui avait vu trois fois Leon XIII, qui
avait 6t6 re9u quatre fois par Pie X, 6tait aux pieds du
Pontife Supreme comme un enfant aupres de son
PNre. Les cardinaux, comme Son Em. Mgr Gotti, lui
temoignaient la plus grande confiance, Benoit XV le
verra avec la Mission du cardinal Dubois, Pie XI le
recevra en audience particulihre en janvier 1923 .
il I'&coute parler des oeuvres catholiques en Turquie
pendant quarante minutes et M. Lobry offre au Souverain pontife une pierre de jade chinoise datant de 1200
ans avant Jesus-Christ. Pie XI benira son jubil6 sacerdotal en 1926 et tandis que la France le decore, l'Eglise
le reconnait pour un de ses plus d6voues fils.
XI: LE GRAND FRANqAIS
de
l'enfant se penche une mere reSur le berceau
connaissable A son sourire. Mais au-dessus d'elle, s'inCHAPITRE
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dine une seconde Mere dont la main r6pand des trosors de bien-ttre, de science et de gloire, amasses pr
le long travail des gendrations : cette mrre c'est la pattie.
Comme ii aima profondement sa mere au visage soriant, M. Lobry aima la France, sans phrases, mai
avec la conscience intime de ce qu'il en avait re~u de
bon, et avec la flerte g&inreuae de ce qu'il lui pouvait donner. Dant ume circostance solennelle, en 1911,
lorsque l'Ambassadeur, M. Bompard, lui remettait
au nom du Gouvernement la Jea#nM d'Arc de Fremiet,
M. Lobry dclarait ees sentiments : Nous aimons la
France disaitil, et c'est de tout notre cour qu'autour
de nous, ious donnons a tons, indistinctement, ce qu'
noua-mAmes la France nous a dontn de meilleur a.
Son patriotisnm, si ardent qu'il fft, Rtait calme et
discret; son devouement dsinteress6 ne cherchait
point de reclame : i s'exerga vingt-cinq ans sans attitrt l'attention du Gouvernement. Quand enfin la croix
de la Legion d'honneur lui fut d6cemde, 1'applaudisement est gen&al et 1'acclamation unanime est celle de
tGrand Francais . C'est le bon pere Joveniaux, un
Vieil ani qui &crit'de Steenwerzk (Nord) sa naive admi-

ration de paysan :

Jamais recompense ne fut plus

mkitee. En vous voyant passer portant le ruban rouge,
on pourra dire: Voil le Grand Francais x. La voix
plus autorisde de Maurice Barres y fait echo dans la
u
Reu dAe Doux Mdes du xw nowmibr 192S3 : Nul,
qui
d'Orient
choses
des
ayant pour si pen approch
ne connaisse e CGrand Firnfais. II a le genie de l'organisation. Seus son impulsion, que d'etablissements ont
ete cre6s. 11 a d6velopp6 Saint-Benott de Constantinople, fonde Saimi-Puichhrie et Bibk, organise la
Mision de Macedoine, multiplie les ecoles A Monastir,
1. Lettr du 3 mars 193.

a Cavalla, appel eo Turquie les Freres Maristes. Et
coamm9 i use sagement de son experience ! C'est e
Neftor de toute* les deliberations, oi s'agiteut les iný
tirtsU franais.
Mg Heri Cambou, Ministre . Sofia, rlesw
Uakf,
bien 1'opinion de tous les diplomates daos ce lignas
4t la CsGre de CommawndAr docererites A I'occawo~
ne 4 M. Lobry : c Tous ceux. qui s'bonoreat de votte
amiti., et tous les Franis qui savent ce que votre la-

beWu d'u des~ -sicle a apport4 de baefice. moral et
at~riel, de prestige, de sympathies a leur ays, S
rtnmissent vuai-awat, a
Ea fApat. t^ndis que ts titulates, conuWUes o siW
cettwires d'ambassaI c hageaiept frequeawAeAt, Ws

pratr represe•tait la stahbite, la tradition de la Franc
reigiese. et bienais•nt,. Ce pritre qui visitait rguliAt 1•s poaits les plus divers de 1'Elwpire Qttomai
rermeA
reaseig §sr e
etaitlie
et des pays circoauvwii
nts et YIopinion. Au•si ses avis et sou exp.ripce
6vetn4
devaiut-ils Ettr pri.eux aux anbissadeirs et ceuxci, quelw qM'iA ssient, devant son ze moode4te, a

fajnhie et sa siuplcit6, li temoigairout-il
eatiore coifiAja

a plns

et la plus cordiaJ~ synpatbi,

A

1'ase avc Wes MowtebeUQ et les Caxmbon, M, Lobry
S'acedait aussi bAe a4ec e realismw et le boas ass

d'ua CQnutan~ , Pen lui importaiest lers opinions plitiques : awec eg reprseataxt de la Frawe, il xs 'agis
salt que des int~tts de la France, touours en ha
Wile ve, ceu .de I'Eglise. 11 ariva que la politique

slparatiAte de ComCes fit bo ma~arcb de VI'AteneO
et du prestige nationl en OQrint. Los puisSauceS rvales

taient prjtes a4 WcWe4ir ca glorieu

heritage.

M. Lobry appreuit vew dgulew~ que les Conventues
d'Orient, puis les PainicainS, quittaient i• ProtWf.

tettre 4at.

e P?ris a ianvier A96.
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torat francais pour celui de l'Italie. ( Il y a IA de l'ingratitude, notait-il, A 1'6gard de la France qui a tant
fait depuis des si&cles pour les Missions, qui a rebati
trois fois l'6glise Saint-Antoine et qui a, au nom de
I'Ambassade, les titres de propriet6 de Saint-Pierre4
Constantinople.
Cependant le nouveau D61lgu6 apostolique, Mgr Tacci,
etait recu le 9I mars 1905, par l'Ambassade de France
suivant le protocole traditionnel, M. Lobry etait 1a
pour r6pondre A ses inquietudes, en lui donnant ia note
juste sur la Protection francaise. II lui conseillait au
surplus de porter la question des Communautes A Rome.
II n'avait pas de peine A persuader les diplomates avises, M. Constans et M. Boppe, de maintenir les traditions: en effet, le vieux franc-manon accompagne des
secretaires et des attaches militaires, tous en uniforme,
assistait A la messe pontificale de Paques et recevait
les honneurs liturgiques. En septembre 1907, M. Lobry
A Rome, avait un entretien avec le cardinal Gotti,
pr6fet de la Propagande. u Oui, disait 1'Eminence,
nous souhaitons le maintien du Protectorat francais.
Recemment encore j'ai agi pour que deux districts
italiens ne le quittent pas. A Constantinople, les Peres
Conventuels sont allks A l'argent italien pour batir leur
6glise; nous n'avons pas compris les Dominicains,
pour vous, vous faites bien de contribuer a favoriser
les bons rapports entre l'Ambassade de France et la
Dl66gation apostolique. » A Rome, concluait M. Lobry,
on ne voudra pas poser A d6couvert un acte contre
le Protectorat s&culaire de la France! D'autre part,
les principaux hommes politiques sentent vivement le
vide fait par la s6paration d'avec Rome, ils s'appliquent a 6tre agreables au Saint-Siege. o (Journal de
M. Lobry, Reg. II, p. 97-98, 179-183).
Cependant en 1908, vint a Constantinople un De6-
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rien du diplomate. II arrivait plein de prejug6s contre
l'Orient et d6cid6 A ne pas connaitre l'Ambassade de
France. Mais les traditions protocolaires qu'il affectait
d'ignorer, se dresserent contre lui et par contre-coup,
contre les int6rets catholiques. Elies 1'emplcherent
d'obtenir une audience de S. M. le Sultan et de lui remettre une lettre autographe du Pape Pie X. De IA
un depit amer qui lui occasionnait de fr6quentes migraines. Par esprit de conciliation, M. Lobry ecrivit
une douzaine de pages sur ( La situation de la D6legation apostolique vis-A-vis de l'Ambassade de France
A l'heure presente i. Ce rapport fut adress gaSon Em.
le cardinal Gotti en mime temps qu'a Mgr Sardi. Mais
l'irascible D61gu6, apres avoir boude huit jours, ecrivit A M. Lobry qu'il I'invitait en pare et en eveque,
A mod6rer son z&le diplomatique. Le zle du Visiteur,
fils de saint Vincent, n'6tait que charitable et Mgr Sardi,
dans ses bons moments, le reconnaissait. I1 consentait
meme A m&nager les relations que la France, par Constantinople, avait encore avec le Vatican. Mais il 6tait
evident que le Visiteur des Lazaristes en etait meilleur ouvrier que l'impulsif Dflgu6 apostolique.
De son influence aupres de nos ambassadeurs, M. Lobry ne se servit jamais dans des vues personnelles
ou inthress6es, mais uniquement pour le bien des meuvres qui montraient en Orient le vrai visage de la
France : la Charit6 et les Ecoles.
La charitk francaise a ceci de caract6ristique qu'elle
ne se confine pas dans les limites de la nationalitY.
M. Lobry le proclamait bien haut: c Notre coeur est
plus large, disait-il, et plus la France donne, plus elle
s'enrichit ». La charite catholique a pour clients les
pauvres, les souffrants, quele que soit leur nationalit.,
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M. Lobry tenait essentiellement A ce que les cevris
francaises par leur origine, leur patronage, leur dinr
tion et leurs ressources, fussent par lea ciientele e
leurs membres, intemationales. II le r6ptait aax
Dames de la Charit6, en pr6seune nmmt des dfectito,
dues i use conception nationaliste plus tmrite. It in
sistait auprs des Ambassadeum qui at comprenaiat
pas bien cet uidaisme catholique a a Charit pour la
Charit4b6 I Son triomphe 6tit dans la r6partition dE
semmes parfoi considkrables attiibu•es aux mvres
par les ambassadeurs Car ceux-i ne manquaient pa1
de I'appeler pour cet office d6licat . . Loby n'oubliaik
personne, ni les enfants trouve qui veilaiest les sympathies, ni les malades d64aiss~s qua certarbs decla
raieAt uneaere
inutile, ni les Petites Smurs des Pau,
vres, i les Eucharistines de Macdloine, a J'ai df par,
ler haut et ferme, disait-il ua jour (ewuda, Reg. 2,
p 45) pour que l'on conpreaue la n6cessAi de maiater
air ce cachet des ceuves: paroissiales et internatio
nales. Depuis plusieurs ann6es, j'ai lutte sar ce point
avee P'A.bassade, Y
C'est que, das nme fite de chariti en faveur des eas
fants trouvis, oa toutes lea ambassades taient venues, 1'Italie avait brll6 par son absence Ele bar,
nait sa bienfaisance

ses nationaux et ele voulait de

nrame une eglise nationale. Ea vrai lis de saint Vih
cent, M. Lobry n'admit pas qu ele Italis fussent
exclus de la charit6 frangaise. Une paroiss nationala
est une erreur et une faute. Pour le faire cemprendre
et pour repondre a la manifestatioa italiena qui avait
marqu6 la pose de la pwemire pierre de i'ghise Saink
Aatoik (x6 aeut 1906). M. Lobry laissait eours Al'initiative des Dames franaises tendant a faie de SaintLouis une paroisse frangaise, itdemandait mnme i
rAmbassadeur M. Constans de ne pas d6courager cette
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iitiative. Devant l'embarras de Mgr Tacci, Dalgue
Apqstolique, le Visiteur malicieux lui disait combien
il serait fAcheux que les glises paroissiales cessassent
de l'6tre pour devenir nationales I II lui conseillait de

trainer les choses en longueur, d'accorder quelques
concessions particuliores et de se bien tenir entre les
deux drapeaux.
I. Pour les 6coles, Saint-Be-nof tait naturellement
comme la Maison-Mere des coles frangaises et M. Lobry, A cause de son experience et de son influence, le
recours supr&me des Conununautes dans toutes les dificultis. Les rapports avec l'Ambassade de France avaient
un cachet de confiance et de cordialit6 qui ne se dementit jamais, M. Lobry faisait son rapport annuel, rece-

vait les subventions du Gouverement. II signalait,
par exemple, a M. Constans, que le collge avait fait
12.46o fr. de remise a 52 leoves franpais dont 'Ambassa-

deur demandait les noms. Les distributions des prix
6taient toujours prdsidees par I'Ambassadeur on un
secretaire et se droulaient dans l'atmosphre la plus

sympathique.
Pariois ii arrivait de France quelque personmage,
charge d'une mission du Ministere de r'Istruction Pu-

blique : c'etaient M. Bacou en 1905, M.Charlot en igo6,
M. Aulard en 190o, M. Hovelaque en 19xo.- Ces gensIa, disait M. Constans, viennent aux reaseignements
avec un parti pis, puis s'en vent dire ce qui n'est pas

a la Gauche. L'Orient n'est pas fait pour les ,coles lalques: dels viYgtent et font ceuvre anti-frangaise a.
C'tait avec un a foriori la conviction de M. Lobry
qui recevait ces personnages. Ils n'ttaient pas tous sec
taires, mais ils avaient un bandeau sur les yeux. M. Charlot, Inspecteur de l'Universite de France, et chef de
cabinet de M. ILon Bourgeois, fit un rapport tout rempli d'erreurs et d'idoes saugrenues, auquel M. Lobry
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opposa une exacte mise au point. M. Aulard, membre
de 1'Institut et missionnaire laique, se prdsentait A sos
tour. 4 C'est un homme simple et droit, avait dit M. Constans A M. Lobry. II vient pour s'occuper des cinq &coles
laiques qui existent en Turquie et il s'en tiendra R.
Je tiens Ace que vous le voyiez x. A cet honn6te homme,
sans prktention, poli et reserve, M. Lobry fit visiter
le College Saint-BenoUt. II essaya de le convaincre que
1'idee religieuse est inseparable en Orient de 1'idee de
nationalitiet quelelaicisme n'a aucune chance de succes.
Le bon ap6tre se d4clarait satisfait d'etre venu en Orient
pour apprendre de si belles choses. Puis il s'en allait A
Salonique dire A ses professeurs laiques: a Votre but
ici est de combattre le catholicisme *. II allait ensuite

au Caire od il deblatbrait contre le Protectorat. Mais
il n'6tait pas recu dans les ecoles des Freres des Ecoles
Chretiennes, et, A Beyrouth, les Pres J4suites 1'kconduisaient sans c6r6monie. Plus tard, I'Ambassadeur,
M. Constans, revenu de ses illusions, se plaignait amtrement de M. Aulard : a II m'a demand4 cent mille francs
pour son lyc1e de Salonique, je les lui ai donnis * et il
ajoutait en langue verte qu'il maudissait ces institutions
anti-patriotiques : a Tout ce qu'on donne A ces gens-la,
c'est de l'argent... jete par les fen6tres ! 2
Un jour (c'6tait A la fin de decembre xgxo), M. Bompard, Ambassadeur de France, vint trouver M. Lobry
& Saint-Benoft. Les Turcs demandaient que les "coles
6trangeres se fissent reconnaitre par leur Gouvernement. En acceptant ce contr6le, elles auraient l'avantage d'avoir des dipl6mes officiels donnant acces aux
ecoles superieures de l'Etat et facilitant les sursis pour
le service militaire, etc. Ind&cis A son ordinaire, l'Ambassadeur avait consult6 les autres puissances, s'etait
adressA au quai d'Orsay, avait deja recueilli l'adh6sion
des ecoles laiques frangaises; pour les ecoles congr-
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a La France, lui dit M. Lobry, a des interets scolaires
bien plus considerables que les autres puissances. C'est
A l'Ambassadeur de France A prendre position et A renseigner le Ministre des Affaires Etrangeres sur sa ligne
de conduite. Or pour des avantages minimes ou problematiques, les ecoles frangaises sacrifieraient leur
libertM a des programmes, A un contr6le qui peut 6tre
illimitM ?... Les ecoles laiques n'ont pas de traditions,

le present est tout pour elles, neanmoins l'ing-rence
turque ne favorisera pas leur 6panouissement. Nous,
nous avons nos succes passes, nos m6thodes, nos programmes, nous sommes et nous devons rester essentiellement dcoles frangaises. Plus une oeuvre frangaise
restera vraiment telle, insistait-il, plus elle rayonnera
an milieu des Turcs sous une forme bienfaisante. i Ce
que l'Ambassadeur pouvait conceder, c'dtait la garantie de I'enseignement de la langue turque obligatoire
pour les Ottomans, et un examen devant un jury mixte
pour les &l&ves interesses A avoir un dipl6me turc pour
leur carrimre. II 6tait 6vident que, sous le regime des
CapiJtations, toute autre conduite etait inadmissible.
L'Ambassadeur le comprit et M. Lobry fit partager
son jugement aux sup6rieurs des Communautes franSaises Jisuites, Assomptionnistes, Frnres des Ecoles
Chrdtiennes.

I1 n'y avait guere de personnages francgis venant A
Constantinople sans passer a Saint-Besno. En 1898,
M. Etienne Lamy, ancien d6put6, vint en Orient pour
preparer son livre sur La France du Levant, c'etait un
ami d'enfance de M. Droitecourt, aussi trouva-t-il
a Saint-BenoEt, ainsi que M. Henri Prost, la-plus aimable hospitalit4. La mime annie, M. L.on Bourgeois,
ancien president du Conseil, de passage A Stamboul,
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et compliment6 & la salle des fetes et il admira fort les
collections scientifiques et le cabinet de physique. En
19oo, le lendemain de la rentrge des classes, M. Paul
Deschanel honorait le Collge de sa visite, il fut compliment6 par un eleve de philosophie qui s'appelait
M. Joseph Descuffi, et sa r6ponse fat admirde de tons
pour I'levation de la pensee et la noblesse du sentimeat. En 1904, c'est M. Raymond Poincare qui est
requ & la salle des fetes et visite le College. En 1906,
M. Renk Pinon, de la Revue des Deux Mondes, vient se
documenter aupres de M. Lobry sur la question religieuse en Orient. En zg94, M. Maurice Barrs au cours
de son a Enqufte as fays d'Orient s'arreta & SaintBeoef. Les leves joubrent devant lhi tes Erynnies -,
de son maitre Leconte de Lisle: l'enthousiasme 4tait
d6bordant.
On vit encore a Saint-Beott MM. Maurice Pernot,
St4phane Lausanne, Henri Bordeaux, Bourdon, Patsy et d'autres littrateurs en qu6te d'une documentation sur les affaires d'Orient. Chaque ann6e, les officiers
de nos statiranaire- venaient s'asseoir i la table du

Colldge: if y eut des amiraur, Antoine, Dartige du
Fournet, Guipratte, etc. On ne pent nommer les nom-

breux personnages eccldsiastiques, archeveques, chanoines, religieux, savants, qui sajournrent a SaintBenott, et furent en relation avec le Visiteur si accessible et si prcieur A consulter.
III. 1912: La Guerre Balkanique est d&cdare. C'est
Fheure de montrer aux Turcs, bient6t disempar&s par
la dMfaite de Kirkiliss6 et la menace bulgare aux lignes
de Tchataldja, ce que pent la France charitable et g9n&euse. M. Lobry organise les secours ax blesses, de
concert avec l'Ambassade et les Autorit6s torques.
On demande a Paris une 6quipe de Saars de Charitd
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et di personnel d la Croix-Rougf. On mobilise a Siyrmae
et & Cestantiaople toates les Scars disponibes.
L'Eicie de .adecine de Heidar-Pacha, 'Eoleo militake de Pamtidi, les divers h6pitaux de la vife se
transfreuMnt en ambulances, car 'est dix a vingt amile
blesses qui s'y entasseront. 11 appartient as Viite'r
de deaome aax Filles de It C&arit tes instructios n6-

eosai~m
s, 4e veiller & leur installatio mat&rielk et A
kess besoiS s irituels: tout est prlvu aves m6thode
et jusqu'aux phm petits dtails. Si Ie chelra se declate,
los d6voauea erts e feront pas dfant, et les malades

receveet des sos insteligents

efft aces.

M. Lobry etganise aussi lasicuit& gy ade criseeu s
fr
tis.le lb£o-Gmb*ei et le VI•tor-isgo, qui m ilent devant StambouL On y veit aussi l Geebe qui
deviendra oebkU plus tard, et des vaisseati de goere
de diises nati•es. L'ajmial Dartige du Femiaet commanre toutes es ieroes naales. B a se plana por la
sgcmite des Ea~ress. Mais Aiddelae qte sa liMe de
s6eadtttas d4ase pas Pema : Chiki, Frikesy. Bibek,
Scutti et Moda sont en dehors. M. Lobry, inqmiet poar
• 46 a Phix,
fes PEti* s Smors des Paavres et I'Ht idal

we pout s.epter Un plaa de protectioe

qui les sacriie

avec le s vielardsa s leurs malades. Le o0lonel Sarrw li apparte ik plan de la defense lt aole nmdifie
suivMt ses observations. Les marins faanais serent
CGme d'Or et aapostes mas secteums extrimes sur Ga
dae de imna. Ssiwi-Bsnet devient comme ua quartier
a&elegmet 6s hommaes et 6 ot6iders. Les etagedl
bissemeats de Ja Paix, des FPtites Suers des Puw-wes
et d SekSsent gard6s
Capednt,poWu maintenir le foral, on ns' pas fera6
les •dases d4 Ceilbge, t laaetraite des F•fauts de Maie
'
e Aa .la di Browso . Les professe deM' e rIdmiri
e s.o de Som-B&mt divftissent le petits e•armis par

-496de belle musique et des chansons. M. Lobry est partout : il est A l'Ambassade, il visite les h6pitaux, il distribue du tabac aux blesses, il va rassurer les Communaut s, il ranime la confiance en assurant le plus possible le train de vie normal, quoiqu'on entende groader le canon de Tchataldja.
Stamboul est plein de refugies fuyant 1'ennemi et
qui sont dans la plus grande detresse. Sur les instances
de M. Lobry, et l'appui de M. de la Boulinihre, le Conseil
de la Dette Publique Ottomane vote 23.000 francs.
Les Soeurs loueront une maison pour distribuer A ces
malheureux du pain, des remides et des vetements.
Ce sont les Dames de la Charitk qui, reunies dans les
salons de 1'Ambassade, confectionnent les vetements.
Dans cette population miserable, le cholera Rtend ses
ravages. Une ambulance est organis6e A Chichli, sons
la direction du Dr Delamare. Nos Seurs s'y devouent
et M. Lobry leur assure les secours spirituels. II y a
d'autres ambulances pour chol6riques a San-Stephano
et Tach-Kichla, oi se depensent genereusement 17 Seums
de la Province Autrichienne.
Outre les soucis de toutes ces oeuvres de Stamboul,
le Visiteur a encore la sollicitude de la Mac&doine et
de la Grece ou la guerre deploie ses cruaut&s et ses
horreurs. Les Missionnaires et les Soeurs le renseignent
sur les 6venements et sur la part, souvent heroique
dans sa simplicitt, qu'elles prennent a la guerre pour
en attnnuer les maux. M. l'Ambassadeur et MIr Bompard, Mgr Sardi s'empressent d'envoyer des secours
tandis que le Visiteur conseile et encourage sa double
famille. D'autre part, il se prioccupe de l'avenir et
demande A 1'Ambassadeur que, dans le prochain r&glement des intirets frangais en Mac6doine, la situation des ceuvres catholiques soit maintenue et respectie. M. Paul Cambon, Ambassadeur A Londres, lui rd-
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pond A la date du 8 janvier 1913 : a Cher Monsieur Lo-

bry, je vous remercie de me signaler 1'intfret de nos
6tablissements en Turquie d'Europe, A prendre leur
stret6 contre les e:igences des nouveaux maitres de
ces regions. Je vais saisir le Ministfre de la question
et je vous serai oblig6 de me faire parvenir tous les
renseignements que vous pourrez posseder sur les privileges dont jouissent actuellement nos &c~les fran9aises: franchise de douane, libert6 d'enseignement,
etc.,
En cette fin d'annee 1912, M. Lobry recevait les
trois lettres suivantes :
KM. le Visiteur, M. le President du Conseil, Ministie
des Affaires Etrang&res (Raymond Poincare), auquel
j'avais rendu compte du prkcieux concours que j'avais
trouv6 aupres de vous durant les jours troubles qu'a
recemment traverses Constantinople, m'a charg6 de
vous faire savoir combien le Gouvernement de la R6pule patriotique devouement dont s'est
blique a appreci6
inspirie votre attitude, ainsi que celle de vos missions
religieuses. En m'acquittant aupres de vous d'une
mission qu'il m'est particulirrement agreable de remplir, je tiens A vou§ remercier personnellement de la
collaboration si utile et si active que vous avez apportie
aux mesures de d6fense et d'apaisement que les circonstances rendaient nkcessaires, je suis sir d'etre
6galement l'interprete fiddle des sentiments de nos
marins en vous priant de transmettre A vos 6tablissements religieux 1'expression de leur reconnaissance
pour I'accueil si empress6 et si cordial qu'ils y ont
reu. Agreez, Monsieur le Visiteur, l'assurance de ma
consideration la plus distinguee. Maurice Bompard. #
De son co6t, l'Amiral kcrivait le 29 d6cembre : QJe
me iodjis que le Ministre des Affaires Etrangeres ait
apprci6 comme nous ce que vous faites ici de grand
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et d'utile A la France. L'accueil que nos marins ont
trouvd pros de vous leur a laissd un souvenir sl vif, si
reconnaissant que je ne puis assez vous dire combien
ius ont Ets touches, combien je le suis moi-meme. Permettez-moi de repondre a vos souhaits aimables en vous
disant les voeux que je forme bien sincrement pour

vous et pour vos ceuvres. Je les vois ici, je les ai vues
en Chine et j'ai pour elles une grande admiration. Veuillez agrer, Monsieur, I'expression de mes sentiments
les plus distinguds et devouss. Dartige du Fournet.
Enfin 1i Ministre de la Marine crivait: - A la suite
de l'occupation de certains secteurs de Constantinople
par des detachements de marms, le contre-amiral
commandant la 2e division l6gere, actuellement dans le
Levant, m'a signal6 le concours efficace que vous lui avez
pret4 en cette circonstance et les soins empresss dont
vous avez entour6 le detachement casernk ai College
Saint-Benoit. Vous avez ainsi apportA a la Marine

franaise une aide pr cieuse dans 'accuomplissmenit
dI la mission qui lui incombait et il m'est trs agr6able
de vous en adresser tous mes remerciements. Vefillez

agr6ee, Monsieur le Visiteur, 1'expression de ma consid&ation tres distingu&e. Defiass6. i
GrIce A ses relations cordiales avec les ambassadeurs.
M. Lobry fut a mime de rendre des services signalds A
la Congr6gation.
C'6tait a la fin de 1906. La Separation de 1'Etat et

de 'Eglise venait d'etre consommee. Clemenceau, au
Ministate de 1'Inteieur, etait te maitre de I'heuxe. Les
tCongrgations mnme autorisdes craignaient pour lear
existence. Une lettre du 31 dkcembre 1906 disait les
Sulpiciens supprim6s, leT. H. Pre Fiat ecrivait AM. Lobry que les Lazaristes A leur tour 6taient menac6s;
ii le priait de demander A M. Constans, Ambassadeur
de France, de prendre en main leur cause et qu'il y
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avait urgenoe. Ia mardi 8 janvier 19o7, le Visitepr se
hitait de remplir sa mission. L'Ambassadeqr n'adiit
pas le peril, il so fit relire par trois fois la lettre 4d Superieur g&ndral, il s'idignait, o Quoi! disait-il, yous
6tes les hommes les plus paisibles du monde, jamaiA
vous n'avez suscit6 la mqindre affaire ennuyeuse, Q9
va trop loin on France cantre la religiop, on foace cpope
le fait un taureau furieux et on depasse 1 hbt, iAfa4dra
un jour revenir en arrinFe r.
Aprs avoir rf01ehi, il
ajouta : a Je vais tilegraphier 4de ce matj
aPa~jss
votre sujet D. Bien que la rdpoise e4t .td rasuantf ,

quelques jours aprIs, le ?r, I'Armbassdeur partait
pour la France par I'Express-Orient at sur le qVua de
la gare il disait encore a M. Lobry : a Croy lb~i qe
je ferai tout man possible o. Le ia mars, 'Afbiasa-

deur, de retour, donnait rl'ssuranc e qqe l Gouvenement ne songeait pas a s4pprimer les lAariStes,
11 y eut une autre alerte en i• . Cette f$is, c.'est l
Maisoa-Mdme de la rue de Svres, ns 93 et

95

, qup la

MinistAe des Finances, 4'acgord avec celui dp CIults,
voulait reprendre'.M. Vilittte ecrivit le T3 octobre lgTi,
cette grave nonvelle A M. Iobry. AAu qui d'Oray,
ajoutait-il, on y est sinchrement oppose, spais il faudrait
que nous soyons shrieusem• nt souteaus, en particier
auprls du Pr&sident du Conseil, M. Cailaqx, J'ai pens6
que l'intervention de M. Paul ambon arait bpacoup
de poids. Ne pourrier-vous l!i pcrire et it prieo d'4ser
de son influence en notre faveur. P
M, Lobry sollicita en efet M. Ptul ICambon, aIors
Ambassadeur & Londres, Celii-C

rMpondit aussitot;

o ber -Mn
Monsieur Lobry, je suis surpris et afli46
de ce que vous m'anopncez. J'espere quie es deseiz
dont vous me parles ne se r•4alserot p4s, Je me red
a Paris et je chercherai voir le Ministre des Fminaes
(e'etait M. Klotz). UB

gonyesastion est preferable a
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une lettre qui ne servirait qu'a grossir un dossier.
(2 novembre 1911).
A la suite de cette demarche, le Procureur general
recut I'assurance que l'on ne donnerait pas suite au
projet de reprendre notre Maison-MWre. M. Lobry remercia chaleureusement l'Ambassadeur de son intervention efficace. Lui-meme avait bien merite de la
France et de la Congregation.
V. En 1911, M. Lobry avait passe un quart de sibcle en Orient. Le Ministere des Affaires Etrangeres
n'osa le decorer et offrit une oeuvre d'art : une reduction de la Jeanne d'Arc de Fremiet. Le dimanche
17 decembre, l'Ambassadeur de France, M. Bompard,
remettait solennellement la statue en bronze, devant
une assistance d'l6ite, les hauts fonctionnaires et leurs
dames, Muheddin Bey, gouverneur de Pera; Mgr Miroff, 6vWque bulgare ; des Dames de la Charit6, des professeurs et el1ves des deux colleges. M. l'Ambassadeur
fit l'6loge duVisiteur et deson action francaise en Orient.
En humble fils de saint Vincent, M. Lobry reporta les
compliments sur ses confreres et collaborateurs, dit
merci a la France et A 1'Ambassade, aux Dames repr6sentant les (Euvres francaises et aux autorit&s turques
qui les favorisent, il fmit en disant : ( Vive la France ! »
M. Bompard efit voulu pour M. Lobry la croix de la
Legion d'honneur. Ses instances appuy6es par un journaliste influent, Stephane Lauzanne, furent couronnses
de succes dans une promotion sp6ciale a l'occasion
de la Guerre de Balkans. M. Lobry en reput la premiere nouvelle par un tl1lgramme de f6licitations de
Mgr Delamaire, Archeveque de Cambrai et par une
lettre charmante du redacteur du Matin. L'Ambassadeur de France en lui attachant le ruban rouge, le 20 fevrier 1913, disait : 4 De nous deux, c'est moi qui suis le
plus content ! , Cette nomination couronnant ses 65 ans,
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provoqua de toutes parts des manifestations de sympathie et de reconnaissance. II me vient des lettres,
disait-il, de personnes que j'ai perdues de vue depuis
un quart de sicle ! La raison qui est au fond de ces
felicitations me parait &trecelle-ci : on est content que
Poincar6 a os6 d6corer un pretre : on voudrait entrevoir et esperer un avenir meilleur. Au point de vue de
nos deux families et de l'Eglise, je n'ai rien A dire :
qu'elles soient glorifides ! L'ennuyeux, c'est d'6tre en
cause et d'avoir a r6pondre. )
Apr&s la Grande Guerre, en 1919, la rosette d'officier fleurit la boutonniere du Visiteur qui avait fait,
A sa facon, la Campagne de Salonique.
Le 23 decembre 1926, M. Lobry celebrait son jubil6
sacerdotal. Cinquante ans auparavant il avait 0t6
ordonnl pretre par le cardinal de Cabrieres, A Montpellier. Le jubilaire chanta la messe : "Mgr Rotta, DIlegue apostolique y assistait au tr6ne et le R. P. Bruno,
capucin, du haut de la chaire dit le mot de circonstance.
A la table de Communaute, les plus hauts personnages
de la ville et du clerg6 6taient reunis, lorsque Mgr Rotta
donna lecture d'une depIche de Rome: le Saint-Phre
envoyait au v6ndr6 jubilaire ses hautes felicitations
et sa benediction apostolique. M. Lobry en 6tait emu
et console. Puis M. Daeschner, Ambassadeur de France
parla et, A son tour, lut une d6peche de M. Briand,
Ministre des Affaires Etrangkres qui annoncait l1'l1vation de M. Lobry au grade de Commandeur de la
Legion d'honneur.
M. Lobry notait le soir meme: j J'avais A prendre
la parole et A remercier, je 1'ai fait de mon mieux et de
tout coeur. Que tout soit pour la gloire de Dieu et pour
l'honneur des deux familles de Saint Vincent. Pour
moi, je n'ai qu'A me tenir dans ma petitesse et dans
des sentiments de confiance en Dieu et de reconnais-
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sance A Dieu. Tout cela me touche assez peu personnellement car la grande pensce qui m'occupe est l'approche de mon fternit6.
II avait 6crit son remerciement a M. Daeschner et
il le lut. II serait trop long de le citer in extenso : qu'il
suffise de recueillir quelques pens6es: aMonsieur
TAmbassadeur, vous avez fait de ma personne at de mes
mrites unstoge qui me couvre de confusion. Ma consciance me dit que f ai cherckh d faire mon devoir de FranFais et de missionnaire : il est rai que je le fais depuis
quarante ans. Mais que faire en Turquie sinon travailer
pour Dieu et pour la France et aussi pour le pays qui
nous donne l'hospitalitt: aGesta Dei per Francos a. Bien
qu nous ne cherchions pas les distinctions honorifiques,
je suis loin id'tre insensible a clle dent j~ suis fobjet de
la part du Gouvernement frangais. J'y vois un hommage
rendu A la grande famille de Saint Vincent de Paul,
au divouement des missionaaires qui out travaill at
travaillent autour de moi en Orent.
a Les Congregations religieuses ont Wd la grands source
d'influenee frangaise dans le Levant. Ce sent nos cavres
scolaires et hospitalieres qui ont fait connattre tout cs que
la France a de meillew : son die, son genie, son d6sintiressement, sa chariti, sa langue, que missionnaires et
Saeurs font aimer dans toutes les classes d kla SocitA.
SC'est grdce d I'appui constant des Ambassadors de
France que, dans cette grande uile de Consantinople,
et ailleurs, on trouve une floraison
e
acuvres franaises:
crMches, dispensaires, h6pitaux, asiles de vieillards, orphelinats, &coles. QueUle est 1'Cuvre qui 'a pas a dire
sa reconnaissance a rAmbassade de France ?
SUne asvre quelesambassadeurs
e
deFrance out teujowu
consider&e avec une particulibre bieweilanc est Matre
Collge Saint-Benolt. Nos dlees Monsieur rAmbassdeur, font honner rPenseignmewmn qu'ils vienwet pui-
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ser dans ce Colloge, le premier ouvert en TIwrqu. Cbkque annie, its obtienwnnt de beaux succhs dans lts examens
des divers baccalauriats. Its aiment la lange franaise
si utile dant les carriaresqu'ils embrasseront, W qui seu
d juissanees
Pour es plus avancis une source profond de
intellectuelles.
Cette distittion, si rarement accordee A un prCtte,
dont M. Lobry 6tait 1'objet, lui attira une telle masse
de f61icitations que c'6tait une sorte de plobiscte, o0
s'6levaient toutes les voix de la patrie r•percut6es per
la presse mondiale : voix des archeveques et fvques,
voix des ambassadeurs, des ministres, des amiraux et
des g6nraux; voix reconnaissantes des beneficiaires
de ses bienfaits ; voix multiples des Dames du monde
de la Charit;; voix patriotiques et vibrantes des anciens combattants de Salonique; voix douces et humbies des orphelins et orphelines, des pauvres et des
malades; voix lointaines et touchantes des anciens
41ives de Soissons, dont Mgr Binet, depuis tardinal,
se faisait 1'cho; asentiments de profonde vneration,
j'allais die de devotion, motives par vos boates paseses
et par votre bienveillance continude ), accompagtfs
d'un magnifique portrait; voix des Suars de Charit
et des Confreres dont un groupe signait une image
envoyOe de Vichy ; voix des Freres Maristes qui furent
des collaborateurs et des amis; voix toujours chores
et amouvantes de la petite patrie, I'Amicale des Aaiens
El1ves des Freres du Quesnoy, la Communaut6 des
Soeus da Quesnoy avec un bouquet spiritul pr6cieux ;
enfin les cinq sceus Lobry, toutes religieuses, Ofi-ant
en vers naffs et teundes les sentiments de lear coeur,
avec un riche bouquet de prikres et de sactifices.
M. Bompard, d'une plume autoris6e, pouvait &Adre:
* M. tobry fut un grand Franpais, et son oetvre aussi
patriotique que religieuse sera potr la France an ter-
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nel honneur dans cette Turquie qu'il aimait tant. Depuis le jour lointain ou, A mon arriv6e A Constantinople, il me pr6senta son college Saint-Benoit, ou se
c6toyaient dans une parfaite harmonie les nationalites et les religions, j'ai concu pour lui une admiration
qui est alle en croissant au fur et A mesure que je decouvrais 1'4tendue de son action dans tous les domaines oi il est possible de faire du bien matiriellement
et moralement A ses semblables. » (Lettre du 6 novembre 1911).
(A suirwe)

Arthur DROULEZ.

SLOVAQUIE
LA PROVINCE DES FILLES DE LA CIARITE ET M. JOSEPI DANIELIK

(17 f6vrier 1881-9 d6cembre 1938)
Le 9 dcembre 1938, i Ladce, en Tch6coslovaquie, mourut
M. Joseph Danielik, Sup6rieur de cette Maison et directeur
des Filles de la Charit6.
. La vie de notre cher confrere est en 6troites relations tant
avec la Province lazariste, encore en voie de formation, qu'avec
la Province slovaque des Filles de la Charit6, 6rigde apres la
guerre mondiale. Voici pour m6moire un bref apercu de cette
vie pleine d'oeuvres et de merites.
Le 17 f6vrier 1881, M. Joseph Danielik naquit d'une famille
paysanne de Skakolcza (Skaliz), au diocese de Neutra, en Slovaquie.
Apres de brillantes humanitss, il fut admis au Snminaire
central de Budapest. La, sous l'influence des Filles de la Charit6
entree dans leur Communaut6), la vocation acheva
etait
(sa soeur
de se preciser Le 9 septembre 1899, il 6tait renu au s6minaire
interne de Graz : alors le seul dans I'ancienne monarchie austrohongroise. Le xo septembre 191o, il fut admis aux saints vaeux,
et a la fin de ses 6tudes de philosophie et de thdologie, M. Danielik rgut a Graz l'otdination sacerdotale (rer decembie 1905).
A cette 6poque, la p6nurie de pr6tres se faisant sentir dans
la Province, il fut ordonnd avant d'avoir achevd ses 6tudes ;
aussi les continua-t-il aprAs la rception des ordres sacris et
dut, en outre, assumer la charge de cat6chiste dans une 6cole
publique.
En novembre 1906, l'ob6issance I'appelait i Schwarzach, au
pays de Salzburg : lM, avec zMle, il se dipensait A I'apostolat et,
S1'6cole, enseignait le cat6chisme.
Au d6but de l'annde suivante, nous trouvons M. Danielik
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& Vienne (Waking), travaillant aux missions, s'occupant 6galement da catechisme dans une 6cole publique.
En 9gog, il est A Budapest: son zele sacerdotal, sa solide
piAt6, son jugement str attirerent I'attention de ses supdrieurs,
et en 1912, a 31 ans, il est nomm6 sup6rieur de la Maison de
Budapest (Ga*Inca).
Pen apres, en juillet 1914, M. Danielik prit la direction de
la Maison de Pilis-Csaba, modeste village campagnard. II y
resta plusieurs ann6es, se divouant avec son zele habituel A
la sanctification des SAnes et aux missions.
En 1919, lors du gouvernement communiste en Hongrie.
M. Danielik se trouva soudain en grand danger. I1 avait 6crit
une lettre de felicitation & 1'archiduc Joseph, fondateur de
la Maison de Pilis-Csaba. A la perquisition du palais ducal,
cette lettre inoffensive fut confisqu6e : sur un passage, que
I'on crut dirig6 contre le gouvernement communiste, M. Danielik fut arretU et la sentence de mort allait etre prononc6e
contre lui. Durant toute la unit, en prison, ii priait avec grande
ferveur; par une 6trange coincidence, cette nuit-l, il y eut
des changements parmi les autorites dirigeantes. Les ouvriers
socialistes se joignirent au Gouvernement; ils vinrent dans
la prison, posdrent quelques questions & M. Danielik, qui, peu
aprs, Ift remis en libert6.
Une responsabilit6 bien plus lourde I'attendait. La situation prospre de la Province de Graz demandait le partage des
6tablisements des Filles de la Charit6: aussi, en igo6, une
nouvelle Province hongroise fut 6rig6e pour les Seurs. Par
suite du d&nembrement de la Monarchie autro-hongroise, apres
la guerre mondiale, la n6cessit6 se fit sentir de crder, en Hongrie 4galement, une Province lazariste : M. Danielik en faisait
partie. Par suite de la guerre une partie nord de la Hongrie
fut annexe & la R4publique tchhco-slovaque nouvellement
erigee, 33 Maisons des Filles de la Charit6 hongroises s'y trouvrent alors comprises.
II fallait done ncessairement songer & la fondation d'une
Province tch6co-slovaque des Filles de la Charite. En 1921,
les supdrieurs majeurs envoyerent ma Sceur Esseiva comme
visitatrice extraordinaire. Celle-ci s'6tant convaincue de la
n6cessit6 absolue de la fondation d'une Province, la chose
fut bientdt decid6e. Sceur Angele Patzelt fut nommee visitatrice, Sear Frangoise Soldan assistante, et M. Danielik prit
la charge de directeur.
Bien que Hongrie et Tchco-Slovaquie eussent mutuellement des dispositions hostiles, M. Danielik et les deux Scuts,
grace a I'intervention de quelques d6puths de leur connaissance, obtinrent la permission de s'6tablir en Tch6co-Slovaquio.
Ici tout 6tait chang6 : le pays, jadis de la mouvance hongroise, 6tait devenu tout a fait slovaque. Nos voyageurs euxmemes, habitus jusqu'alors de parler hongrois, durent de
nouveau se familiariser avec leur langue maternelle.
Lear prenire station fut Neutra, oh se trouvait une Maison
des Sours. La fondation de la Province s'avrait pleine de
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A ce fonds, quelques seers ajouterent leur fortune personneUe : on voulut das lors acquerir une Maison Centrale.
Mais oft et comment ? Lors d'une visite de I'veque dioc6sain,
1'un de sa suite proposa l'achat du chiteau de Ladce. M. Danielik et ma scour visitatrice allerent le visiter : leur impression
fut tres bonne.
Avant que l'achat fit conclu, survint un dvdnement bien
douloureux. Ma soeur visitatrice Patzelt, d6ji gravement malade,
rendit son Ame & Dieu. Souvent elle avait rep6t : c Je meurs
tranquille puisque la Maison Centrale est telle qu'on me 1'a
dcdrite .
Pour M. Danielik et pour toute la province, cette mort fut
une grande perte. Dieu, cependant, ne manquait pas de leur
m4nager une grande consolation. Le Tr6s Honor6 Pare Verdier
manifesta son intention de visiter la jeune province. 1 arriva
en effet & Tyrnau le 12 juin 1923, apres avoir va les Maisons
de Salzburg, Graz, Laibach et Vienne. Ne voulant pas laisser
les seors orphelines, il leur donna ane nouvelle visitatrice:
sceur Bernardine Soldan, jusqu'alors asistante.
Apres le d6part du Tris Honor6 Pere, on se mit avec xele
& I'enication du projet pour la Maison Centrale. 1 y eat bien
des difficults ; le chateau 6tait cbarg6 de dettes, wmis la
Divine Providence am6nagea si bien toute chose, qu'en fin
de compte racquisition se fit a un prix abordable. Ladce eat
un petit village n'ayant pas meme d'dglise paroissiale, mais
le ch&teau avec sa chapelle et son grand pare et spacieux et
beau. Lee adaptations aux besoins d'ane communant6 se firent
facilement, et le 19 juillet x925 la nouvelle Maison Centrale
fut inaugurie per Mgr 1'Evqne de Neutra.
Les peines du debut dtaient finies, et M. Danielik continuait conrageasement A travailler pour le bien des ames. 1
drigea une petite 6cole apostolique et s'adonnait avec zele A
la formation de quelques clercs et freres. Ils fuent envoy6s
en 1926 a Graz pour leur s6minaire et continuer leurs etudes.
Dans le courant de 1929 l'on commenoait a bAtir A proximit4
diu chteau une nouvelle maison pour les missionnaires, dont
I'inauguration par le visiteur de Graz eut lien le 25 janvier 1930.
En meme temps, M. Kuchar, de la province de Graz, fat plac6
en Tch6eo-Slovaquie. 4 jeunes prttres, 5 clercs et 9 frAres
coadjuteurs recarent leur formation dans la nouveUe province.
En 1936, M. Danielik ressentit les premires attaques d'apoplexie qui, dans la suite, se reproduisirent. Depuis lors, itparlait et marchait p6niblement, mais it avait la possession enticre de ses facultAs intellectuelles.
Vers la fin de 1938, la situation politique amenait de grands:
changements en Tcbhco-Slovaquie. Une vaste partie du territoire et des lors plusieurs Maisons de soeurs durent etre cedes
A la Hongrie. Ces changements, impos6s par les 4v6nements,
furent pour M. Danielik une succession de soucis. Une supreme attaque d'apoplexie survint. Les derniers sacrements
lut furent administies, puis doucement, le 9 decembre 1938,
M. Dadielik rtendit son Ame a Dieu.

Sa vie n'a certes pas 6t6 inutile. I nous laisse le souvenir
d'un pretre de haute valeur, d'un vrai fils de saint Vincent:
sa fondation en Slovaquie lui assure une reconnaissance inefaable.
Charles SPIBGL.

TURQUIE
Us sidcle de ckaritM vincetiesse dans Ib Levast (1839-1939)
LES FILLES DE LA CHARITI

Prologue. - Le premier siecle de l'fre chr6tienne s'achevait,
lorsque l'ap6tre saint Jean, a Patmos, regut cet ordre d'EnHaut: cCe que i verras, cris-le dams u livrest envoie-le aws
sept Eglises d'Asie .. II vit sept chandeliers d'or et au milieu
le Fils de 1'Homme revetu de la robe du grand-pretre et ceinturk d'or,les cheveux blancs comme neige, les yeux flamboyants,
les pieds d'un airain incandescent, la voix grondante comme
le fracas des grandes eaux. II tenait dans sa main sept etoiles
et de sa bouche sortait un glaive & deux tranchants. Les sept
chandeliers et les sept 6toiles symbolisaient, lui dit-on, es
sept Eglises du proche Orient.
Toujours vivant dans son eglise, Jesus est reprdsentd par le
Pape, le Vieillard blanc, dont les yeux vigilants parcourent
'Univers et dont la voix assur6e reprend et guide les fidles.
C'est cette voix puissante qui suscita jadis le mouvement des
Croisades. Aujourd'hui le glaive de sa parole n'excite plus
que des croisades charitables et la douce clart6 des 6toiles conduit doucement les Ames des t&6nbres an Salut.
Sur cette terre d'Orient, bercean du christianisme, apres les
premiers ap6tres, d'autres etoiles se sont levees. Ce furent
successivement les BWnedictins, les Franciscains, les Doiinicains, les Jesuites et depuis 1783, les Lazaristes.
Or, en 1839, les Filles de la CharitE de Saint Vincent de Paul
firent leur apparition a Smyrne et a Constantinople. L'venement ne fit pas de bruit dans le monde. Ce fut pourtant le
signal.d'une xrvolution religieuse et morale, toute pacifique
mais profonde. Leur action, aujourd'hui s6culaire, force I'admiration, comme un arbre majestueux qui a porte et porte encore
de bons fruits. Pour la gloire de Dieu et 1'edifcation commune,
il est juste, il est bon d'en rappeler les origines, le progres et
les vicissitudes.
Les sceurs, vouees an service des pauvres, n'ont pas le temps
d'6crire leurs Mimoires. Leurs vertus, souvent hrolques, resteraient eusevelies daps l'oubli si quelques Notices sur des
saous defuntes n'en revelaient certains traits choisis pour
1'd|cation de la famille on si, parfois, pressees par la d6tresse
on a reconnaissance, des Sup6rieures ne jetaient un cri du coeur
dans des Lettres edifiantes devenues les Amnales de la Congrigation ou le Bulletin des Missions.
Les Missionnaires sont plus feconds. Une fois la tempete
de la Revolution passee, is sentirent l'utilit6 de tranamettre
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aux confreres futurs le rcit des circonstances dificiles et des
6vtnements inthressants qu'ils traversaient. M. Leleu 6crit
ses Souvenirs, h6las I trop brefs. M. Sinan se raconte plus
copieusement. M. Faveyrial laisse des Notes. M. Bonnieu, original et passionn,6 fait la Chronique de Saint-Benof de 1831
a x865. Ils se completent et se corrigent l'un l'autre. M. Gorlin,
plus prts de nous, 6claire une periode mouvementee. M. Lobry
tient exactement son Journal tout le temps de son long sup6riorat (1886-1930). De ce fonds d'archives on a pu extraire
les grandes lignes d'une Histoire de la Missio et du Collge
de Saing-B".
A ces mimes sources nous puiserons pour essayer de resumer
la v Geste de Dieu ) accomplie par les Filles de la Charit6 au
cours d'un siecle. Cette vision d'ensemble ou les grices surnatuelles 6clatent, et oi les epreuves ne manquent pas, ne peut
etre que r6confortante pour ceux et celles qui travaillent actuellement an m6me apostolat et pour tous ceux qui s'interessent
au mouvement missionnaire.
On pent distinguer, semble-t-il, dans le diveloppement des
oeuvres a Constantinople. et dans le Levant, trois p6riodes :
z. Une p6riode p6nible d'enfantement et d'acclimalation de
1839 jusque vers 1864 : 25 ann6es pendant lesquelles surgissent
plus de vingt maisons, sans compter les ambulances.
2. Une Are de prestige et de rayonnement merveilleux qui
suit la guerre de Crim6e et se prolonge, sous le protectorat
frangais, jusqu'a la Grande Guerre : dans ces cinquante ann6es,
18 etablimsements nouveaux en Turquie, en Grece, en Albanie,
en Roumanie.
3. Enfin, apres la Grande Guerre (1914-1938), une p6riode
tres mdritoire de riorganisaliot et de concetraiogn des euvres,
a travers les diflicultis et les crises contemporaines. On comptera bien 14 fermetures, mais sur ce champ de bataille de la
charit les vaincus en apparence s'en vont glorieux, et ceux
qui persistent ne le sont pas moins.
on connaitra mieux I'Ame
En ravivant les faits du passi,
de cet apostolat : les hommes eminents et les femmes de cceur
qui en oat 6t6 les initiateurs et les soutiens, les sources de leur
d6vouement, l'hrolsme de leurs sacrifices et la saintet6 qui
en est le couronnement. Mais 1'histoire nous permet a peine
de lever.un coin du voile qui couvre ces saintes Ames: cette
rev6lation est rservde A la glorieuse 6ternit6. Toutefois les
exemples vertueux semes au cours d'un sicle produiront une
sainte 6mulation de charit6 et des vocations nouvelles pour
continuer mne si belle tAche.
PRJEMJ-i

PARIODE (1839-1864)

. Les priparations. - L'ann6e 1838, aux lendemains du
centimme anniversaire de la canonisation de saint Vincent,
inspirait a sa double famille an renonveau de zele apostolique.
Les Missions du Levant, ricemment divisdes en deux Prefeclures Apostoliques, ae r6organisaient et le T. H. Pere Nozo
&crivaitdans sa circulaire du premier de I'an 1839: wNous
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esp6rons un grand bien pour nos missions de Levant de a
nouvel ordre de choses que nos missionnairee appelaient de
tous leurs vceux. i Pour la premi6re fois une ligne reguliite
de navigation a vapeur unissait Marseille a Constantinople.
Le moment semblait venu d'appeler les Filles de la Charitl
& partager I'apostolat des missionnaire dans le Levant.
Cependant ii s'en fallait que tons fusent de cet avis. De
v6ndrables anciens, comme M. Daviers, de Smyrne, et M. Brict,
Visiteur & Constantinople, y opposaient prudemment de vicilles
et traditionnelles raisons. A Constantinople, tons les confrer
missionnaires et professeurs, iurent convoques an Conseil poor
discater la question. Le vieux Sup6rieur At le procde de la
civilisation moderne, vanta la simplicit6 des maeurs a F'abd
de I'ignorance d6plora l'imprudente diffusion de l'iastruction
surtout pour les files. II suffit, pensait-il comme le bonhamme
Chrysale,
Que la capacit6 de leur esprit se hausse
A connaitre un pourpoint d'avec un haut-de-chauase
* Dan dix ou vingt ans, prophftisait-il, tout le monde parlera frangaisn
on lir Voltaire, Rousseau et tous les omans
corrupteurs de jeunesse. C'est en vain que vous leur opposerez
la digue de 'Evangile et des bons livres et vos plus path6tiques
sermons resteont sans eflet. Cette science moderne, mnei
coiorde de pit, concluait-il, est A mes yeux pire que la peste
qui vient de nous quitter. a Le fait est qu'a cette 6poque.
Constantinople, il n'y avait ni th6ftres, ni bals. etc ; vingt am
apres, le sombre et prophbtique tableau itait z6alise.
Mais M. Lelen n'avait pas de peine a montrer que les e66ments de la ecture, de I'orthographe et du calcul. n'6taient
pas fatalement une source de corruption. A c6t6 des Missionnains, les Files de oACharite prtcheraient Aloquemment la
religion du Christ per le spectacle de leurs oeuvres : eles moraliseraient les jeunes filles, els 6vangiiseraient le paavxes,
les malades, les prisonniers. L'slaia serait conquis per I'admiration et le ceur ; 4a condition de la femme amusulmae aeerait
transfiorm e et l'immobile Orient marcherait vera a civilt
sation chrtienne. Les jeunes missionaires applaudisaient
ce grandiose idal et oes oquentes paroles. Le vote fut unar
nime et M Bricet lui-m-me signa la lettre da Conseil M. le Snp6rieur G6nral pour demander l'envoi des sceus Au mois
d'octobre de ctte Iam&n amDae 1838, M. Bricet tait rappelk
en Fruane t M. elen tait amonmm Visikt
Pwii edal Pril
2. L'iniiateur. M. Louis-Florent Leneu, ae de 38 ans,
6tait vraiment I'homme de ces temps nouveaux que caracthrisent la Monarshis de JilWle et, dans la Congr6gation, le gouvernemact de M. Etieane. Sa belle prestance et sa fae glabre
contrastaient avec la petite taille, la blance moustache et le
haut bonnet pointu de son priddcesseur. Les Missionnaies
s'empress6rent de I'imiter et euent bient6t le visage ras6.
Mais devant ce gant. dit I'un d'eux, is a se taient pygmies.
M. Leeu en imposait surtout par sa franchise tout picarde,
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par la vivacit de soa esprit, l'6teildue de ses connaisancam
et ia aettet6 de ses decisions Oa le savait ami itiaue de
M. Etieonaf procureur gendral et. des 1842, Superieur de la
Coapaganie D' atre part.les Diplomates. appreciat son e4plit.
Inavitaient volntiers a leur table. II seduisait 'ailldws par
son exquise politesse et une humilite si sinc6e que son admoaitur, loriginal et sensible M. Boanieu, pouvait s'ea dEauur
A cear jos.
Smr initiative et soa d6voaement allaient donner aux smwres
uae intelligente et energique impulsion. Que ne doit'oa pas
a M. Lee 1iLas colIges de Bib6e et de Sa~it-Beiof tet e
Missions de Levant viviis.
Hdlas ! M. Leleu mourt prematurwment, enlev6 par la
petite v-role t 46 as ! (zr novembre 1846).
3. Les p#emures piems. -

Cependant Ia Providence avait

choisi et pr par6 le premires pierres des grandes m~uwes
qu'eBe voulait edifier en terre d'slam. De Smyme, M. Daviers
envoyait au Seminaire des Fille de la Charit6 deux postulantes :
Marie-Anne Barry et Madeleine Miran : elies y arrivaient A
No&I 1838. Pour ComanmeieplC, le choix providentiel tirait
du sein du protestantisme deux sujets d'4ite : MO Oppenaann
et Tomrier.
Mu* Bernardine Opper~ann de famille haabourgeoise. 6tait
neae
Saint-Iptersboerg. Outre l'allemaad. sa langue materneB, elle posedait Ie russe. ranglais. le frangais, ele y ajouterait le tore et le grec. Elle apprit la musique et le dessia.
Mas ni cette education distingu6e, ni le brilantes perspectives de on avenir ne cahnaient les inqui4tudes de son Ame,
Elle cherca Ia vdrit6 dans plus de quinze sectes protestantes
et jusqg'en Amrique. See parents, voulant a marier, avaient
trouv na parti des plus avantageux. Co qui la retint, e'es
qu'elle prenait soin de sept ou hait personnes vieilea et inrmnes. Que deviendraient-elle si elle les abandonnait pour
suvre on mari ? L'anaour des pauvres l'emporta dans son cour
sur les satisfactions bunaines. Sa decision n'6tait pas encore
prise, lorsque traversant Paris, son attention fat attirde par
ia naive enaeigne de PHospice des Eufais Troutvs. Elle visite
retalIieeinent, admire rordre et la propret6 qui y regnet et
coie t see impressions et les secrets ddsir do sn ame A la
Sap&riewur. Ctait ma Seaur Grouhel. destin4e A devenir hientbt la fondatrice des Charit6s de Smyne, puis d'Alexaadrie;
enH fat rage tat6laire de la future Sowr Bernardine. Avec
prudence, ell rodressa aux Teligienses de Saint-Miche pouw
la eoavertik et Iecairer sur sa vocation. Sur ces enteliaites,
uoe autre jewae file protestante s'en vint frapper a la portp
dL la rue du Ba. Originaire de Genave, elle avait 6kb institula Cour de Rusie : elle voulait quitter le moakd et see
trie Ak
aux biias pou ae domer toute A Die. Ainsi. le 18 mai 1839.
veiUe da la Penteaote. le haptema et la premiere communion
rzunissaient Ig
Bemoardine Oppernanu et LouisPPe-AmieAlbertiee Tearaie.
h6sitait pourtant A les rec.voir h cause de
L4 eC•oamnaat
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leur Age: 32 ans 'une et I'autre. Comme M. Lelen insistait
pour qu'on envoyat des Seurs A Constantinople, les Superieurs
proposrent aux deux converties d'etre les introductrices des
Filles de la Charit6 : elles iraient ouvrir une 6cole et, si 1'essai
reussissait, les Soeurs viendraient leur apportant le saint habit
et la blanche coinette. Pleines de courage et d'espoir, les deux
demoiselles quittrent Paris le 20 juin 1839: cette date marquait leur entree dans la Compagnie. Elles arriverent & Constantinople le 4 juillet. M. Leleu, avec son confrere, M. Pecquet,
alla recevoir les deux futures sceurs d6nommues des lors Bernardine et Marie. Elles furent installees dans la maison de
Saint-Benoit, derriere la sacristie, et bient6t les enfants afflurent autant que les locaux pouvaient en recevoir. Les Filles
de Saint Vincent n'avaient plus qu'k venir.
Mgr Julien Hillereau, Vicaire apostolique de Constantinople,
administrateur hardi et z616. entra volontiers dans les vues
de M. Leleu. En 1838, il 6crivait au Conseil de la Propagation
de la Foi son ardent desir de procurer & la jeunesse f6minine
des 6ducatrices d6voudes comme les Filles de la Charite. 11
recevrait les Sceurs avec tout I'epanouissement d'un coeur
d'6veque et de frangais.
4. Arrivie des Surs. - Le 21 novembre 1839, une double
6quipe 6tait en partance a Marseille. Pour Smyrne. ma Seur
Grouhel avec les Soeurs Gignoux, Ballimore, Mirzan et Barry.
Pour Constantinople, ma Sceur Siviragol de la maison de SaintMWen avec Sceur Antoinette Vincent, une de ses compagnes.
La Soeur Gignoux a narr6 les incidents de la travers6e. A peine
sortaient-elles du port qu'une horrible temp6te s'dieva: a I
semblait que 1'enfer dechaink voulfit andantir la mission avant
son d6but. * La vaillante Seeur Grouhel, Ag6e de 49 ans, fut
frapple d'un coup de. sang et demeura plusieurs heures sans
connaissance & deux doigts de ia mort. Le 4 decembre, les
seurs abordaient heureusement i Smyrne. Leur arriv6e fit
sensation: on n'avait jamais vu en Turquie de telles femmes
non voilees circulant librement dans les rues, instruites comme
des savantes et habiles comme des m6decins. Elles trouvaient
une maison neuve qu'il fallait am6nager. Le 21 janvier 1840o
les classes pr6tes recevaient plus de cent jeunes illes. Bient6t
trois nouvelles soeurs vinrent en renfort: une rue garda longtemps le nom de - Rue des Sept-Filles (aujourd'hui Yedi
Kardas. des Sept-Frhres).
De Smyrne & Constantinople, la tempete redoubla, si bien
que le vapeur des Messageries Royales mit quatre jours pour
atteindre ia capitale. La Soeur Siviragol en soulrit tellement
qu'elle ne s'en remit jamais : elle mourut le to dcembre 184o.
Le 8 d6cembre, jour de l'Immaculde-Conception, les Soeurs
Bernardine et Marie regurent 1'habit des Filles de la Charit6.
Aux classes externes surpeupknes, les Soeurs ajoutrent aussit6t
le dispensaire et la visite des pauvres. La Soeur Bernardine
donnait des legons de musique. 11 6tait r6serv6 & ma Soeur
Lesueur d'6tablir solidement toutes les oeavres de saint Vincent.
Elle arriva en mai 1841 avec lea Soeurs de Merlis et Briquet.
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5. La Mtre Lesueur et ses fondaions. - La Sceur FrangoiseEuphrosine Lesueur fut pendant vingt-deux ans a Constantinople une sorte d'incarnation de la Providence et, sans avoir
le titre de Visitatrice, m6rita le nom de Mere. Parisienne d6licate. avec un corps fr6le et un coeur tendre, elle avait un esprit
plein de ressources, une foi a transporter les montagnes et
une volont6 ferme pour faire, sans reculer, tout le bien possible.
Sa maison porta le nom de Notre-Dame de la Providece. La
statue de Marie plac6e au-dessus de la porte accueillait les
clients avec cette exergue.: a Venez & moi, vous tons qui soufrez et qui etes fatigues et je vous soulagerai. . En effet ce fut
une arche de No6 oh toute Aime, innocente ou coupable, trouvait un asile, oh tous les maux recevaient un soulagement. Ce
fut le centre et le foyer de toutes les oeuvres de mis6ricorde
spirituelles et corporelles qui couvrirent bient6t la Turquie.
Ce fut une p6piniere de sceurs d'lite, aptes & etre transplant6es
dans le champ de la Sainte Eglise. une p6piniere d'6tablissements charitables que d'autres pays enviaient. La g6nerosit6
de la Mere Lesueur ne comptait ni avec les obstacles, ni avec
les sacrifices et sa prudence, s'ing6niait suivant les circonstances.
La premiere ceuvre oh se rencontrerent le genie de M. Leleu
et de la Mere Lesueur fut celle du Yeii-Tchiflick ou de la
Ferme bientot nomine Saint-Vincent d'Asie (184o). Une immense proprift6'au pied de l'Alem-Dag est a vendre pour un
prix d6risoire: 25.00ooo fr.==ioo.ooo piastres. La Sceur Tournier
en offre la moiti6, la Congregation fournira le reste. On n'hesite
pas : il y a beaucoup de bien a faire. Les pauvres Polonais qui
fuient les horribles pers6cutions de la Russie y trouveront
un asile, du travail et du pain : le prince Ladislas Czartoriski
passe un contrat avec M. keleu et la colonie d'Adampoi est
cr6e. L'orphelinat de garcons, trop a l'itroit i Saint-Benott,
s'y transportera et. sous la direction des Sceurs s'initiera A la
vie agricole. La ferme ne fournira-t-elle pas du ravitaillement,
du bois et des ressources pour les 6tablissements charitables
de la ville ?
M. Eugene Bore, encore laique, s'y fera bAtir une maison et,
l'annde meme oh le malheureux Lamennais s'aigrit dans la
prison de Sainte-Pelagie. il y a, en Asie. une nouvelle a Chesnaie ,
Bor% rassemble des disciples, travaille a leur conversion et
compose des ouvrages apologtiques. Des Trappistes d'Aiguebelle consentent a y faire un essai de colonisation et y viennent
en effet (1849-1850). Que la guerre stvisse en Crimne, la Ferme
sera un centre de ravitaillement en b6tail, prkcieux pour nos
armdes.
Cependant I'entreprise ne r6ussit pas et ce fut lamentable.
L'insalubrit6 du climat fit de nombreuses victimes : M. Valerie
Moitrelle. le premier, mourut de la fievre apres trois mois de
s6jour, ii n'avait que 46 ans (27 aofit 1841). M. Bonnault y
depensa toute sa fortune et ses forces et gagna le choldra (1844).
M. Bore et ses disciples furent disperses par la maladie. Tous
les Trappistes y succombdrent d6vores par la fievre et les privations. Les Scours elles-m~mes, avec leurs orphelins, furent
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deux reprises, d'~bandoiuer ces lieux ingrats. La
oblies.,
premiere hieanaitrice, la Soeur Tournier, ne tarda pas a avoi
soa chageeient et tuo(rut a, 14 MiNsiricorde d'Alger (18j6).
EaJin. wus lisionuaire, agruouase distingue, arrive en 863.
par ses compatriutes le
M. Pierse Logowski, fut assas&ii
S janvier 1874. Cett; ferne qui causait tant de .dboircs,troa-

Eeift
cqurewr.
••nt

vwit diicile

venduon a4 K1Iedive

d'Egypte on 1906.

Ea fA do wompte. cette oenre charitaloe. vou6e . l'isuccO

ao doit pai

4tre iagte cemme upe spcuia.tiou bumaaine malai

4wotit et disastreuse. Elie marite mieUt

que de sav'ies critiqiue

om Ui dedaaignex appris, Car elle a nms dans un baut relief
le dsinttressewoiet, 14 muortifAcation et le z~e des Fils et des
Files de soiat Vincent. Elle a fait des vpartyrs, ele a sauv4
des 4~Pis at l bien se contiuue dans cet Iot cWbtien qu'est
eacre PoJoesiA y. En somnae. la Mere Lesueur, digne fille
toujours repondu & la Provideuce quand
de saint Vincent,

ale lui dkmandait sa colaboration, fut-ce sans espoir d succs
bumain.
1. e fer ier 1842, ele ouvrait le PmsiWnat qui tiansfOV
pIs tard a Pancidi4. sur le desir de Mgr Hillereau, devait 4tre

Zd36 sponta;iment aux Sceurs de Notre-Darae de Sion.
En 1846, la visite de Duc de Montpensier d6terminait lambassadeur. Ie laron de Bourqueney. , confier lfiapital FranWuz FilUle de la Cbharit. La Maison Centrale se pnva de
ca
a S=w
riquet pour en faire la SupErieure. Puis ce fut ma
Sounr Tbtxse de Merlis, eq 1851,
On ne tarda pas A y ainexer des classes qui devinrent tres
oeriasates. Ce fit un second foyer d'ceqvres : une association
d'Efaxts de Marie. uwe de Damesde la Charitf (1852), l'oeuvre
daa MaIa4s ddcl4sas (I842) propagfent le b•en dans Pera.
En 1853. fut fonde 1'4cole Saimt-JosepA de Bebek, nuicesawore pnadant du collUee aime de M. Bore. La Soeur Cjcile Ri-

paud. qui avait 4B la premire Sup6~ieure de Saint-Vinceat
d'Asie, vint s'y devouer. Elle s'empressa d'y joindre an dispeaaire et a visie des pauvres. Elle tomba victinie du cholara
on

S654.

A SalomiqW,

on d4irait

acoup les Seurs. srtout depuis

i CAbolara do 1848. M. Fougeray put r6aliser ce d4~ir end855

de 'Htpital Saint-Paul.les genvres colaires
D4L Im•. autoi
et c -aritabIbsq iitiplierent et les Soeurs sconrent les
Misioaaires dans toutes leurs initiatives apostoliques en
Mac4dainQ. L'orphelnaa de Sai-ViWcnt fe Ze~AeWlik date de
1861 : la Sear de Morel en fut l'Ame admirablement bonne
pendant de loagues anunes.
Cfoirait-on que le z6le de la Mere Lesueur trouvat sao horizon
trop 4troit i Qu'allait-elle faire a Jirusalk ? Le 6 maa i85,.

ilq 6tait invitee

la table dn patriarche Mgr Valrga; elle

iIb parait des fondations possibles dans la Ville Saite, a
Iethle&e
, 4 Nasaaeth. Mai%il etai6 r4serve a rna Soeur Sion
d« r6alieWr e projqts en 1886.
La M4Ore 1gsear excellait a. former sea soe*irs,
te ti
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sons la pression constante de la lerveur at di

devouement.

Un exemple : A mon arrivee, dit elle, la Soeur Bernardine
donnait des legons de musique et de dessin & 1'Internat. Je
l'en rotirai pour l'6prouver et lui contiai le soin de la cuisine,
Elle accepta ma proposition avec une abn6gation complete
et s'acquitta de son office a la satisfaction g6n6rale a. La bonne
Mere ne tarda pas du reste a la conduire a Paris pour que la
jeune scour p-t avoir une id6e du noviciat et de la Maison-Mere.
GrAce a son don des langues, Sceur Bernardine fut souvent
une auxiliaire prdcieuse et la premiere aux postes de d6vouement. Elle fut envoyie a 1'ambulance de Varna pendant la
Guerre de Crim6e et fut atteinte de la fivre. A Constantinople.
elle s'occupait particulierement des Allemands ; elle fut |'inmtigatrice des ceuvres charitables qui ont depuis fleuri a Sait-

Georges.
La Maison Centrale etait une g Ppiniere * comme on l'a
dit. Quand les Sup6rieurs d6ciderent d'envoyer des Seours en
Chine. ils prirent A Constantinople la Sceur des Roys et la
Sceur Euphrosine Labat. Les Sceurs Briquet et Deschamps
furent destindes au Chili. On prend successivement les assistantee de la Mere Lesueur : Ma Scour Mettavent, puis ma Soeur
Villeneuve pour Alexandrie.
La Sceur EI1onore Cordero deviendra Visitatrioe de Sienne
et Naples. La Sceur Josephine Coste ira occuper un poste
eminent A la Maison-Mlre, puis sera Visitatrice de Florence
et de Naples. Ces promotions honorables etaient pour Ie cceur
sensible de la Mere Lesueur de gros sacrifices : elle ne s'y rWegnait que par amour pour la Communaute. Mais la Guerre
de Crimee fut 1'6poque des grandee immolations.
6. Les Filtes de la Charit' d la Guetrede Crimwe (1854-1856). Les bistoriens qui relatent l'hMroisme de nob soldats oubbent
tro la gloire si pure et si francaise du bataillon sacr des
Filles de la Charitd.
On sait que 95.000 soldats franais p6rirent dans Cette exptdition. 75.ooo moururent de maladies. Dans I'hiver de i8551856, 47.000 hommes entrerent dans les h6pitax. 9.0oo y
moururent. Le cholera s6vit des le debut et enieva le Marchal
Saint-Arnaud ; le scorbut et le typhus furent cansus par les
intemp6ries, le ravitaillement dificient, I'encombrement des
h6pitaux.
La T. H. Mere Montcellet ecrivait dans sa circulaire du
Ier janvier 1855 : En recevant les intressantes uowelles de as
qui se passe sur ce Ihdtre de doulew et de sang, Is cacur sB rouve
partage entre deux sentiments; clui d'um inexprimable compassion pour tant de maux dizers et celui d'sme soesolation ivicible en voyant ce que peveot de pauwes filles faibls at impusDie
saites, quand 1'Esprit de Dieu les asime, quand la forc-e
les soukient. Je n'ai jamais rien vu de plus dechirast ni de plts
consolant, &crit de mime la MWre Lesuenr. Des milliers de
t
soldats tombent sous le glaive du fleau destructeur et triomph~
dur dipss pr les saintes dispositions avec igqu•ales ils resettent

leur imM entre les mains de Souverain Jugs b (io aod
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On lit dans la circulaire du T. H. Pere Etienne du er janvier
1856 cette belle prosopop6e de la Charit6 : * Un cruel fitau
s'abat tout A coup sur es armies comme le vautour siur sa proi,
de nombreuses victimes tombent sous ses coups ; ses ravages sont
affreux et la consternation est dans toutes les dmes. Bientdt Ia
chalit appaaiat, elle vient planter son itendard au milieu de
cette scene de disastres et de disolation. Le courage abattu se relive,

la confiance renaSt dans les caurs, les instincts religieux so
rivilent, et aussitdt celfe guerre n'est plus une guerre diclarie 4

une puissance envahissante, elle se transforme en une guerre
saints qui a pour objet de renverser les remparts inexpugnables
derriere lesquels s'abrite le plus redoulable ennemi de la vraic
foi. La chariti a fait son apparition an milieu de ces guerriers
valeureux, incontinent elle en a fait aulant de soldats ch,-cliens.
Disormais elle les accompagne dans leurs marches victorieuses,
et ce sera pour faire tourner leurs triomphes au profit de la religion.
Si le protestantisme weut prendre part d leurs combats, ce ne sera
que pour servir d'ombre a ce magnifique tableau de leurs maui-

festations catholiques. Ce

'est pas tout : cette guerre, a laquelle

sent employies toutes les forces de I'Occident, est entreprise pour
prnserver 'empire de Mahomet des attaques dont le schisme moscooite le menafait, et voild que, pendant qu le colosse du Nord
recule dpouvantd deant la bravoure d'une armee catholique,
I'islamisme, d son tour, parasi s'efacer devant 'iclat de sa foi
et de ses pompes religieuses. La charitd envakit sa capitale, pii•tre dans tous ses palais, so montre en toute liberts sur ses places

publiques, se pose partout comme dans un domaine qui lui est
disormais acquis. *
En effet, a c6te des Soeurs de Constantinople. 255 Seeurs de
France furent mobilis6es pour soigner les soldats blesses ou
malades. 25 Soeurs piimontaises, sous la conduite de ma Soeur
Cordero s'y ajouterent. C'est la M6ze Lesueur qui les regoit
au port, les h6berge dans sa maison et les installe aux ambulances. Elle accueille de meme 15 religieuses irlandaises et les
initie an service des malades. Elle aida aussi de tout son pouvoir les diaconesses protestantes venues avec la tres distinguee
Miss Nightingale.
II y eut de nombreux h6pitaux de campagne : i) aux points
de debarquement: an Pirie, a Gallipoli, a Varna ; 2) 6chelonnes tout le long du Bosphore : A Canlidja, A Maslak, a
Levent-Tchiflik, a Yenikeuy (1'ambulance sarde), A Prinkipo
et Halki (h6pitaux de la Marine) ; 3) dans la ville meme : a
Rami-Tck•fflik, i Mali dp, A Daoud-Packa. a la caserne de
Taxim (P&ra), au Harbid, a Dolma-Batchd, a Gul-Hand, a SainteSophie, enfin en Crimee, a Balaclava.
Les Lazaristes s'oflrirent naturellement comme aum6niers
avant que le DWcret imperial du 4 aoft 18551 ne les efit appeles.
M. Doumerq, secr6taire genmra, vint de Paris pour organiser
ce service, mais en fait ce soin incomba a M. Eugeae Bor6 qui
I. Voir: Ates d gtovermense
ia Mission dit diS
Saint-Lawre,

IranCais conernant la Cgongrigation de
page 136.
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s'installa A 1'Ainbassade de Russie transformee en ambulance
pour les officiers. MM. R6gnier, Sinan, Richou; Delmaas Dupes,
Bontileti s'y devouftent ; MM. Cadrat, Calrton et Ftaissigne y
laissarent la vite..
HWlas ! les infirmintes n'kchappaient pas aux dpidemies. Le
chol6ra les frappait soudain et les abattait en quelques heures.
Plus de zxo sments furent atteintes du typhus. Les noms des
victimed tie sont pas gravds sua des steles comm6moratives' ;
les lettes doulotitetuses et tisignees de la MUre Lesueur les
sighalaient h 1l Maison-M ete.a Les toMbes deoos- mactyres de
la charitM, 6crit-elle, forment une demi-couronne autour du samIuaire de SaiHU-Be$oft (30 juillet 1855).
Et pour remplacer les disparues, on faisait appel A de "nouveaux d4voiements, le P4re Etienne avait autoris6 les Steu-s
a faire la Comidunion quolidienne. Aussi, quand i la fin de la
iettaite de inat 1856, la Mere toute 6mue demandait rz volozlStaires pour sbigher les typhiques, presque toutes offraient leur
vie. a Nourries da paiti des forts, on les voyait oublie* lert, faiblesse naturelle, embrasser les plus rudes travaeu, l~vorer les
pritations doe ous genres et trouver lut bonheur id oig se ptsaelUes les plus accabiantes fatigues. Les posies e3 le
rdient pot
dahger iait sl plus imminent devenaient I'objet de leur pieuse
ambition, elles les sollicitaient d I'envi et y volaient aves ardeur.
L'obeissatwe soule modrait cette sainte imulation de tharite et
x. Voici les tiats des Files de la Charite, v.:c,ies des dfoidaMes dranmt
la guerre de Crimes (1854-185b).
1. Augustine-Marie (Scour Marie-Therese) Savaring i Varna, er aoit 1854,
30 ans, 6 de vocation.
2. Scaur Marguerite Benoit d'Etivaux, AP'ambulance de Pira, i 4 jahviei
185ý, 40 ans, t1 de vocation.
3- Sceur Catherine Badard, & Gulmhne, 30 mars 1855i 38 ans, 1j di
vo-atian;
4- Scurt Raymonde Estelle, A Hlki, 26 juin 1855; 41, 16.
5. Scour Jeanne Boucheix, 4 Pera, a juillet 1855 ; 36, 9.
6. Sceur Marie Roure, A Pira, 19 juillet 185 5 ; 28, 5.
7. Scour Catherine Lorie, A Pra, 30 juillet 1855 ; 34, 9.
3. Sceur Eugtnie Panuisseux, A C4Gididja, 13 septeinbrb 1855; 36, id.
9. Scert Marie-Thircse Walbiti, A Ramitriftli, 7 ftvrier 185 ; 40, 20.
to. Sceut Jeanne-Francoise Aveilhe, A Pdtra 13 f6vtiei 1856; 49, 26.
Ii. Soour Catherine Vigneatu, A P'ra, g1 f6vrier 18506; 54, 33.
t.i Scour Anbe Sauzet, A Pfra, 27 fevrier 1856; 34, 12.
13. Scour Anne-Marie Aubert, AIPra, 28 fivrier ;856 35, 13.
14- Sceur Marguerite Elisabeth Datnal, A Pira, 8 mars 1856; 44, 22.
15. Sceur Marie-Jeanne Peyrefitte, A Varna, 4 uairs 856 ; 40, 16.
16. Scour Catherine Bertrahi, a Varin, 18 octobte 1856;ýt,
9.
xf. Sceur Marle-Antoinette Amandola, a LBaItdkhc
, 14 mats 1856 - 34, it.
18. St~tt (Maia) Annande-Marie-Reine AndSt, a Detla-BWltchee 25 tiers
1856; 38, It I/l.
19. Sceur Marie-Augustine Fayti 1
ira, 17 mars i856 ; 24, 4.
20. Sceur Frangoise Cdzenave, a Hiaki, ler avril 1856 ; 53, 28.
21. Soeur Antoinette Labo, a Balaklava, ze' avril 1856; 50, 23.
22. Soeur Marguerite Esparbief, AGdlata 6 mai 1856; 50, 23.
23. Scour Antoinette tat•leter,
Galra, 14 mIal 1856 ; 39, t1.
24. Scutr Marie kouqUet, A Bataktavd, 14 mat 1856; 4t, 20.
25. Sait F6llcitk Piquet, A ihalak4va, 16 mat 1856; 35, r;.
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la mort au lieu d'epouvanter ces dmes d'dlite, leur apparaissat
comme la recompense promise au devoument le plus geireux,
Ainsi parlait l'admiration de la Mere Lesueur elle-meme, et
elle concluait: a J'aime daconsiddrer celt ipoque de toriwre d
d'angoisses comme I'une des plus gloriuses de la Compagnis,
persuad~e que nos chres dIfuntes sout allas grossir dans k
biens ureux sbjour deLla paix le brillan cortege des martyrs.
Puissd-je moi-mime ne m'loigner jamais de cette croix qui at
devenue leur ternelle recompense et me sacrifier jusqu'au derner
soupir pour sauver les times et contribuer d augmenter le nombn
des Rlus (Lettre du 28 septembre 1855).
Cependant les autoritts militaires n'avaient pas manquc de
reconnaitre les services et I'heroque d6vouement des Filles de
la Charit6. Les marechaux Saint-Araud et Vaillant, le gineal
Canrobert avaient dcrit leur reconnaissance i la Sour Lesueur.
Le prince Demidoff exprimait sa gratitude aux Sceurs poor
les soins touchants dont les blesses russes avaient WetI'objet
(Lettre du 13/25 janvier 1855 a M. Alleon).
Quand le canon joyeux du 31 mai 1856 eut cdldbre le trait
de Paris, les Seeurs fureut rapatrides au nombre de 72 : il en
resta un certain contingent acquis aux ceuvres de l'Orient.
Car la Providence recompensait des ici-bas leurs m6rites par
de nouvelles fondations.
7. Les fondations qui risulted de la Guerre de Crimle. A) Notre-Dame de la Paix a Constantinople. Au moment de
quitter Constantinople, le g&ndral Espinasse vint au nom de
1'Empereur Napoleon III remercier ma Sceur Lesueur des
soins donn6s aux soldats, et lui annoncer que la decoration
allait lui etre envoyde.
c Mon glueral, r6pondit la Mere, ces sortes d'honneurs ne vot
nullement aux Filles de la Charit : la croix qu'clles portent d
leur chapelet leur suffite etelles n'e veulent pas d'autres.s aCependant,- ma Sceur, I'Empereur desire vous t6moigner sa reconnaissance par quelque chose qui voussoitagreable.a- iCequi
me serait agreable, mom General, serait un k6pital d noire libre
disposition ou nous pourrios recevoir ous les pauvres qui t'oi
d Constantinople ni chancellerie, ni kdpital de leut nation et
qui souvent meurent abandonnus sans que nous puissions les
placer dans aucun asile puisqu'il n'y en a pas pour eux id. •
- « L'Empereur n'a point de possession k Constantinople, ilne
peut done vous donner une maison, mais en son nom, je vous
promets le materiel pour votre h6pital d6sir6. x En eflet, la
France donna aux Soeurs le matriel ndcessaire pour un h6pital
de 300 lits, les 20 baraques de I'ambulance du champ de manoeuvres et d'abondantes provisions. Les Turcs leur laissaient
la jouissance du terrain pour un an. Les Anglais et les Sardes
envoyerent aussi leurs pr6sents en provisions et en matd•ie
Ainsi commenGa 'h6pital que M. Bor6 voulait appeler H6pital
Ottoman, mais qui fut d6did L Notre-Dame de la Pair (xo apft
1856). L'annde suivante, le Sultan Abd-ul-Medjid fit don d'nuautre terrain de plus de 2o.ooo-metres situ6 j Fery-keuy, pCi
du cimetire des soldats frangais. I y ajouta une somme de

250.ooo piastres=~45.0oo
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francs, pour commencer la bAtisse

du grand h6pital. On nivela le terrain, on le planta en jardin
et l'on voyait la Sceur Caroline Renault diriger ces travaux
et pousser la brouette au milieu d'une trentaine d'ouvriers
d'occasion. L'id6e grandiose d'un h6pital g6ndral et international n'6tait pas facile a rdaliser. La Sceur Fabre s'y divona :
Les orphelins y eurent des meres, une cole et des ateliers.
II y eut une chapelle et 1'on recut des malades, mais les ressources manquaient. Plus tard, ma Sceur de Liniers fera batir
les pavilions sur le moddle des maisons de sant6 de France
et completera l'6tablissement.
B) La Maison de Brousse devait 6tre sous le vocable de
Notre-Dame des Vicioires. M. Bor6 pensait que le prestige des
armes francaises servirait les conquetes pacifiques de la charit6 :
c'est pourquoi, sur le desir de quelques families europ6ennes,
il se hAta d'envoyer des Sceurs dans la ville sacr6e des Osmanlis, &Brousse. Elles y parurent en effet comme des envoyees
du cieL L'6cole eut bientat une centaine de filles, Armeniennes
et Turques, mais le dispensaire et la visite des pauvres ravissaient d'admiration les bons musulmans : on priait dans les
mosqudes pour Sceur Philomene, la pharmacienne aux gudrisons merveilleuses. Leur maison fut inaugurde le 27 septembre
1858. La Mere Lesueur y vint avec ma Soeur Coste, son assistante, et la Soeur Bernardine. M. Bonnieu, le ddvoud aum6nier.
commengait dejA une cole de garfons. Le bien se faisait.
Mais les massacres de Syrie firent craindte une explosion de
fanatisme : sur I'ordre de M. de Lavalette, ambassadeur de
France, les Sceurs quitterent Brousse le 29 juillet x86o pour
n'y revenir que quinze ans plus tard.
C) A Gallipoli,tout en soignant les soldats blesses ou malades,
les Filles de la Charit6 avaient inaugura une 6cole de filles
tandis que leur aumonier faisait la classe aux gargons. Mais
apr6s la guerre, le ravitaillement et les ressources manquant,
on dut abandonner cette mission naissante.
D) Athdies, I'ambulance provisoire du Pirde avait rendu
de bons services aux Ath6niens pendant les dpid6mies. L'aum6nier, M. Lepavec, recut les f6licitations de M. de Fortoul et
ma Soeur Chanzi une lettre de remerciement du GCn6ral Mayran.
Telle dtait I'admiration des Grecs pour le d6vouement des
Filles de la Chariti qu'on leur offrait un h6pital. Sur le rapport
favorable de M. Lepavec, ma Sceur Caroline Renault, designde
comme sup6rieure, se rendit a Athenes accompagnde de ma
Sceur Bernardine. Mais M. Doumerq ne jugea pas & propos
de conclure et les Sacurs de Saint-Joseph s'y installerent I'annie
suivante.
8. Les dtablissements de Smyne. - A Smyrne. l'Atablissement
des ceuvres suivit une marche parallble h celle de Constantinople. La Sceur Grouhel et ses six filles installent la a Maison
de Mariea avec l'ensemble d'oeuvres charitables qui la font
nommer par les malheureux une Providence. Deux incendies
qui d6vorent des quartiers turcs et juifs en 1841 et en 1845,
leur fournissent 'occasion du dv6ouement et 6tablissent leur
influence.
0
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Mais ma Sour Grouhel est destinte a fonder la Misrieoklp
d'Alexandrie et c'est ma SwUur (;ignoux qui a la mission de
multiplier les ,taibliseutients qui deviennent A leur tour des
foyers de charit6. Anne-Antoinette Gignoux (Sieur Marie)
etait agee de o3ans et n'avait pas fait kls vceux quand elle
arrivait h Smyrne : durant trente-six ans, elle y consacra toot
son esprit, son coaur et sa fortune personnelle. Samyrne comptait
alors pros de 0oo.ooo Ames dont 2o.oo0catholiques. .es paavres y ahondaient et les malades r6clamaient des soins : aass
le dispensaire recut ais6ment 6o.ooo clients par an. Les enfants
peupirent les classes : i y eut un pensionnat payant qui fat
cd6. ea 1876, comme & Constantinople. aux Dames de Sion.
I1s Associations de Dames de la Charite et d'Enfants de Marie
furcnt nombreuses et ferventes.
Eu 1846. M. Lechartier avait ddcouvert A deux kilomitres
de la ville, une maisanuette entour&e de vignes, un but de
promenade pour les SQurs et leurs enfants. La Sceur Gignoux
e tit Iacquisition et y abrita, en x859. CE.uvre des Enfants
totswe contfie aux Swurs par Mlgr Spaccapietra. Peu A pen.
la propriWt6 s'agrandit, une chapelle. up jour, sy 6leva, batie
par les marins franeais de I'aniral Simon. On y vit une crtche,
un double orphelinat, une bonne garde, des apprentis dve xntiers
divers et de jeunes ouvriers agricoles. Les Securs y trouverent
4a lieu frais et agr6able pour leurs retraites annuelles. En 1854.
le Ministre de la Marine confiait aux Filles de la Charif6
lHdpital Francaisde Sayrne. Auasit6t les Sceurs y annexgrent
des classes. Ma Soeur Reysset, puis ma Sceur Marcon ouvrireat
un ouvroir et un dispensaire et de belles associations de Dames
de la Charit6 et d'Enfants de Marie virtrent s'y Opanouir.
A Bc urnabat,gracieux village de 20.000 Aimes a 8 kilomEtre
de Smyrne, Sceur Gigoux avait lou• une maison de campagne
Woar les Sceus inades (1852). Bient6t un dispensaire, Un
h6pital, des classes gratuites et payantes, un orphelinat cr6rent
la a Maisoa de Saint V•ic~nt * qul, avec des ressources limit6es
at
prcaires. fit un immense bien dans un milieu protestant
at musulman.
Une particularitA de Smyre,. c'oet que chacune de ces maisons eut une Awe qui en maiptint I'esprit et la vie. durant une
au auite d'ipaes, dans ue continuite traditiunnelle favorabic
Soeur Qiginux v4cut juqu'en rI76. son assistante. Soea
Jeanne Mairet, fut pendant quarante as. sons le nom do
Str Ang9lique, I'ange secouable de toutes les d.txesse.
Sup-rieure de Bournabat (x859). puis de la Providence (1876),
elle prolongea sa vie beureuse et f&conde jusui'en 1895.
A Bawrsabat. Soeur Dumeta demeura jusqu ea 19P4, 1'etiteniO4c de saint Beinot Labre, elle etait le-mdlmwe au te4iipeage de M. Lobry, une wiunte perso•ne v

dea Grecs, de tous.
A Boudja. Soeur Endoxie Parguese gouv

r4e

des Turuc

era la xaiwpB

pendant quarantn-sept as (1874,1918).
A l'HSital Franfais de Smyrne, Soeur Marcou, puis ScSi

de Grancey maintievuront les ceuvres gracele uc sagesse
traditikanelle et a leur loague patience. Au Coula, Siur Martiniere, A kidia Soeur Lkscovich presentvet Ie mumt phinoa~nee
de long6vit6 et de ttnaci~,
mais le record sera teWu par ma
Soeur Eugtuie Fievet, dcmxuree a Smyrne de 1874 A 1937 et

quarante-deux ans Supkrieure.
On dirait qu'a Smyrne, en depit de la pcnuric de personnel
et d'une autorit6 souvent vieillote, les oeuvres marcheat par

bonne volont6 et par la force de l'habitude. Mais qui pour-

rait appr6cier le dynamisnev surnaturel de ces longues et vertueuses superioritts ? Le poete 1'avait compris qui fait paraitre
la Pitt• dans le prologue de la trag6die d'Esther : « Je suis la
Pidt6.
, Du s6jour bienheureux 1dela Divinit6
Je descends dans ce lieu par la grAce habit6...
Ici, loin du tumulte, aux devoirs les plus saints
ToAt un peuple naissant eat fo~d par mes .mais.
e ftionde
Je noWis 4Ass son Cur la ssepea
Des vertus dont il doit sanctifier 1k %Pot•.
,

9. Saotin. -

Ln, e Septrs.
j
S.ur l'iljt yo.la4nique de Santo5

appeles par M. Doumerq. arriverent dOs 1841. Conmme A Constantimope. comme & Smymse, la premiee Soeur Servante

(c'6tait wase• r G.purletj ne tt que pa•sr. C'e;t 14 Sceur
Felicite Lequette qui sera la vraie fondatrice avec Sceur Marie
Gillot, Sceur Lavirotte et Seur Jaume. ELe appartenait A

une exceplicte famille de Bapa40ue, s'n f(pre devipt

Wyvque

d'Arras. Deux de ses sceurs et une da ses vieces entrerent chez les
Filles de la Chari6. Eia-nmf6e. puis sa Saeui Louise, sesoat

sup6rieureg g6ndres et sa sweur C6cile visit#i ice de iA P14 Yi*F4e.

L'6tablissement ne se fit pas sans difficultes. A peine avaientelles commenc leseauvres qu'un pharmacien jaloux obtint

1'eqnr.lsio# les Seurs. II falut qq'gA iqic4n .Gou•eMo;pe.e
nistre se cass&t le pied, recourut en vain aux mdecins, fut
enfin soiga, et guai par Seur Lequette pour qu'on reconnut
et leegr par44ite bone vologtt0. Le
o.ficieeiPent leur utiit
Sup6rieur de la Mission, le bon Pere Gauzente, fut de longues

aon6es ler

conseil et leur sutien. La Sceur Gillot fonda un

h6pital, secourt toutes les miseres lors des eruptions tribl"e

du volcan (1876), recueillit les orphelins de la guerre grkcoat pendant cinquante ans la mere des pauvres >
•
twrque ; EUe
ilet
rpviden e6ade
et
o1. La mart de la

itre Lesueur.

-

Cepeqdant la Mere Le-

sueu, chargse de aprites devant Dieu et devant les hommes,
9'eat la colQInQe
aiyat gag^ sa cuiaIoneqp. fis6 8 jioB pi.,
eeupe iToute
d'-pines que vous 4donez d'abord A vos anis!
Soeur a Compi~gne, la Mte avait soign6 un cancer de la face
~ctte affeptien qwui u soa lItage.
qu4i i fit lhzreur. Coe ft
r: C'est
Si sa nature sensible e1 fut revoltie, sa foi lui fit die.

un privilege, car ainsi je sis plus semblable A mon Sauveur ».
Le cancer attaqua les yeux qu'elle avait si vifs et la d6vora

Cm
ju
leatemept

A la t

mmS e de ses 64 ans.

de l

Tranfiguration

le jQur
dI63.

-5a

-
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Elle avait esp6r6 & ses derniers moments recevoir la b~ndiction du T. H. Pare Etienne alors en route pour Constantinople : cette consolation lui fut refus6e. Sa mort fermait dire
que ses compagnes appelaient c l'Eglise primitive a. Le voyage
du Superieur g6neral ouvrait une nouvelle are de progres pour
les ceuvres de saint Vincent en Orient.
Ar.hur DROULEZ
(A suivre)

ALGER
HISTOIRE DU SLMINAIRE DIOCtSAIN 1

(1842-1922)

CHAPITRE XIII
Les derniers SupProfesseurs de Kouba. SOMMAIRE. rieurs. - Nos fr&res coadjuteurs. - Petit seminaire Notre-

Dame Saint-Louis.

Quand mourut M. Girard, ii y avait d6jh 9 ans
que M. Dazincourt avait quitt6 Kouba et I'Algrie ;
en septembre 187o, ii avait td nomm6 superieur au
Grand s~minaire de Marseille. L'Echo de Notre-Dame d'Afrique, apres avoir annonc6 cette nomination,
ajoutait : a L'Archidiocdse d'Alger fait l%une perte
difficilement reparable. M. Dazincourt peut &tre A
bon droit consid6rd comme le Pre et le maitre d'une
grande partie du clerg6 d'Afrique. De pareils hommes sont rares... n Ainsi disparaissaient peu a peu
les bons ouvriers qui avaient tant travaille lors des

p6nibles ddbuts, puis a I'age d'or du s6minaire de
Kouba.
L'historien de M. Girard parle de changements frequents dans le personnel des professeurs aux der- nitres annees de la vie du v6n&r6 Superieur. M. Contadeur ne reste qu'un an professeur de morale (18701871) ; M. Burton Philippe, Irlandais, enseigne
I'Ecriture sainte et l'histoire de 1872 a 1874 ; M. De-

laporte, arrive h Kouba, en avril 1875, comme proi. Voir AMales

X935

pages 169-187 ; 653-667; 969-986 ; 936, pages

o0-121 ; 1938, pages 777-793.
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fesseur de philosophie, en repart en ao6t 1875 ; M.
Rouge Antoine est nommt
professeur de morale, ý
la Maison-m6re, en septembre 1877, apres deux ans
de professorat seulement a Kouba ; il reviendra a
Kouba en 1897, en qualit6 de sup&rieur, mais, cette
fois-ci, il restera moins encore que la premiere fois :
exactement un an et dix jours.
M. Le Gall enseigne la philosophie un an ; M.
Frasse Jacques pendant deux ans ; M. Durand pendant quatre ans. MM. Vital Dufau et Larigaldie ne
firent qu'une rapide apparition au Petit seminaire ;
le premier d'octobre 1871 & aout 1872, le second de

septembre 1893 a juillet 1894.
Hitons-nous de dire que nombreuses et mdritoires
furent les exceptions. Nous voyons M. Boscat enseigner le dogme, puis la morale, de 1871 a 1880 ; M.
Frisch, nomm6 professeur de dogme en 1879 ne quitte
sa chaire que pour devenir curd de Kouba en 1887.
M. Gleizes Raymond professe la morale de 1887 a
1897. M. Bonnay Eugene, nomme professeur au Petit seminaire de Kouba en 1871, ne quitte son poste
qu'en 1897, annie o~ fut supprim6 le Petit s6minaire

de Kouba ; M. Reboul se dkvoua dans ce m6me Petit s6minaire de I874 a 1894, de meme M. Etienne
Flagey.
II nous a sembl6 que c'6tait un acte de haute justice de nommer ici tous ces bons et divouds missionnaires.
Certains d'entre eux ont occup6 des postes importants dans la Congregation : M. Boscat fut longtemps Visiteur de Chine ; M. Coqset, qui professa
la philosqphie h Kouba jusqu'en 1875, devait &tre
appeli plus tard A diriger de 1887 a 1907 le Vicariat
apostolique du Kiang-si meridional, en Chine. Plusieurs missionnaires quitterent leur chaire de pro-

-

5*4 -

fesseur pour prendre la direction de Grands ami;
haires ; tels, apr6s M. DaincoUrt, MM, Meoutt
Gleizes et Leborhe.
En i881, M. Dermiautte fut nonmm Superieur dbi
Grand s6minaire de Tours I M. Valette lui succkda
dart la charge de Sup•rieut des deux S8mihaires de
Kouba ; il 6tait nomm6 en mtme temps Visiteur de
la Province d'Algtrie ; 11 avait A peine 46 ans. Penles deux maisons avet
daflt t6 a(is, 11 goilverneMa
Sagesse et distinction,
Et puisque tious patlons des nissionnaires qui fs
sent dtvouf ait Koubaj oh nte hous (ardonnerait pad
de ne pas meme faire mention de ces pietux et dCvou~s
htaxiliaires de tioS pttres que sont nos chers frtres
coadjuteilrS. Une vifigtaine d'entre eux sont passe
a Kouba de 18~2 a 1898 ; certains y ont vWcu A peu
piýA tout le temips de leur vie teligieuse ; tels ce
frfte Dubettier Joseph qul, atriv~ A Kouba en 1855,
he quitta le Grand s4minaire qu'en 189q ; la m6moire
li fl-re Girard Alexis, ftfre du Sup&rieuti est restie
justement honoree ; pendant 43 ans, de 1852 a i895»
il tendit A la maison de Kouba les .plus precleux services. ls dirigeaient les travaux de ciltute ; ils
taienlt en Outre chares de l'ihfirmerie) de la lingerieý
du refectoire, des commissions en ville. Au conseil
dU 22 avtil i862r it est dicide que le frdre infirntier
setr charg1 de couper les cheveux aux a6minatistes,
Heureux temps... Que tous n'aient donn ha leurs
sup4i ieutr que des consolations, ial ne nous croirait
si flous I'affirmions ; en 1856, f&re Roujol cdusa
Uft vif chagrin a M. Girard. 11 nous le conte en d&
tails dans ses Mitoites, FrIre Roujol venait d'h6
ritet de son pere environ to.oocr francs t tout allait
hien jusque li

; mais frire Ruujol commit cette pre-

mitre raute de faire &crire ses letttes, A I'insu de M.
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Girard, par un certain M. Schmidt ; il fait veuir son
argent, ce qui tuurne la tte au piauvrp frFe ; il yout
acheter une proprite ~ Rolvigu ; M, Girard j'en ptjpeche et le fait partir pcur .Paris ; ti jour il acctn!l
pagna le frire Gardet qui partait pur A!gtr ; ipis,
au lieu de retourner a Saipt-Lagare, ii couirt s'e.mbarquer pour 1'Awmrique avec son frvge jIp•Re ; il
se npie en mer. ii Pauvre frre RI.Qujul, Diem lu fasse
misiricarde. ,)
La milewure preuve que le. sersices de noI fr0res
coadjuteurs furneat pprcips cumnle ils Ie mnritaient,
dans 1'ancien s,•ninaire d'Alger, noPuS 1 tr.-ivp.n
daps Iun des articles du cqatrat pass* entre Mgr
Leynaud et le T. H. Pre pour 1a fundation du ,dminaire ; u~ti place leur eat rsFv~e, paFmi les mi.s
la nouivlle
asinnaires appelds i se dtivqWer dpa
Que se pas~pt-il pendlnt i'anasa sotlaire 1l896.l97 i Le fait est qute opus cOantattnps, 4 la suite
d'upe visite faite par M, Bettembourg, du V au iI
juin 1897, un renouwelempnt ih peu pres complet du
persopn.l enplqoy dans !e Grand s4minaire. En aQot
emplaait M. Valette
1897, M . Aptfline RHougg
cinmme IS peieuy ; M. LehbFPe arrivait de France ep
qualit 4d'!astantt et dl professeur de morale ; enfai
utait et professeur d'hisnomfpI procureur
M. VroQn
tnire eclgsijastique.
II semble que ce soit Mgr Dusagrre, archeveque
% EU is i00, qui avait mis on avant je nom
d'AlgF-~
die M. Roug.h Cela expliquerait que, Mgr Dusserre
m ft e 2 favrier s98.,, M RoiugI ait demand6
gtnt mr

et obtIn

4

stn changement pAur juillt de "ette mime

pBR*e.

Al•sa le T. H. P. Fiat demanda A Mf. Demijutte
qeveajr repqRndre jl dipsectiQa du Grand s4minaire
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de Kouba. II itait a ce moment et depuis un an i
peine, superieur de notre maison internatjonale
d'6tudes a Rome. II sera le dernier Sup6rieur Lazariste du Grand seminaire de Kouba ; il aura la
grande douleur d'abandonner, en 1904, avec tous ses
confreres, cette maison qu'avait « edifide materiellement et moralement le PWre Girard. j
Mais avant de raconter cette douloureuse page
d'histoire, nous devons revenir un peu en arritre et
enumbrer briivement les quelques faits saillants, tres
peu nombreux d'ailleurs, qui se pr6sentent a l'historien de Kouba dans cette dernibre periode.
Le 27 septembre 1894, Mgr Dusserre promulgua
une nouvelle edition du rgglement du Grand seminaire ; une copie se trouve encore affichee aujourd'hui dans le nouveau s6minaire de Saint-Eugene.
Clair et prcis, ce reglement indique successivement
ce qui doit se faire chaque jour, chaque semaine, les
dimanches ordinaires, les jours des grandes fetes, les
jours de conge, chaque mois, chaque annie ; puis
il donne l'ordre du jour pour les retraites, rappelle
les principales regles de discipline, inumbre les cas
qui entrainent l'exclusion ; enfin il termine en indiquant les moyens de bien observer le reglement.
C'6tait, a quelques d6tails pros, le reglement que recommande notre Directoire et qui avait 4tW adopt6,
on s'en souvient, par M. Girard, a la suite de la visite de M. Fabre.
Un point seulement du reglement primitif avait kt6
modifi& ; c'est celui des grandes vacances. Pendant
x8 ans, nous apprend M. Girard dans ses Mimoires
(( une charge assez considerable, inconnue aux sminaires de France, a pes6 sur celui d'Alger : celle
de garder les seminaristes pendant trois mois des
grandes vacances, sans rien faire, ce qui a les plus

-

527 -

graves inconvinients. ) Mgr Pavy multiplia les d6marches auprs 'du Gouvernement ; en 1861, il obtint enfin gain de cause ; le passage gratuit A l'aller
et au retour 4tait accord6 aux sdminaristes ; disormais la grande majorit6 des eleves all&rent passer
le temps des grandes vacances dans leur famille, ce
qui permet, conclut tres sensdment le bon Superieur,
( aux finances du seminaire de se refaire un peu
pendant ces trois mois. )
On doit at Mgr Dusserre la restauration a SaintEugene du Petit s6minaire qui porta.desormais le
nom de t Petit seminaire Notre-Dame Saint-Louis ).
En 1895, nous trouvons 1'6tablissement en plein
exercice ; I'ev&que se rvservait le titre de Superieur ;
il 6tait second6 par un directeur et un sous-directeur.
Dans la pensie de Mgr Dusserre, (( le but prin-.
cipal de cette maison 6tait de pourvoir au recrutement
du clerg6 dioc6sain ). Estimant toutefois «... que la

prudence exige qu'on ne prenne aucune decision
ferme sur la vocation d'un enfant, et qu'il convient
souverainement de remettre cette decision A I'Age oi
le jeune homme est a mmre de se prononcer ,, il veut
que a les elives soient mis a meme d'aborder avec
succes les examens de I'universit6. ,
On admettait des pensionnaires, des demi-pensionnaires et des externes.
Quels furent les resultats ? Comme etablissement
d'enseignement secondaire, Notre-Dame Saint Louis
connut le succes ; des la premiere rentree il recut une
soixantaine d'1klves ; un an apres, le chiffre devenait
123, chiffre qui devait largeinent ktre d6pass6 les annoes suivantes ; A la fin de l'ann6e scolaire 19001901, sur o1candidats presentes A 1'examen du baccalaureat (premiere partie), huit furent declares admissibles et six furent d6finitivement requs. Un autre

6lMve obtefait le brevet de langue arabe, avec ment
tion assez bien eIt *" C.
L'ann&e seivaite, htit i66ves farent presentbs ; ~
fument deleares admissibles et cinq definitivement rt•

ias. A la session d'octobre i.o3s six admissibles &
la sessiot de juin 90o4, powt la Serie A (fatl-grkc)
vzif.tiMs)
trois reqis ; poor Ih s&ie B (latiW*t-kiwet
u~h 6l1ve te~d.
Ces succes font honneur aex mattres -d6veods de

Petit s6mihaitre
Mais la vrite ftoLs obtig A diree qut I but pri*cipal ne Mf pas atteint, car tfeAmrne de pretres
qtti soit sortis de Not.e-jDaime SAM~also-I est insignidonner raison &
fiant ; et ainsi les faits seatLaienti
aottvient,
Mgr Lavigerie quzi avait condainn6, on s'e
sau
Petit
t- pratique de recetvo• inistindeteMt
minaire et les candidats ao saicexdode et les aspira*ts
*aux carrires libDrales prfetaes.
Ces r6sultats devaiet dohc d'aetaat plus alarner
quiconque avait le so~ci 4u recitemrenit serdotil,
que le Petit smiadaire de Kmouba allait 6ieft&t ttfe
supprime, ef t897i
CHAPITRE XIV
wazaristes.
Les 1ois de pers&c~tio. - Ddpart des
- Les nouveaux Directeurs. - iermeture du Grand s&minaire de Kouba. - Fermeture d Petft sitrinafre NotteDame Saint-Louis.

SOMMAIRE. -

C'est sous

'ipiscopat

de Mg

Oury, {t89~t

9o8)

que forent votees les Icis sur les Cofgregations et
sur la separation de i'Eglise et de 1'Etat. Le r" ~fillet
19o01 tait promilguee, sur V'initiDtive &deWaldeckRousseas, la loi sur les associations ; Oofibes, qui
succkda A Waldeck-Rousseau, s'atitoisa de cette loi
pour obliger les Pretres de la Missiotn
quifter les
Petits i6mineires qu'ils airigeaieat <juiHet Ygos).
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te 4 d&cembre 19o2 parut une nouvelle koi rdprimant pour les Congrtganistes non autorisvs I'ouverture et la direction d'6tablissements. Les demandes
que notre Congrvgation dut presenter, en obtiasance
i la lei, furent rejeties ; en consequence, M. Combes,
au commencement de 1903, invita les ev6ques.a faire
cesser 1'irrigularite qui r6suitait de notre pr6sence
;idans les s4minaires. Les eveques, !mus de cette
claration, demanderent et obtinrent un sursis jusqu'a
la fin de V'arnne scolaire ; mais au commencement
du tttois de juillet nous ffmes mis en demoeure de
quitter les seminaires que nous dirigions.
Voici la 4iste des sminaires que nous avons etC
oblig s de quitter alors :
Petits sbminaires : Evreux ; Marseille ; Montpellier ; Nice ; Saint-Pons.
Grands siminaitrs : Albi ; Amiens ; Angouflme ;
Cahors ; Cambrai (theologie) ; Cambrai (philosophie) ; Carcassonne ; Chilons ; .E-reux ; La Rochelle ; Lille, seminaire acadernique ; Marseiie ;
Meauw : Montpellier ; Nice ; Saint-Flour ; Poitiers ;
Sens ; Tours ; Troyes.
Un sursis prolonge 6tait accird6 pour le seminaire
d'Oran. 11 somble bien-qu'une sumblable faveur aurait .pu tre .accordte pour les deux autres smrinaires
que nous dirigions en Alg6rie ; ni M. iDemiaulte, ani
Mgr Oury ine songerent a la demander. Nos confrres quitttrent .done Kouba en 1904. M. Demiautte
revint en France ; il gaidait son titre de Visiteur
*d'Algfrie et 6tait charg6 de visiter les maisons de
Seurs de .Bretagneý ; il mournt .peu apres, le 9 ddcembre 1904, :B Vitr6.
Mgr 'Oury ecrivait A l'oecasion du depart de nos
-onfr•res une lettre.au clerg >de son diocese ; ii y dit
a sa 'dhoeption profonde et 1'amer chagrin , ,que lui
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fait 6prouver ce ddpart a des fils de Saint Vincent de
Paul d'un pays oh ils avaient si glorieusement con.
quis droit de cit6 ).

II rappelle les noms de ceux qui c ont fond6 le
seminaire au prix de tant de sacrifices, et dirig6 avec
tant de sagesse ,, et au premier rang celui de a M.
Joseph Girard... qui, pendant 36 ans, fut l'ime de
Kouba ,. Puis le nom " du savant et brillant professeur M. Dazincourt ,. II salue ensuite avec emo-

tion ceux qu'il voit partir, avant tous les autres 4 le
Superieur, au jugement droit, a la vertu aimable, i
la science ktendue.

)

En 6veque soucieux de I'avenir de son diocese, Mgr
Oury ne s'attarde pas plus qu'il ne faut a exprimer
de vains regrets ; il parle, dans cette m&me lettre,
de ceux A qui il a confi6 lI'hMritage des Lazaristes ,.
L'Ordo de 1905 donnait leurs noms :

M. le chanoine Rolland, Supirieur; M. Trimolet,
professeur de morale ; M. Fougeray, professeur de
philosophie ; M. Huot, professeur de dogme ; M.
Reynal, dconome ; M. Bresson, professeur d'Ecriture sainte, d'arabe et d'hibreu.
Cette meme annie, il obtenait de la Facultd de
Thoologie de Lyon, pour son s6minaire, le pouvoir
de confirer le baccalaureat en theologie, philosophie
et droit canon. Les lettres qui accordaient cet important privilege, portant la date du 14 d6cembre 1905,
sont ainsi sign&es : Cardinal Couill,
chancelier ;
Dadolle, recteur ; Tixeront, doyen.
Mais hWlas le Grand s6minaire de Kouba n'allait
pas avoir a user longtemps de ce droit. A la date du
18 octobre 1907, Mgr Oury annoncait a son clerge
que la loi de separation des 6glises et de 1'Etat allait
etre appliquee a I'Algerie ; de ce chef, les biens des
menses 4piscopales, des s~minaires diocesains et des
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fabriques paroissiales devaient etre, un an apres, mis
sous s6questre ; de m6me les dvdches, les s6minaires
et les presbyteres devaient etre repris par 1'Etat, la
colonie, le d6partement ou la commune.
L'ann&e suivante, une circulaire de M. Aristide
Briand r6glait que disormais les Grands seminaires
devraient etre 6tablis hors des immeubles appartenant
h 1'Etat, et devenaient etablissements d'enseignement
suplrieur soumis A la loi de 1875.
Les Petits s6minaires devenaient etablissements
d'enseignement secondaire et 6taient priv6s des priviflges qu'ils devaient A leur caractbre special.
Cependant les 4venements se pricipitaient. La Semaine Religieuse du 15 mars 1908 annoncait que Mgr
Oury d6missionnait pour raison de sante et que Mgr
Combes, archev&que de Carthage, 6tait nomm6 Administrateur apostolique du diocese d'Alger, ad nutum Sanctae Sedis.
Dans sa derniere lettre pastorale, Mgr Oury 6met-

tait ce voeu : c Puisse la tourmente 6pargner notre
Grand s6minaire, si indispensable au recrutement
d'un clerg6 francais dans la colonie ; et aussi le Pe-

tit seminaire Saint-Eugene. )
Ce voeu du vieil 6vlque ne devait pas etre exauc6.
Nous lisons dans la Senmaine Religieuse du 5 juillet
1908, la triste nouvelle exprimee en termes 6mouvants : t Par suite de la loi de s6paration, le Grand
seminaire de Kouba, enlevr au diocese d'Alger, va
etre disaffect6. Mais, en le quittant, nous voulons
emporter avec nous ce que nous y avons de plus
cher, les restes vWn&r6s du bon Pere Girard. C'est
notre relique A nous, c'est la relique precieuse A tout
le clergA alg6rien, et nous avons a coeur de la mettre
en lieu sOr oh nous pourrons l'environner encore de
nos prieres et de notre veneration... Kouba, notre
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Kouba, nous sera dtsormais fermn... Pans ces condi.
tions ii n'tait plus possible a notre piet filiale de
laisser Ics restes vun'r
ts de celui-qui fui notre <i ba
Pere , et notre modWle dans un milieu profane, n
L'exhumation fut fixde au 6 juillet suivant ; ele
eut lieu en presence de MM. Leborne et Le Gall,
nos confrbres, de MM. Tremolet et Fougeray, direo.
teurs du Grand s6minaire. Tous les assistants, on le
devine sans peine, 0taient profond6ient 6bus. Un
des anciens serviteurg de M. Girard ne put s'enlpcher de dire : t M. Girard m'a retu comie domes.
tique il y a 40 ans. Pourquoi fautwil que je le voie
mettre dehors aujourd'hui ? )
Une chapelle ardente fut disposde pour recevuir
provisoirement le corps. Le 9 juillet, un service funibre fut c0libri ; ce fut comnim une sorte d'apo.
thdose. 60 prktres ktaient presents ; parmi cux, on se
montrait un v6ndrable vieillard, qui fut tn des preo
miers Bleves du siminaire A Koubi. Les pritres qui
n'avaient pu velir envoykrent presque tous un mot
du coeur disant leur regret. 11 pous pliit de citer celui
de Mgr notre archeveque, qui 6tait alors M. le chanoine Leynaud, curt de Sousse. 11 tdldgraphia, la
veille de la cedrnlonie : Srai avec vous tops demain, d'Ame et de coeur. n
M, le chanoine Cornud, vicaire gendral, c6l1bra la
messe, assist6 de M. le chanoine Tessier, secr4taire
gndral, et de 11. Ravaille, chanojne timulaire M,
I'abbW Gouton, vicaire forain de Tizj-Ou~o, remplis.
sait les fonctions de maitre des ceredoijes. M, ie
chanoine Piquenmal, cure de Blida, dirigejit les
chants i M. I'abb6 Bado accompagp4it h i'arsuo.
nium. Apres l'office, il se for"wun cort-ge triýpphal
qui conduisit les resess tr* chers d4 vn-r 4afunt
au caveau des Pr&tres de 14 Mision, au-ineti
•
e de
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la paroisye. Sur le cercitejl f4t clou'e une plaque de

cuivre 4vte :o-tt inscriptin ;
tHic jacet in Xto
RR. DD. ]osephus Girard, C. M. P.
qwi Priy (i879) in Sopeolla
majoris sminiarii Kpoubacensis

sepultus
deinde, die nonia julii, anno 1908
saeviente persecutione
in hoc paroeciae Koubacensis comeeterio
adstante, magna ex parte, clero dolente,
dioecesis Algeriensis
pie fuit depositus.
On rgcoqte qu'pp jour, se trovyynt (IanS une allie
du jartdip, entoMr de griads srninari•es, M. Girard
leur dit, en lejr moptrant }es litimgnt 4ont une
partie Otgit l6zardýa ; s Ne praligrez p14, I4 rpaison
en verra bien 4'autres. Un jour viendra oi' 1~a6ni=
naire disparaitra. Mais rassurez-vous. Ipe riinR S W=
ront relevy
et le 9iminaire rstablij 4
Epae mils de juillet 10I, la dispnriiton dU Grand
srpminaire atait u fait 4•pcpli ; cel!g du P4et iminaire n'allit paA tardlr ; ja Semaine ReligieWse
1,
du mooit d'•iot 1908 I' 4 pionianjt gr ces terspes;
d'64ucation dirigc pfar lea pretre- ep
i
s.ule mai.on
Alg!rio ie v t da&u4 I'bgligation dc dAiparTitrg mo=
aen.tntenipt i le Gouvw~rnWem t refpse a! Pit S--minaire 14 ocaipp de l~bimentp 09 il a 06 inf 4
en ~186,
C'4ftai4 yr4r•~tt l'beure de* grande rltj#s. M. Girard

I'ava. anaooWcA

I''avn4

, Mais il aypit

wi.S
an=

4 Gir4rd
non~4 l \e des r.wrric'n joypeus.. r, Mune rIavait-.lisp dans WEAlies qui I'avgignt C uPRu
woti~~a si sQlid 4'lomme d Dpiu , fq'ue grrNaI
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confiance emplissait, nous le savons, tous les cceurs,
au jour des obseques du bon Superieur, le 9
juillet 1908.
CHAPITRE XV
SOMMAIRE. -

Le smminaire est de nouveau ouvert par Monsei.

gneur Leynaud. - D'abord, rue Salvandy. - Puis, dans les
locaux de I'ancien Petit s6minaire Saint-Eugene.

Pendant neuf ans, (juillet rgo8-novembre 1917), Alger resta prive de son s6minaire... Les quelques seminaristes qui se presentbrent pendant cette pfriode

furent envoyds faire leurs etudes soit a Oran, soit a
Tunis, soit meme en France, A Aubenas (Ardche).
L'ceuvre du recrutement devenait, de ce chef, extr6mement languissante ; car < en 1'absence d'un s&minaire dans le diocese, comment demander leurs enfants aux families ? Comment demander aux prktres
de s'attacher A distinguer les vocations ? De s'attacher A les pr6parer, a les developper, A les pr6munir ? , (Mgr Dauzon, Semaine Religieuse du 25 novembre 1927).

C'4tait, si on n'apportait pas bien vite un rembde
6nergique A cet 6tat de choses, la disparition du clerg6 algerien &tait assurde pour un avenir peu dloign6.
Nul, mieux que Sa Grandeur Mgr Leynaud. ne le
comprit. Elu archev&que d'Alger, le 24 d&cembre
1916, sacr6 a Carthage, le 6 mars 1917, il prenait possession du diocese d'Alger par procuration le 8 mars
1917 et 6tait intronis6 le meme jour. Et voici que sa
premiere lettre pastorale, 4crite a 1'occasion du Carome (2 f6vrier 1918) portait comme titre t L'ceuvre
du Recrutement du Clerge. n II y decrit, en termes
saisissants, la grande piti6 de sa chore #glise d'Alger.
( Un grand nombre de villages qui, depuis plusieurs
ann6es, n'ont pas de culte religieux... Beaucoup
d'gglises tombent en ruines... n Pendant les dernikres
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tournees pastorales ii a entendu bien des fois cette
priere : t Des pretres, donnez-nous des pretres... Nos
enfants grandissent sans religion et nos malades meurent sans sacrements ; envoyez-nous des pr&tres. )
Puis, en chef 6nergique, ii exprime sa volont4 de
relever ces ruines : c Vive Dieu, nous voulons les
relever et nous les reliverons. Nous l'esptrons avec
l'aide de nos pretres et avec le v6tre, avec le concours
de l'Eglise de France et du Gouvernement francais. ,
Quand Mgr Leynaud parlait ainsi, l'oeuvre de recrutement du clerg6 d'Algdrie existait ddja depuis
quelque temps, plus et mieux qu'A lI'tat de projet.
L'action avait prec6dd la parole ; le seminaire d'Alger avait de nouveau ouvert ses portes, en novembre
1917. Quelques mois avaient suffi au z0l6 Prelat pour
surmonter toutes les difficult.s.
La premiere question qpi avait retenu son attention
avait 6t6 celle du choix des maitres. Pendant de Iongues ann6es, le siminaire de Kouba avait kt6 dirig6
par les Pretres de la Mission. Quelques missionnaires,
MM. Girard, Dazincourt et Valette avaient laiss6 une
impression durable et continuaient d'etre en veneration dans le clerg6. Mgr Leynaud lui-meme, ancien
6leve de Kouba, gardait pour ses maitres une reconnaissance et une veneration dont il aime a parler. II
s'etait done rdsolu i frapper a la porte de la Maisonmere de la Mission. Une premiere fois on fit la sourde
oreille. II revint a la charge. On voulut bien lui promettre un Supdrieur, mais c'dtait tout. La mobilisation d'un grand nombre de missionnaires ne permettait pas de faire davantage pour le moment. Des
le 20 juillet 1917, M. Payen, professeur de dogme A

la maison de Notre-Dame du Pouy, A Dax, recevait
sa nomination de superieur du nouveau seminaire
d'Alger, et on l'avertissait que rien ne pouvait faire

revenir sur cette decision. Par un cofcours inesper6
de circonstances, les confr&res placis au s6minaire
d'Alger se trouv&rent tre linamnemnt qoatre, MM.
Payen, Germond, Ctofftfy, Boucet. Ui grad s&
minariste, originaire du dimese de Sens, venu en
Algrie potur raison -deSanttd, M. MiIEt, lear 6tait ad,
joint comme collaboratettr,
PuiS, ii avait fathl s'occtrper de trouver ua Itcal.
Monseigneat s'&tait de~harg& de re soin suw M. Leborne, sui rieur des missionnaires de 'Inpasse SaintViftcent-de-Paul. Les anciens s6minaires de K-uba
ou de Saint-Eugine -tatt -occtups par des soldats, il
nib fallait pas compter sur eux. De inemeý Monseigneur ayant an instant song6 a Notre-Dame d'Afrique, M. Leborne ; 'lrt dttiurna :pa• c-te omnsiddration qu'il fallait en faite partit Mgr Piquemat, bv-qfe auiiliaire, et par la crainte que le s6minaire ne
deVirt une nmattrise A l'usage da Sanctuaire. On fit
enlfi choix d"nne Vpropri6t~ sise & Saint-OEugne, 55,
Tue Salvandy, derriere I'glise. La :maison. l'habitafion li'dtait gtwre faite pour uh 4tablissemerit d'enseignement, la cour tait petite. Ces considerations a'arrittrent pas M. Lebqrne
f t I1fit un bail de :Wois, six,
hertf ans, au nom de Mgr l'Archev6que. Chose bien
d&sagr6ible, cette maisan *.tait louee jusqu'au premier novemnbre et les locataires ne voulaient point
partit. 1 fallut done attendre jusqu't la TFlassaint
avarit de penser A slinstaller srieesemetit. Pendant
te tetps, on recueitit les trestes epars -di mat6riel
des anciens sminaires. On rassembla des livres ; on
remit h netif des His de Kouba. :Dis le 2 ovembtre,
oit -tommenalt les travaux d'installation. Onh mit a
'cetrvre peintres, menuisiers, maqons, 'ferblatitiers,
Ilectriciens. De NotreDDame (8'Afrique on apporta
-des tables pour 4es diasses et 'la salle d'etude, des
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bancs pout ia chapelte, des chaises, des prie-Die,
des amoires ; des tables et des banes pour le rifeotoire ; it autel, one horloge. M. Chevallier evaeya
un nreubte pour Fa sacristie, de nmateriel de literie*
des livres, Ae soaches, etc. On rebut de Mine Trot
tiet, d'HesestA Dey, entre autres choses, rne 'oliee
tion des P~tre Latits ; de I'Archevch, des *ire.
ments, des vases sacrds, des couverts, etc. Mais bien

des choses de premicire ficesit mnanquaient encore. 1I
faltut ýchet-r. Dans tout ce travail, on fitt laigeinent
aid6 paia IA Mie
Ltoace, conrmee provinciale des
Soeurs de la Doctrine Chr6tienne qui, otdinairient

secowdce p

ufe de ses tonipagnes, se d6pensa avec

un zete ihtlassible ; par les Filles de a 'Charitt de la

MaisO4 de•n
CifiB*geaud, paroisse de Sait4-oseph,
a Bab-E.-Oued, qui s~ecupfrent de faire nos aehats,
d'approprier la maison, veillant ce que rien te marquit A la mouvelle ctinRunautAt ; par es Filles de la
Charit6 de la maison centrale, rue Sallate. Une particulire reconfaissance et due a M, Chevallier, de
I'Agha, quf mit a voftare A la dispostion de ievre de S&4iitaire, ehaqe fois qu"ette en eat besoin.
Pour se constituer ilegalemiet, la natvele maison

avait besdin d'une deMaration d'euvetture. Sous quel
r6gime ia placerait-.n ? Si on l'avouait coimne Petit
sdmina'e, on tentrait gans la catbgorie desetabissetients d'enseignement secondaire, et on a*ait besoin
d'ui titalaire, reconnu par l'Universih. Si, an contraire, ot la d6clarait comme 6tablissemewt d&eseignement superieur, on tombait sous le coup de la loi

de i875, qui est liberate. On se d6cida potr cette seconde aftertative. Le texte de la dectaratiof fit renis

au redear d'Acad6nie ; une copie fut transtmise par
Is as Procureer de la R6publiqte ; Wtne seconde
affichte pendant 4ix jolrs A l'Academie, et une trdi-
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siime affichIe A la mairie de Saint-Eugene. II y &tait
dit : a Les soussignes, Mgr Augustin Leynaud, archeveque d'Alger, n6 aux OIliires (Ardkche), le 26
ao)t 1865, domicilid A Alger, 28, rue Amiral-Pierre ;
Mgr Alexandre Piquemal, eveque auxiliaire, n &
Mirepoix (Ariege), le 19 mars 1852, domicilid a Notre-Dame d'Afrique, Saint-Eugene (Alger), Mgr Andr6 Cornud, vicaire g6n&ral, officier de la Legion
d'honneur, ne a Denice (Rhone), le 12 avril 1838, domicilie A Alger, 1, rue du Soudan, r6unis en Conseil
d'administration, dans le but 'de cr6er et d'entretenir
une Ecole Sup&rieure de Thdologie a Saint-Eugene
(Alger), 55, rue Salvandy, font par le present acte la
declaration prescrite par la loi du 12 juillet 1875 pour
l'ouverture des ktablissements libres d'enseignement
superieur. L'unique fin de cette Ecole suptrieure de
th6ologie est de procurer des pr&tres au dioc&se d'Alger par l'utude des sciences eccl6siastiques, theologie,
philosophie, Ecriture sainte, histoire de 1'Eglise, droit
canonique, liturgie et predication. On se propose, en
outre, de donner aux plus jeunes ileves des cours de
sciences preparatoires aux sciences eccldsiastiques,
sans avoir toutefois la prhtention de former un 6tablissement d'enseignement secondaire, ni de preparer
aux examens du baccalaureat. Pendant I'annee scolaire 1917-1918, M. Payen Pierre, superieur, n6 a
Quievy (Nord), le 31 dicembre 1881, sera professeur
de philosophie scolastique (Logique, Crit6riologie,
Ontologie, Cosmologie) ; M. Germond Eugene, n6
a Saint-Etienne de Tinee (Alpes-Maritimes), le 30
juin 1870, sera professeur d'Ecriture sainte (Inspiration, Pentateuque, Evangiles) et d'Eloquence sacree.
M. Geoffroy Andre, ne A Chalons-sur-Marne (Marne),
le 28 septembre 1879, sera professeur de Droit canonique (Normae Generales, De Personis) et de latin.
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M. Bouclet Lucien, n6 i Paris, le 8 d&cembre 1881,
sera professeur de Liturgie (Regles pour bien dire la
Messe) et de grec. M. Millot Lucien, n6 a Annoux
(Yonne), le 8 avril 1895, sera professeur de diction et
de francais. - Fait h Alger, le 29 octobre 1917.
Les administrateurs (signd) :
Leynaud, Piquemal, Cornud. »
Toutes choses avant et6 ainsi regl6es, le 15 novembre, date depuis longtemps fixde, l'Ecole de Theologie 6tait ouverte. Elle comptait trois eleves pour le
Grand seminaire et onze pour le Petit ; grace au ddvouement de tous, elle poss6dait a peu pres le ndcessaire ; mais que de choses utiles manquaient encore,
par dessus tout un bon 6clairage ; on dut pendant
quelques jours encore se contenter de la pauvre lumikre des chandelles ; quelques bougeoirs que I'on
transportait d'une salle A I'autre et c'6tait tout. Le
17 novembre, les eleves entraient en retraite. Les
exercices en furent pr&ch4s par M. Lesage, pretre de
la Mission, missionnaire dioc6sain, qui profita d'une
permission de d6tente (style militaire), pour accomplir
cette oeuvre de charitd. Elle se termina le 21 novembre, f&te de la Pr6sentation de la Sainte Vierge. II
y eut ce jour-la grande fete, rue Salvandy. « Monseigneur I'Archev4que, malgre ses nombreuses et absorbantes occupations, avait eu la bont6 de s'y rendre
dbs la veille au soir, afin d'etre l d&s la premiere
heure, pour affermir les resolutions des retraitants et
distribuer . son cher a pusillus grex n le Pain des
Anges. C'est du plus intime de son coeur que jaillirent les paroles paternelles qu'il prononca apres la
lecture de I'Evangile. II rappela que la fete du jour
nous montrait la tres Sainte Vierge se rendant toute
jeune au Temple afin de se consacrer au Seigneur.
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membres de son
trunissait a la table du sdminaire les
des anCohseil archi4piscopal et des reprtsentants
prit la
supdrieur
le
ciens sdminiaites. Au dessert, M.
glo,
la
traits
tapr ks avoir rappeli a grands
parole
Mgr
en
et salui
rieuse histoite do seminaire de Kouba
il formula le
sdminaire,
du
LIevnaud le restaurateur
fotc6, par Ie
voeu qti bient6t Mgt l'Oveque fut
a sort
teprendre
de
grand nombre des seminaristes,
t t Angustts est
compte cette parole de M. Girard a
Mgt
fa; spatiuft mihi tt h bitem i,
milh locIe,
en termes trts
lIarcheveque reiercia M. le sup&rieur
mu
souvenit
ufr
flatteurs, puis, ayant accorde
ii
Kouba,
de
et rtconnaissant h ses anciens maitres
d'oi
ie 96minaire,
exprima ma joie de voir renaltre
et savants,
vertueux
pretres
soriraiefit un jour des
rectmmenpremiers
tout
C'etalt, Aa verite, en ces
ne raps6minairet
cements, un bien pauvre et chetif
; le loI
Kouba
celai de
pelant en frea la splendeur de
sersalle
la mefme
cal 4tait 6troit et mal commode ;
salle
dortoir, de
vait aux grands stminaristes de
La plus
d'exercices.
d'6tude et de classe, et de salle
en
transformfe
itW
gratide chambre de la maison avait
Semaine
la
dans
chapelle ; pas d'harmonium encore;
lire, imprlmde
pouvait
on
Religieuse du 7 d6cembre,
l'erMonseigneur
i
en gros caract&res, cette demande:
s6minaif
son
pour
cheveque demande un harmonium
? , Ce fut M. Huotf
re. Qui va le lul offrir le premier
avec succs
cure de Saint-Bonaventure, qui &'employa
un harmonium
a faire rendre au nouveau saminaire
Kouba.
ayant appartenU A celui de
l
de Bethldem
C'htait done un peu la patuvetd
commeitc.
les
mais la pauvret6 et I'humilitd dans
la marque des
sont
sait,
le
ments, tout le monde
en est une
teuvres voulues par Dieu. L'6preuve
autre.
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Elle ne manqua pas au nouveau seminaire.; a deux
reprises, le 7 janvier 1918, puis plus tard, le 9 mai
1919, la mort vint s'y choisir une victime; la premiBre fois, au Petit seminaire, oit elle prit Bernard Arroquy, qui 6tait venu du Berceau de Saint Vincent de
Paul, dans 1'espoir de refaire sa santt tris ebranlie ;
la seconde fois, elle prit un grand s6minariste, M.
I'abbW Lucien Kerouanton.
Presque en m&me temps, le seminaire de la rue
Salvandy avait A subir les attaques des ennemis de
I'Eglise ; un folliculaire obscur, du nom de P. Laffitte, denoncait dans le Messager du 20 f6vrier 1918,
a la nouvelle levie de benitiers , ; ii se refusait a
croire que les mutiles ( se fussent laiss6s expulser de
Kouba , ; d'ailleurs, il se proclamait a trop respectueux de la libert6 pour ne pas reconnaltre au clergd
le droit d'organiser son recrutement, tout en souhaitant qu'il trouve de moins en moins de candidats ,.
11 se demandait si la loi du 12 juillet 1875 et celle du
4 d6cembre 1902 n'etaient pas violtes en l'occurrence, etc... II ne semble pas que cet article ait emu
beaucoup l'opinion publique ; personne n'y fit echo :
(c les chiens aboient, la caravane passe n, disent les
Arabes.
Ce n'itait pas tout de fonder un siminaire ; ii fallait songer a assurer son recrutement convenable et
aussi & trouver des ressources. Monseigneur Leynaud

s'y employait dans sa Lettre pastorale du 2 fvrier
1918. II y adresse un appel pressant aux pretres du
diocese. c C'est a eux qu'il appartient de discerner
parmi les enfants des catechismes le germe naissant
des vocations sacerdotales, d'entourer ce germe des
soins les plus attentifs, les plus delicats et les plus
assidus. ) « Mais, ajoute-t-il, s'adressant aux p&res
et m6res de famille, le pr6tre seul ne peut pas d&cou-
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vrir et d6velopper toutes les vocations sacerdotales,
dont le diocese a tant besoin ; il faut encore qu'il
puisse trouver, dans les parents chrktiens, des coop6rateurs eclairds, sinceres et agissants... )) II exprime
d'ailleurs bien haut son espoir de voir i'Eglise de
France et le gouvernement frantais lui venir en aide.
II joint A cette belle lettre tout un dispositif pricis et
pratique qui organisait a L'(Euvre des vocations sacerdotales dans le diocese d'Alger, sous le patronage de Notre-Dame d'Afrique ,. Elle avait pour but
c de travailler au recrutement du sacerdoce et a I'entretien des seminaires >, (art. II). Les moyens indiques
etaient : c la priere, I'aumbne et le zble , (art. III).
I1 apparut bien vite aux yeux de tout le monde
que Dieu daignait benir tant de pieux efforts. Les
seminaristes etaient 28 A la rentree d'octobre 1918
et 36 I'annie suivante, parmi lesquels 5 grands seminaristes. Du coup, la maison devenait trop petite;
plusieurs enfants algerois durent revenir tous les
soirs dans leur famille ; puis il fallut louer dans la
meme rue une villa voisine (le n" 40 de la rue Salvandy).
Mais ce n'6taient IA que des expedients ; I'Administration diocdsaine songea alors A faire revenir les
seminaristes dans I'ancien s6minaire de Saint-Eugene. Apres de longs pourparlers, un bail de 18 ans fut
conclu entre les Domaines et I'Archevch'.
C'est en septembre 1920 que l'on commenca les travaux si penibles du demenagement et de l'installatiod
dans les nouveaux locaux ; la rentree dut Atre retardee
jusqu'au II octobre. Elle amena une dizaine de
grands seminaristes et une trentaine d'61&ves pour le
Petit seminaire. Nos confreres, au nombre de six, devaient assurer tous les cours ; c'efaient, depuis I'annee prtcedente, avec M. Payen, MM, Anselme, Le-
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sage, Nonna, flavet et Baligao-d. LA suryeitlawce av.
Petit stminaire 6tait confite 4 queiqes &IYwes dM
Grand snininaire.
1DeQ ce jour, on poqvait dire que V'archidiocse O'AL
ger avait reccuvr4 sm s~nrinaire, qui, 4ep*iqi lox
malgri incidrents, t epxtues, a f
0 oursuivi
epklisAt
une ceuvre de bien,
Sai*"4*g'&UO' 192a,193%Q
Albe" DAhRvaow.'

?PUWfSIE·
LE*

ViSs!ONS

LAARISIEs

* # ss

A 19A3$&

VIIAPITRE HIr
1~ PRbTISUE DES MI.ssl1Os.. REtrsE1 E4~LENT DIVERS
UwFaWuges fiipactires. - II 'y a pa%etwore 44S le dio-

c~sp de missions fond6es. II y a seulement en quelques paroisses de grande ville des ressourves annuejes pour sod"er
les fr~jjs *&s rctraites dc confrtries qU 4c t'rie
pLu aisres.
L'occupation fran~aise depasse A peine les cinquante ans ct
les g4adrosits sont allkes aux owuvrea primpordiale
: 6glises,
pKsbwtcres. sriwires,
D'Willeurs le grand nombre des catboliques se trouve, non
dans lea paroisses du Bled, mais dans ks vinges poupeuses
WieA CQniAe$
Tunis, Siotume, Sfa:, Pigert,
Ferryyqle. 4$g
frais des missions. de )a campagne incombent done- assez naturlie*1ent A I'adwinistratiojn dl~saine. Celicci
an accepte
les charges dans un esprit apostolique qui ne s'est
jaiwwis
amoindri. L'archev~que n'besite pas A prendre dans sos resSources, pourtant soHicit~es par des cuvres
muitipaes, ia
s9
tlnW
ucessaire
A I'erreti4n 4e e
nisiojqpairea II leur
assure ta s6.uritd en ofirant le Iogement et un traitement
evneaabk. Au surpus, slejriehir dans un travail spirituel,
lea 4IUd* Saint Vincent de PAW fte le vidpraienq ceptaipement pas -ii leur suffit d'viter le tourment de !'esprit
et
'angoisse du leademnain. Ils ot hien le pain quotieion at As
peuveMk aiAinaowager pj1s emtibreverj t
I'g4wteeqt du
royaume do Dieu * Notre PMve qui ites aux cieux, que votre
rCgne arrive en cette terre 4e Tunisie qui a bu si ahondanMett le s'rq 4eA xartyr*. rt qui 4 Fart, cjadW5abjS
s_V-W..
teitts
I
Les WO~ages. - Les missions tunisieones diterminezt de
b'ngs voyagO5, (qjte4q et fatignets. Toses les e
Ontres
t toutes
POs annexes ne so trouvent pas aux portes de Tunis, puisquje
Aivr gy rwenle i iaut parfois senger
30 at &)ae kilomltres.

Coninpit gtgeirdie
1. Vor Axnale.

ces paroisSe~ Loizflainea? JEz

1g93,

pri~au~ iyte

pages 7oA-38 6 , et r939, pages L46-i59.

umoture ? Nt taout de mweme, Rus !aissons I'ane, le cheval
et le dromadaire aux B&douins de tradition immiuable. Quatronwi-nous damc iLc atu vigtimme saeel ? D'abord les (hegrins
de fer, puisque

gares. Ie

OiOn
des villages stnt

Sitius

A proximiti

des

plus, des routes largest et goudronpes traversent

le pays dte part to part.

M)s lors les mlacturs et les, automo-

biles do uage s'ofirent au missiinnpaire avc facilitd et rigularitd : le prig des plaes donne seul
rIchir,
puisque
nous ne sqmnmm pas des bourgeois glorieua, Mais la nocessitd
ing6nieusf arrivoe
vainore beaucoup d 'obhslaces. Toutefois
il n'y a rien a tenter au moment des pluies torrentietles qui
font d6border les rivi•res, les outx, et coupent les routes.
Alous la patience s'inpose et, conme nous ne sommes plus
au deluge de Nod, des jours meilleurs arriven t e 'oa put
eofit aborder pu poste fixd. Ces petits ajkurneatnts aont
choses cu4tumi6res durant l'hiver.
Kpogies Jowes.
- Ce lqui est disastrvx, c'est moins
la route momentanment impraticable que les pistes boueuses
qui m1anent tes fwrnes 4 la route. Si plue et nmavai. teipps
se prolongeat, e Missi4onaire est cQndamuttn
rester comme
le panosseau soitaire, non pas swr les toits, mais dans yne
6glise humide et vide. II se rjiunira picusement eci pratiquant
la m6tvhod do Saint Paul, prier et p4alaudlier, dire sa messe
ot r4citer son blviaire.
11 y a done des 6poques plus favorahles au missions.
n
Les
plus Wgrates soot les tois de juiUet, aoit, septerpbre. En
cess
d',
4os
la chelwr torride d6terqm.ie l'arrft de tout
et prcowqu I'exode des g~ei aises vers les plages, la montagae et le pays t4ortgine,
D'a4teM part il est raisonnable de coasacrer les moQ
de
mai at d~ jy•i au preemires communioan et confirmation9I

Pour ie yraes misionM

QoLw aorns done l'autqane., l'hi•er

et t presier printemps,
C'est alonr l grand labour, leo incessates prdica.o
I1 faut veWllr 4 ne pas iusirder avec lea nm raines et les
araladies • 1 travail prese, fertvt qjua ii
u•t se ren4re
avec rapidite dans leg parMases dMtermuines par le cycle anIUel dio

mRsionws, Si les

saisons sQnt normalesi ls

curwe
n'ont point de raisons majeures poua faire 4e atErWs
a
l'ordre pr6ev, la succession des eXercices spirituals se rtaliera facileenta, sinop ii faudra soudainentent chqls•r d'aytres local4tis et frapper A Ia porte des CurI tQljours dispeosd

A nou acupllhqiar.
P Dificult
i boaili4s.

-

La 4ifiFYlt4 lJa plus

rioWUse

deuoire 1 vari6t4 des langues et des pitat,. 1aipsmnent ii
conviendit de parler franais, maltaia, Italian et siciliep.
Queklqus cur6s de la Tunisi poassadet ce grand avantage,
ma4s Poj pas 1Pa aisionnarevs diocesains. Hleurieu* ont ces
derniers quand, danr
ler groupeipent, I''p d'eux connait

rangais, italien et sicilp. VoilA p•uraygoi nqs distjng pns
entre mis.sions fran;aises et missions italiennes, laissaat a
qeljues pretres venus de Mate le snin spiritiej, A 1'dpoque
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du Carame, de leurs compatriotes qui peuvent exiger la langue
maltaise.
Quant aux hostilit6s, reconnaissons que ces temps sont passes o en sourdine francs-maqons et passionnes de laicisme
manifestaient leur intransigeance et multipliaient les obstacles.
Aujourd'hui, quand on n'aime pas la mission, on se contente
de rester absent, mais on ne parle plus d'ostracisme et de
provocation. Bien plus, il arrive -que des gens, haut places
dans les administrations, se font des approbateurs pricieux et
prennent part eux-mkmes aux reunions de leur paroisse.
UNE MISSION TUNISIEoN
N'est-il pas h propos maintenant d'entrer dans le detail
d'une mission au bled tunisien ?
Apres avoir secou la poussikre du voyage et confi6 sa
lourde valise a un boy arabe, voila de suite le missionnaire
qui essaie de reconnaltre du regard le clocher de I'dglise et
I'emplacement du presbytere.
N attendez pas que les cloches sonnent A toute volde, que
musiciens et cavaliers viennent b votre rencontre.
Des cloches, il s'en rencontre encore, bbien que modestes,
mais oh prendre tambours et fanfare ? Les arrivees sont plus
discretes et plus immediates : un cure souriant attend A la
descente du train, A I'arret de l'autocar et ouvre tout grands
son cceur et sa maison.
Accueil des curds. - En raison de leur isolement habituel,
les pretres du Bled sont heureux d'avoir, pendant les huit
ou quinze jours de mission, un confrere qui va rompre la monotonie du presbytere. Ensemble on va bavarder un peu;
certes, on n'ecorchera personne ; on va surtout s'ing6nier davantage, espdrer davantage. Et si le succes s'affirme, il sera
du moins au missionnaire qu'a ce pretre qui est tout au devoir
et dont le ddvouement n'avait pas 6et suffisamment appreci.
L'accueil est done fait, les bras se sont tendus, les fronts
se sont touches dans I'estime et la joie mutuelles. 11 n'y a
plus qu'A visiter un instant les pices de la maison et le
petit jardin oh la secheresse derniere n'a guere favoris, les
legumes et les fleurs : sourire attrist4 du cure et indulgence
spontande du missionnaire !
BientBt les projets sont exposes, soumis A I'examen de ce

prAtre qui connatt bien sa paroisse. Les reunions, les attrac-

tions spirituelles deviennent I'objet presque unique d'une conversation franchement sacerdotale. Curt et missionnaire de
conclure : Utinam, plaise a Dieu ! Plaise A Dieu de donner
un temps convenable, des fidkles nombreux et des victoires
consolantes ! Deja, les maisons voisines se sont entr'ouvertes
et les femmes, en exprimant leurs impressions, devisent des
esperances et des indifferences, des certitudes et des incertitudes et continuent A deviser savamment
Rdception bien diffrente. La mission, au lieu de se
donner dans une paroisse normale, peut avoir ses exercices
dans une annexe sans cur6 et sans presbytere. O6 done s'arra-
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ter et demander vivre et couvert ? Question primordiale pour
un missionnaire qui a peut4tre fait cent, deux cents et trois
cents kilometres avant la derni&re station du train on de I'autorar. Le long du voyage il ne voyait que la route qui poudroie et la terre qui s6choie, mais maintenant oi done I'arbre
qui verdoie devant la maison hospitaliere ? Angoisse, desillusion, regret ,? La desesp&rance n'habite qu'aux portes de
I'enfer et la Tunisie a la pretention de se trouver sur le
chemin du paradis. Voici qu en effet un colon gendreux offre
sa maison au missionnaire et promet, dans un ddvouement
admirable, de le conduire chaque matin au lieu des exercices
et de le ramener chaque soir A son foyer familial. Cherchez
done le malheur dans cette situation ? II n'y en a pas ; le
pridicateur sera choyd plut6t, et s'empressera de remercier
la Providence de ses 6gards maternels.
Mais les &v6nements peuvent prendre une autre tournure:
pas de chambre chez les particuliers, pas de colons aisds et
largement meubls. II faudra recourir A l'hotel du village.
Or que sont gdndralement les h6tels du Bled si rarement utilises et si rarement en forme de palace ? N'importe, il faut
promptement se decider. D'ailleurs la m&ne les 4gards ne
manqueront pas, puisque I'argent favorise les bons accueils
et que la religion y ajoute ses delicatesses. 11 est vrai, la
pauvre bourse du missoinnaire s'amaigrira encore ; il n'est
point defendu pourtant aux catholiques de I'endroit de s'entendre en secret et A la fin de la mission de payer eux-mames
tous les frais : ce sont de ces faits heureux qui n'appartiennent pas toujours au domaine de l'irreel et Dieu en soit bni !
Plus 6prouvd est le missionnaire qui ne trouve qu'une sacristie delabrie ou un garage sans fengtre pour dormir sur
un lit de camp. Mais vivent Dieu et Saint Vincent i L'amour
des Ames vaut jeunesse, santd et bien-Ztre ; ubi amatur, non
laboratur : amour ne connait point fatigue et le missionnaire
ne perd ni son elan, ni sa gaiet : voilA peut-tre pour lui
I'annonce des plus belles missions !
Les retas. - Le missionnaire doit pourtant garder sa
sant6, disons un mot de ses repas apostoliques. Dans un
presbytvre la nourriture est agreable, attentionnee. Le cur6
a etendu la grande nappe blanche ; il s'est mis en frais. S'il
n'a jamais pris son missionnaire pour un Gargantua et sll
ne songe pas A lui offrir un Balthasar quotidien, il tient
pourtant A le traiter avec honneur et courtoisie. Lui-meme
sans doute s'est d6ej priv6 ou se privera apr6s demain, mais
aujourd'hui il entend faire les choses de mani&ret A honorer
sa paroisse et I'hospitalitW sacerdotale. N'est-il pas vrai que
des curds modestes sont souvent et tout simplement magnanimes ? Us acceptent pour oux les restrictions coutumieres,
mais pour leur predicateur ils rservent agriment et g6n6ro.
sito.

Si toutefois les repas doivent se prendre A la cantine populaire, un genre de petit h6tel avec epicerie et bureau de
tabac, que le client missionnaire commande A son estomac
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de garder appitit et botmn hutnett I Tels seront les menus
appre6cis des convives i olives hoires, piments, tomates crueschefchouka, thacarohis, couscous au harissa, cette sauce rouge
de piquant diabolique, rargoQt de preparation , He varietur n,
biftetk de smitiii-caoutchouc avec cotelettes minuscules, parsemdes d'ail et de persil. Hbrace en prendrait I'occasion d'une
dde triomnphale biett seahde #t blen,.. artos& I
Quand, au contraitr, chet lea riches colona, une table, qui
soffre chaque jott eti des ferines diffrentes, vient solliciter
i~apptit dU misslonnairt ddsird et fetdquelle ne. sera pas la
conitettmplatibh et li delectation ! Void done cette table somp.
tueuse t grand dcot, fleuts blanches et roses, carafes de
cristal, vins de quahiit,
hor-t'oeuvres varids, poisson, I&
gutnes cholsis, poulet, pintade ou dindon, salade d'aururej
gateau, fromage et fruits. C'est sans doute A I'occasiot de
rtleptions senblables que Saint Paul s'dcriait en ap6tre contdsceftdan t
Scid abundate, je connais I'abondance ; ce qui
td Iertmipchalt pas d'ajoutei aussitOt : dt sci esmrrin, je connais aussi la disette et ia privation.
W'est qu'en effet le hissiohnaire connait .galement d'auttas softes de repas, ceux qu'il a cuisines luinmeme dans sa
Chathbte sblitaire a•W des teufs durs et des boites de sardines, Allons-y, le pain de th6nage vaut les gateaux, et le gros
Vihirouge lea alicantes et le s muscats I Nulle part on ne
rfletitt de faimt tout A falt,
'll y en a qui ont dit i douze
uhftitts et treize mis-es, le missionnaire rac., le missionnaire
dbtouilldrd ajout ; d
touze repat aux teufs durs et treize fAliciti*, bien satr
Lts
,
gliset. - Jusqu'" prbsent j'ai part me desintireser
'de
l glise paroissile. J'ai ressentbl6 A ce bon chanoine qui
sous te dais du Saint Sattement allait Se ranger avec graSitY, quand les porteurs du dais lui diseilt A I'oreille a Vous
avez oubli I'ostensoir n, nias le cut de rpondie :
C'est
curieut, or oublie toujours
.
quelque those !
n'ai pas oubli les 6glises de ho tissions, ddjA mn4mr Nof, je
j'en ai
donn lea traits caractdristiques eft parlant de chaque centre
de la Tunisie, nias iciii fa u t une description plus detaillde.
Chaque traie paroisse a sun glise particuliire et celleci
est en gonral r ess emblante a nos 1glises de France,
mais
avec des dimensions tr6 amoindries et des clochers minuscules ou inexistants.
B t
u
Daon le bled
te idu, dat
nles annexes de peu d'imtipdltatnce
danS lee hatneautlt 0 foit
dgfaolt Lip It cal spcial, qta
, faut
d'ltC•liosit6 adnlissiorknait pour rthd-d
hbnorabW te lieu
duiculte et parr V'autel dii a•rrifice
Attivit4 itinimdate, eaS
plt tie petsuasloth saVolm,-fair atudace ttlieme, autant
tie quaiits n
hesaireg
pouti dan a de-J
e
tns
chapelle saluon de fammlle, garage, grange, cave et
autres
lieux. llommes, femmes, jeunes filues apportent
on balaie, on cloue des draps et des tapis, ohleur concours :
des
gUirlandes, on ajoute des nappes, des chandeliers,actroche
de la verdure, des fleurs, et voilA que tout 'achtAve
rapidement : d6-
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Worsun peu fantaisistes, mais convenables et pieux. D4sorails la messe sera cdl6br6e dans le respect, les prddications
~Wont ecoutees religieusemcnt et apres la reunion chacun dira
son contentement et peut-etre... son admiration !
Si dans la localit6 se trouve une salle de colons, et si
die est offerte au missionnaire, il sera plus ais6 d'en parfaire
l'ornementation et d'en arriver A I'aspect d'un sanctuaire et
anrne d'une basilique sui generis. Hier, lA avaient lieu les
reunions d'intirfts, les banquets de circonstance, les cinemas
de passage ; aujourd'hui tout est change, c'est l'eglise et
chacun y vient, ne songeant plus qu'A participer A la mission
et A glorifier Jesus-Christ : oui, tout resplendit et tout retentit de prieres et de cantiques.
Visite des paroissiens. II no reste plus qu'A se mettre
risolument A l'oeuvre d'apostolat.

Commencons par la visite des paroissiens : cette visite est

des plus profitables quand elie est possible. Possible, elle ne
I'est pas toujours, en raison de 1'6loignement habituel des ha-

bitations. Si nul paroissien complaisant ne vous offre auto

et conducteur, comment franchir les 5,
o1 et 20 kilomitres
qtti se renouvelleront autant de fois qu'il y a de fermes importantes, mais distantes A l'extr6me les unes des autres ?

De plus il faudra tenir compte de I'dtat des pistes qui mbnent aux diffdrents domaines et dont I'entretien incombe aux
lermiers, ainsi obliges de tenir en 4tat plusieurs kilometres
de chemins particuliers. Si done les pistes sont mauvaises

ou d6foncees par les pluies violentes, la visite devient impossible.
Supposons que la saison nous soit favorable, voici ce que
nous rencontrerons : La maison des granids domaines. - Maison de maitre pareille A une villa ou A un chateau moderne;
appartements luxueux, salon, veranda, piano, T. S. F. Assis
dans un fauteuil vous entendez chanter Rome, Paris, Toulouse et bien d'autres postes : la France et l'Italie vous enveloppent de leurs harmonies et de leur parler si doux ! Sommes-nous vraiment A des centaines et des milliers de kilometres
de tant de villes cel6bres : Rome, Paris, Vienne, Bruxelles,
Londres, New-York ? Malgr6 tant d'attraits, la mission n'est
pas oubli6e et les invitations se font dans I'expansion et la
sympathie.
La maison des viticulteurs. D'autres fois, les invitations
menent a la demeure des proprietaires de vignobles considerables. Aspect de la maison et agrdments intirieurs pareils
A ceux dejA admires chez les riches agriculteurs, mais, supcrbe et toute proche, la cave remplacera L'etable modele.
Tuut est A point pour la culture de la vigne et la fabrique
des vins : attelages multiples, chariots porteurs de sulfate,
pulvdrisateurs parfaits, pressoirs modernes, fits giants et
cuves de ciment bien alignees. 11 s'agit de loger et conserver
Ie vin de peut-etre cent et deux cents hectares, ce qui fera
A la vendange des milliers d'hectolitres. Si la vente est favocable, il y aura IA une valeur de centaines de mille francs
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la rcolte de I'anne. Aussi quel plaisir or
i parler de leurs esperances, mais ils ne I
mission, ils utiliseront m~me leurs autos, 1
y amener parents, amis et personnel.
J.s petites fermes. - Les domaines et les
pas toujours une pareille importance. 11 y a les
cultivateurs modestes avec seulement quarante
tares, Si la culture n'y est pas celle de la vigne,
gt des arbres fruitiers, c'est peu pour r6ussir
puisque a pen pres la moiti6 des terres reste cha
jachtre et que 1'autre moitid ne produt qu'une
Mais en particulier les Italiens s'en tirent A n
les anndes normales. Malgre une 6tendue de t
treinte, ces rudes travaillours, par la vari4t4 des prQduit4 m
les ventes incessantes aux marches, par les economies a
liales, arrivent souvent a l'aisance et m•ae A la fatwte
D'ailleurs so sont eux, ces petits fermiers qui sont ass~
fr6quemment les plus assidus k 1l mission, car tour A toWI
la gene at la prospdritA leur parlent de la mattrise souverain
du grand Dispensateur des biens de la terre et de la ne6esitde faire appel A sa boat6 paterpelle,
En mission
La demeure des artisans at commerfants. it taut tgalement faire la visite des artisans at des conmner.
cants. Leurs maisons peuvent environner 1'6glise et donna
I laocalit6 une apparence de village fraiKais ou italien. EFn
trons dans chaque demeure. C'est parfois le bien-4tre et par.
fois la mrdiocritd. On cause familibrement, on offre une image
aux enfants, on compatit aux 6preuves, on encourage parents
et vieux parents at dans une atmosphere de sympathie on
falt renaitre les penstes chretiennes qui favoriseront la mission.
Quand les visites deviennent trop difficultueuses par suite
des circonstances et des Intemprnes, on les remplace par
I'annonce des journaux, par des invitations imprimees, enfin
par des moyens d'opportunitd, comptant par-dessus tout sur
pour
teurs
A la
pour

les exhortattons du cure et son appel dans le prBne des di

manches precedents.
Tant et si bien que le missionnaire arrive A former son
auditoire. Cet auditoire est certains soirs relativement consid6rable et d'autres soirs bien diminuk. C'est qu'en ce dernier
cas I'ouragan, la pluie, le froid et mAme l'indifference spi.
ciale u centre 6vangdlisa out jou6 un r6fl fAcbeux cntre iequel le

prieications les plus presantes auropt peine A rda-

gir, Du reste pout-on avoir lengtemps de palroles d'enthou-

snasne an face de cee auditoires rduits et de ces b.ncs humile
La mission pourra donner dans lo vide at le predicateer voilera sa tristese on mettant sa joie en Diev.
Sujet de noS rddications. - Qui
que soit le milieu, favorable on d6favorable, nos predications s'adaptent au genre
du pays et a I* nature des auditeurs. La Tunisle n'est pas
la France, et nos centres de missions ne sont ni Paris, ni
Rome, ni Marseille, ni Palerme. Cependant le misslonnaire
peut rencontrer un auditoire de choix. II varra devapt lui, et

-- 55z parfois mime en majoritY, des catholiques instruits, anciens
ieves des colltges et lycIes, des Ocoles professionnelles et des
&coles suplrieures, inginieurs, m&decins de colonie, officiers,
fonctionnaires et colons de grande fortune et de grande capaitd. Dans ces cas si honorables, ii dcvra naturellement soigner
davantage sa parole et son attitude, ses traits et ses tableaux,
ses raisonnements et ses exhortations, mais I% encore it prLchera les sujets substantiels, impressionnants et salutaires,
Si son auditoire est de moindre valeur intellectuelle, de
plus grande simplicitd et de plus familier acc~s, ce qui est
bien certes notre lot coutumier, le pridicateur aura une IL
bert6 plus spontande, un d6bit plus libre, des histoires plus
nombreuses, des audaces plus apostoliques et peut-tre un
allant plus prenant et plus 4mouvant : 1 parlera moins avec
sa raison et davantage avec son cceur, et it se souviendra
pourtant qu'avec tous, avec I'dlite comme avec le brn peuple,
la raison et le cceur, la foi et I'ardeut sont les ressorts des
vrais sermons de mission quand ii s'y ajoute des traits frappants et des conclusions pratiquet.
Nos chaires du Bled. Mais ces sermons, vous naurez
pas A les faire entendre dans des chaires majestueuses et dominatrices :non, A meme le sol, ou encore sur une marche
de I'autel ; glorieux serez-vous si vous avez un escabeau ou
ut cube de bois. Nous autres, missionnaires, nous ne connaissons pas ces monuments de cath'drale ornds de Paigle
vainqueur, d'archanges deployant leurs ailes ou d'ap6tres
sculptds dans des boiseries de somptuositd. Qu6 ferions-nous
de ces chaires giantes, qui nous prendraient peut-tre blen
la meilleure place de notre sanctuaire et de notre dglise ellemime ?
Les Fdtes de la mission. Cette modestie du mobilier
oratoire ne nous empche pas d'avoir nos fAtes, nos cer6mo-

nies et nos chants. Nous savons que le peuple aime la liturgie

vivante, le culte qui s'en va A l'Ame en passant par les
sens. VoilA pourquol en peu de journdes, en deux semaines au
plus, nous multiplions les fetes et cherchons A les rendre attrayantes dans la mesure de nos moyens.
Fttes d'efeats. -o Regardes cette thorie d'enfants. Itux
des enfants P Mais ce sont des anges aux robes et aux ailes
mnulticolores. Its chantent avec t'ardeur des s"raphins ; ilsse
prosternent, ils se relavent, ils tendent les bras, ils offrent
des fleurs, ils se d6ploient, ils s'immobilisent et se font des
pr6dicateurs 6coutrs dans 1'4motion la plus grande. Les mamans sent fi-res de leurs petite anges qu'elles ne croyaient
pas si savants et si dociles ; les papas sourient et sentent
leur cerveau embroussaillI
se remplir A nouveau de pensces
religieuses et de visions innocentes : premike communion,
jour lointain, mais jour de ferveur et de beaut6. Alors des
yeux pleurent et des mains cherchent un chapelet : mes pri&es,
mon Ame, mon eternit ? N'est-il pas vrai qu'a la vue de
ces enfants semblant venus du ciel, la conversion se fait plus
proche et que Dieu se voile encore sous les dehors de I'En.
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fant merveilleux qui appelle pres de lui les bergers et les
mages, les prodigues et les docteurs ? Enfants benis, anges
de la terre, rendez b Dieu vos parents et vos bienfaiteurs!
Fete de la Rdparation. - L'un des jours suivants, ce sera
la fete de la RZparation. Les enfants encore en seront les ac.
teurs et les predicateurs. En file recueillie, avec leurs insignes
parlants, ils se rendront avec le prFtre aux fonts baptismaux,
au confessionnal, puis devant la chaire, la sainte table, le tabernacle. Is supplieront, ils chanteront, its se prosterneront,
its acclameront pour reparer, adorer et glorifier.
D'autres fois, la Reparation prendra une forme diffirente.
Douze A vingt petites filles en robe blanche, chevelure cercle de ruban rouge, 6charpe rouge, les mains jointes ou
6tendues en croix, chantent des cantiques appropri6s et les
entremelent de paroles et de supplications. Et c'est toujours
1'6motion au cwur des parents et la pi6te renaissante au fond
des Ames attendries.
Voici une autre fete airne
Couronnement de la Vierge. A I'extreme, attendue avec impatience : le couronnement de
la Vierge. Encore des anges, des fleurs, des guirlandes, des
cantiques. II s'y ajoute des poesies, des compliments rhcitbs
d'une voix gracile et tremblante par les enfants choisis qui
se remplacent et rivalisent d'assurance ou de timidit6. N'importe, l'effet produit est profond, car les fiddles suivent d'un
regard passionne l'enfant de leur amour ou ces autres enfants du voisinage et de la parente. Comme on les admire!
Vient le refrain qui annonce le couronnement :
<i Vierge, refois cette couronne ;
Fais qu'elle soil le gage heureux
De cele qu'auprIs de ton trone
Tu nous reserves dans les cieux. ,
La petite fille, devenue l'ange d'#lection pour accomplir
I'acte du couronnement, 0l6ve sa voix pure et charmante et
de ses deux mains depose la couronne d'or sur le front de
1'Immacule : silence de la foule enti&re, recueillement et presque une joie de paradis t
FMte des morts. - La joie des vivants ne saurait faire oublier le droit des morts et leur besoin de soulagement. Aussi
messe et absoute solennelles redisent A tous les fiddles que
les missionnaires aiment leurs
d6funts, d6sirent
abreger
r'preuve du purgatoire et laisser dans les coeurs I'esp/rance
des visions d'extase.
Illuminations. Les illuminations sont peu utilisdes par
les missionnaires : c'est que les 6glises du bled sont trop petites. D'autre part les reunions ont lieu frdquemment avant
la chute du jour pour permettre aux catholiques eloignes
d'6viter les traitrises de la route et les fondrieres possibles;
quel effet produiraient en ce cas des centaines de bougies, sinon d'angoisser les paroissiens appuy/s
contre
les murs
d'6glises trop 6troites ?
Projections.-- Faut-il parler de I'utilit6 ou de 'inopportunit6 des projections pendant la mission ? Les craintes d'egarer
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I'attention religieuse sont-elles fondees ? Laissons les hWsitations se produire, car pour trancher le differend il faudrait
consid6rer les temps anctens et les temps nouveaux, les milieux, le genre du confdrencier, les attitudes des spectateurs,
et par-dessus tout l'esprit mercantile et 1'esprit d'apostolat,
choses variables en leurs manifestations et conclusions.
En fait, I'un de nous aime particulierement les projections
et s'en sert avantageusement. Les images projet6es sent toujours pieuses, bien que multiples et int&ressantes : cat6chisme
dogmatique, moral et liturgique, vie de Notre-Seigneur, vues
de Lourdes, la vie des saints populaires, la M6daille mniraculeuse, la Passion, les scenes de I'Ancien Testament. I'Eglise
A travers les siecles et bien d'autres sujets qui ressortissent
A la pidet, a l'histoire, A l'apolog6tique. Comment marquer
ces projections du stigmate de l'imprudence et les poursuivre
de desaffection ? Les chr6tiens repondraient par leur empressement et une plus grande assiduit6 meme aux exercices de
la mission.
Processions et cldture de mission. - Quant aux processions
exterieures, dans les rues, sous le regard des indig6nes. elles
sont assez rares. Nous vivons en pays de religions diverses,
les juifs sont nombreux, les musulmans en 4crasante maiorit6 : la discretion s'impose, malgr6 des sympathies reelles
A 1l'gard des chretiens fervents. Pourtant en des localites plus
accoutumnes A la largeur d'esprit, en des milieux oh les catholiques sont la presque totalite, ces demonstrations du culte
se feront sans le moindre obstacle ; bien au contraire, avec
I'assentiment gRndra, la satisfaction des Francais, I'enthousiasme des Italiens et des Maltais.
Mais qu'on ne sillusionne pas ! 11 n'y a pas de chariots
enguirlandds ou d'automobiles fleuries pour porter la croix
de plantation, pas de cavaliers d'honneur, pas de fusiliers
d'occasion, ni tambours, ni trompettes, ni larges banni&res
rutilantes, ni fanfare retentissante. En Tunisie, les processions
du bled gardent leur aspect de simplicitd et de grace, de jeunesse et de ferveur. Si les cantiques, les bouquets de fleurs.
les theories d'enfants costumes, les groupes de jeunes filles.
les femmes recueillies, les hommes hardis et m&me les boysscout styles et dcides ne manquent pas, rien ne peut se comparer neanmoins aux magnificences des cl6tures de missions
dont les pays catholiques d'Occident ont coutume d'enchanter
les regards.
Confessions et Communions. - Avec ces fetes populaires,

et ces decors d'glise, aprbs ces visites de paroissiens, ces prrdications quotidiennes et ces exhortations pressantes, le missionnaire sera-t-il veritablement recompense par des confessions genereuses, par des communions nombreuses, tMmoignages esp6rts de reconnaissance et de rdnovation religicuse?
Helas ! population coloniale. fideles arrachds au sol natal.
chr6tiens melts A tant de religions, travailleurs suggestionnos
Par I'appAt du gain, habitants t6moins de mceurs faciles, militaires et fonctionnaires trop souvent sensibles au respect
hu-
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main et domin6s par le grand souci des avancements rapides;
en un mot, presque tous pelerins de la Tunisie, ne songeant
gutre qu'A la fortune et au retour vers la mire-patrie, re ne
sont pas IA les foules affamres de religion ; re ne sont pas
lb les personnalit6s catholiques dejA pretes A. a pratique rellgleuse enthousiaste et triomphante ! En general, Ies confessions n'6puisent pas le missionnaire. Aussi les confessionnaux demeurent-ils d'un aspect rudimentaire et sont-ils
places ici ou IA, sans la certitude de s'imposer au regard. Dts
lors les communions pourront se nombrer sans effort. Des
hommes a genoux A la sainte table, combien en comptereavous en dehors des viles ? Dans quelques centres privilegies,
un assez bon nombre, grAce A Dieu; mais en gen6ral combien
et combien peu I Des enfants, oui ; des jeunes filles et des
femmes, oui encore et pourtant parmi ces anciennes el6ves
de nos pensionnats et parmi ces chrdtiennes si splendidement
catholiques en leur patrie, que de d6ficiences, que d'abandons
momentands ! Les esprits et les cceurs restent bien acquis a
Jesus-Christ, mais que d'energies disparues, que d'abstentions
regrettables I Toutefois n'exagdrons rien : des ames ferventes
sont rencontrdes, des hrroismes sont pratiques, des Mdifications permanentes sont admirdes ; en Tunisie mIme, on peut
voir des catholiques s'en aller au devoir, a la vertu, A la
beaute morale avec l'ardeur et le sourire des saints.
CHAPITRE IV
JOIeS

DU

MISSIO~MIR.

-

BIEFAITS De

Missions

Malgr4 les restrictions prcedentes, il ne serait pas exact,
il serait m&me singulierement exag6re de dire que les missions
de Tunisie r6servent aux missionnaires presque uniquement fatigues incessantes, voyages prolong6s, apostaiat sans profit.
LES JOIES SPIRITUELLES

Consolantes impressions. - Plus d'une fois nous avons vu
en I'absence d'enfants de choeut, des membres distingus du
Grand Conseil de la Tunisie, des colons millionnaires, des
possesseurs de domaine immense venir s'agenouiller a l'autel, sonner la clochette, offrir les burettes et se comporter en
s9minaristes parfaits. Avec aisance et empressement semblable,
des docteurs, des ingenieurs, des officiers se sont faits les
servants du cdldbrant et, les mains jointes, ont donn6 Il signal de la communion sans peur et sans reproche.
N'avone-nous pas vu encore dans un centre isold, le Caid
luin~nme, frapp6 par la pauvrete du mobilier de la chapelle
improvisde, envoyer son fauteuil personnel ? II venait en personne agrlmenter l'offrande en disant au missionnaire:
a C'est mon siege des grandes s6ances, servez-vous-en, c'est
vous maintenant le juge et le mattre. *
Ailleurs des chefs musulmans ont laisse prendre les locaux
d'anciennes coles arabes et permis de les transformer momentandment en chapelle catholique. lls envoyaient des gardiens
pour assurer la tranquillitd et les faisaient coucher la nuit
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devant la porte afin que nul audacieux n'en vint forcer I'entrde

et ddfaire les ornementatlons.

Charese de Ig primitive Eglise. - D'autres fois les exercices du culte se $ont dOrouls dans des lieux pareils A I'stable
de Bethiexm. OQ done ? Devinez-le. II fallait bslayer, laver
et laver encore ctlque matin, car la nult Ie b6tail avait repris
ses droits A la possesion du logis. Tel missionnaire a racontd miieu encore : Jadis couchd dans un coin de I'4table,
il avait 6td r6veillW en sursaut par le bouvier et avait dO prater
son concours A la maternitA dune pauvre b6te bouglante et
frissoonante. Que faire en ce cas ? Rire de sa misfre, remettre son oreiller A la bonne place et espdrer des nuits
meilleures.
,Dans on autre endroit, la plule persistante oblige le mis.
sionnaire d'une pauvre chambre A dormir le parapluse ouvert;
une autre fois Ie voil ridult A bruler allumettes et chande'le
pour suivre a la course les insectes qui, malgr6 leurs petites
patAes multiples, se laissent tout de mime arrater par un
homme risolu, conscient, organis6 et chasseur sans d6faillance, non pas un Marius tueur de lions, mais un vulgaire
tueur... de punaises I
Une autre nuit, ce sont les sourls qui passent sur la figure
du dormeur et caressent affectueuoement ses oreilles. Nous
n'avone pas eu encore I* cas du missionnaire-soldat qui, charg9 de convoyer des mulets, s'endort dans son wagon et se
sent tout A coup soulev6 par 'un- de ses prot6gs qui avait
pris so barbe pour one botte de foin !
Mais trop friquemment so rancontent les combats entre
la mouche at le lion. Ces lionceaux, ce sent les anissionnaires
barbuts t leurs ennemis, lea fameux moustiques. Vilaines
bates, ineaisissables, sifflantes, piquantes, voleuses de repos,
buveuses de sang at qui pouvofnt vous laisser pour souvenir de
lour vieite ce malheireux -paludiame au attaques soudaines,
aux suours froides, au tiiyres renaissantes, aux contamina.
tions prolongics.
Moins a apprehender, blen qu'en apparence plus redoutables, sent lee batailles avwc les scorpions ; mais qu'elles
sont rares I Pourtant un jour ou I'autre, dans cotte sacristie
dilabrde, vous souleve Un vase bris6, vous balayei un awas
de pouwiire at voii I'audacioux qui s dresse, C'et ce qui
arriva lI-bas, au pays du, solel et de la Wicheresse. Un coup
de balai eat donne pour nettoyer la chambre empoussiikre
et tout k coup deux Scorpions agitent leur dard. Rdactionimmidiate, coups do baton et deux meortres sont commis
sans soui do la meemlpsychose prdtentieuse et vengoresse.
Action suw Us dmie. - Tous cog incidents, toutes ces va.
riations de rencontres et tous ces t&moignages do respect ne.
sont quo peu de chose auprbs de l'aotion our les Ames. Sans
doute les r6sultats de la mission no Font pas touljurs extraor.
dinaires ; i y a lieu cependant de relater des faits bien au,
thentiques, des conversions et des transformations qul firent
impression sur les populations dvangdliases, Mais n'et.ce pas
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d'llies desaxees, maintenant changes en confiance et en zAle;
vies scandaleuses redevenues honnetes et pures ; irritation
et haine religieuse abandonn6es ; divorce sollicit6 et mainteniant rejet6 ; families divisees et A present reconciliees ; mariages civils suivis enfin du mariage religieux ; vocations
contrariees et desormais acceptees ; un renouveau de vie
chrdtienne en ce foyer et en cet autre foyer. Combien de
fcrveurs suscitees, combien d'oeuvres de z~e encourages, combien de largesses provoquees. Heureux souvenirs ! IA des
terrains ont et6 offerts pour I'6glise souhait-e, ii des souscriptions ouvertes et la promesse de mener a terme la bAtisse
entrevue. Ainsi plusieurs eglises de la Tunisie doivent leur
apparition ou leur amelioration A l'action du missionnaire et
A la confiance qu'il a inspirde. Ah ! si les cinq dernieres annees avaient 4tW meilleures et si la crise douloureuse n'avait
pas arretd les gendrosites, que de bien encore se serait fait
Sen faveur du culte et de la religion I
Concluons en disant que Dieu est admirable dans ses saints,
mais qu'il- daigne aussi avoir pitie de la petitesse do ses ouvriers de la Tunisie pour leur permettre d'agrandir I'action
de sa Providence et la benediction de son saint nom.

Las JOIES SENSIBLES
Pour nous rappeler que son joug est doux et son fardeau
leger, Dieu nous accorde de meler nos travaux apostoliques
aux agrements de la vue, de la pensee et du souvenir.
Plaisirs de la vue. - Ces plaisirs sont d'abord ces beaux
horizons apertus dans les randonnkes de I'anne entikre : la
mer piquee des voiles rouges des picheurs, les lacs embellis
de mouettes blanches et de flamands roses, les montagnes
dessechees rompant leur monotonie attristee par des dessins
de cornes de buffle, de chameaux accroupis, de table dressde
dans les airs, de temples majestueux, de colonnes gdantes.
Voici A prtsent, sur les sommets abrupts, les villages de Berberes deja batis au temps des milldnaires coules ; dans
la
plaine immense, des moissons ondulantes, des oliveraies sans
tin, et des vignobles semblables aux plus riches de la France,
de I'ltalie et de I'Espagne.
Sans doute nous traversons des espaces considrables sans
ulture, sans verdure, steppes d6solees, A peine recouvertes
de
plantes 6pineuses, jaunies et br•ides ; et pourtant nous y apercevons au loin les dromadaires patients, les moutons a
grosse
queue, les chevres vagabondes ; puis, au milieu de leurs troupeaux 6ars, des bergers qui, de leur flAte rustique, retiennent les dlans de leurs chiens irascibles et charment,
par I:
6
chant et des mlop
es arabes, les longues heures de veille
et de solitude.
Le train continue sa course ralentie et la montagne

tourment? e abandonne par rngion son aridit6 desolante
elle se
couvre maintenant de romarins fleuris, de genets ;d'argent
et d'ajoncs d'or ; 1imagination s'envole et. l'on ne croit
plus
A la fatigue du voyage.
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Joies de la contemplation. - Attraits encore plus prenants,
la visite des mines de fer, de plomb, de phosphates. Entrer
dans I'enceinte d'une centrale Mlectrique, admirer cos machines puissantes, ces mecanismes savants, sortir pour rencontrer des centaines d'ouvriers, penitrer avec eux dans 'interieur de la montagne, marcher plus de deux kilomntres en
des galeries souterraines, contempler ces labvrinthes mysterieux o4 I'ingenieur a prdcis4 la tranchoe principale et chaque
morcellement du champ d'extraction, passer pres de ces courroies dnormes qui sont longues de plus de mille metres et
qui agriffent les wagonnets charges de minerai. apprendre
que toutes ces bennes. aprbs leur sardlande aerienne, iront
dans la docilitM parfaite se deverser d'elles-memes dans te
train qui emportera leur contenu A I'usine loigne' : n'est-ce
pas 1l spectacle merveilleux, instruction pricieuse, invitation
pressante A penser aux paroles du Christ : Si seulement leshommes faisaient pour leur Ame ce qu'ils font pour leur industrie et leur fortune I
Les grandes fermes des colons ont dgalement leurs attraits et leur interet de science et de progrs. BAtisses nombreuses qui donnent I'aspect d'un hameau prospre : hangars
elev6s o6 sont remi s c6te A c6te les iracteurs mdcaniques.
les charrues aux socs multiples, les semeuses & olus de vingt
semoirs simultands, les 6tranges moissonneuses-batteuses qui
permettront au proprietaire, le matin d'un soleil radieux, de
jeter en ses immenses champs de blW une ou deux de ces
machines modernes, de les regarder courber les tifes et les
6pis, puis de voir ces blis coupes monter sur les chassis mouvants, disparaitre dans I'engrenage int6rieur et retomber en
paille brovee pendant que les sacs gonfl6s de grain sont projetes sur le sol. Que dis-je ? Ces sacs de bli peuvent ktre aussit6t charges sur des camions et. le port d'embarquement
fit-il A cent kilometres, ces camions y parviendront avant
la fin du jour. Si la recolte se vend suivant les desirs. le
colon pourra palper le soir m&ne des liasses de billets bleus !
Pauvre missionnaire, qui entend parler de deux cent et trois
cent mille francs comme lui parle de gros sous ou de bouts
de chandelle I Pourtant il y a peut-6tre une-vision moins rdconfortante dans le regard du fros propridtaire que dans celui de l'humble missionnaire : 'un volt ses moissons et leur
prodigieux financement. I'autre les Ames et le prix de leur
salut ; au ciel qui sera le plus riche ?
Souvenirs de 'histoire. Que d'autres spectacles viennent
capter 'imagination et vivifier les souvenirs du passe ! Aqueducs, aux pilastres et aux arcades sans fin, ldeves par les
Carthaginois et les Romains, entretenus et repards par les
Arabes et les Espagnols. Visibles sont encore les traces des
routes romaines, les ruines de temples celkbres, les restes de
bains et de th6ttres ; un peu partout sont retrouvwes des
statues antiques, des mosaiques precieuses et combien encore
seront decouvertes sous les tertres qui denoncent 1'emplacement de fermes et de villas romaines I
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Dans cette plaine et sur ces flancs de colline ont combattu
Scipion et Annibal, les Arabes et lei Kabyles, les Espagnols et
les Croiss : lieux mwmorables, blen que souvent enveloppds
des voiles obscurs de l'histoire lointaine. C'est dans le cimetiere des villes disparues au cours des sikcles de lutte et de
devastations que I'archdologue va chercher ses trWsors pour
en earichir les musdes de Carthage et du Bardo.
Qui n'a point visit les ruines de Dougga, de Sbeitla, de
ua Regua, de Tuburbo Majus, d'EL-Djem, et comment
un missionnaire, profitant d'une facile occasion, ne les .1rait-il pas visitdes ? Et qui des lors ne s'empresse d'avouer
qu'en ces heures de visite il a plus appris qu'en des mois de
lecture ? Nous n'entendons pas rester des beotiens, et nous
aussi nous sommes heureux de voir et de nous .instruire.
Telles furent bien les cites antiques I Les voilI avec leurs
rues pavees, ieurs portiques, leurs st6les, leurs appartements,
leurs mosaiques, leurs bains, leurs temples, leurs cirques.
leurs amphitha.tres leur forum, leurs lieux de plaisir, leurs
villas somptueuses et leurs quartiers d'artisans.
Le missionnaire aprs avoir contemple tant de magnificences
palennes ne pourra que murmurer : 6 villes d'orgueal et habitations de sensualitY, 6 moeurs du paganisme, 6 religion
de volupt6 et de servitude, votre temps est fini, les influences
musulmanes vous ont remplac6es, mais c'est I'Evan ile de
J~sus-Christ qui aspir e A vous succeder encore, a refaire en
I'Afrika romaine un royaume de verit4, de liberte, de dignitk
et de bonti.
Les curiositds du frdsent. - Les grandes citds disparues
nous laissent retrouver encore le passe dans des agglomdrations qui ne sont point, celles-lA, riches et merveilleuses
du moms sont-elles vivantes et toujours pareilles depuis des
milliers de sides : je veux parler de cette multiplication de
grottes profondes resties la demeure des Troglodyte. Vous
les rencontraz a Matmrat, dans I'arrikre hinterland d Gabsb
comme en d'autres petit centres de 1'Extr&me Sud tunisien.
La demeure des Troglodyt.
- Ce sont des habitations
creusdes par homrnme dans le sol sablonneux et de, prfed
rence dans la couche argileuse qui se trouve souvent audessous des roches calcaires affleurant la crolte te estre.
Dans be
habitats s&ulaires, les indlg6nes pr6tendent viter
le sable volant des tempctes, comme 1 trop grand froid de
In-iver et I'epuisante chaleur de 1'ete.
aI est d'ailleus fort intiressant de pindtrer en ces grottes
artifciell
; on y retrouve encore les mrtiers primitifs du tisage de laine comm leto procdds anciens de conservations
a
alies
taires
mes,
assises A Inme le sol, manient
les m6tiars, -etd le fem
long des tIurs argileu,
devenus lises
comma dee parois de marbre jaune, V'aperoivent
les jarres.
dran4m et petoes, o0 sont en rieerve lee figues picm, les
datts-. dess•jhes,
eorge, I huile, leg denr.es diveres qu- sron m..
.u troc (1 la viarnde, du thd, du pain, ds dpi•ar
at
des vtements.
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Les rorphas. - Autre curiosit6, les rorpta, A Medenine,
A Ben-Gardane, A Tatahouine et divers lieux encore. CellUe
de Mddenine sont les plus celobres et les plus souvent visitees par les touristes.
Sans avoir A se deplacer, puisque le missionnaire pr6che en
tous ces centres, il est facile d'aller s'4tonner devant ces cons.
tructions curieuses. Pareilles A d'6normes cylindres de ma.
connerie coupds en leur moiti6 longitudinale, ces constructions
de pierre et de mortier sans poutres et sans toitures se j
gnent les unes aux autres ; dans le crux forme entre elles,
elles recommencent A s'dlever et a se superposer jusqu'i r6aliser deux -tages d'habitations. On n'y trouve alors tdaccs
qu'en appuyant les mains a la muraille et les pieds aux pierres
laissees en saillie et distantes les unes des autres comme les
degr6s d'un escalier a peine amorcd.
On dit que ces sortes d'habitations, caractdristiques de
la r6gion, s expliquent par le manque de bois et par la n6cessit6 de soustraire les rcoltes et reserves familiales & la
rapacit6 des malfaiteurs qui infestaient le pays : les temps
sont changes, la s6curitd est complte, mais les habitudes
demeurent.
Les oasis. - Apres avoir fait connaltre les agr6ments occasionnels du maissonnaire perdu dans le bled, f est agr-a.
ble de signaler en terminant les belles oasis de la Tunisie.
Une oasis, voila qui fait rever I'Europden et I'6tranger de
u'est-ce done qu'une oasis ? Un environnament de
passage.
plaines desertique et tout A coup une feerie du regard, un
paradis de la tere I A quarante kilomntres, A vingt kilomtres
A la ronde, il n'y avit qu'une vegetation dsole, ou plut6t
une dteadue couverte de petites pierres, de terre grisatre et
fendille, ou de dunes de sable minuscules et informes. Une
ligne verdatre se dessine A lboriaon ; elle s'accentue de plus
en plus, elle ressemble maintenant A une for&t de verdure,
elle s'offre A vous, elle wous appelle.
Approchez. Les palmiers-dattiers balancent leurs rameaux,
les bananiers 6tendent leurs larges feuilles, et des arbres
sans nombre se pressent les uns contre les autres. Vous entreprenez A dos d Ane on en voiture une visite A travers 1'oasis.
Surprise, le voisinage 4tait une terre brdlde et ici des ruisseaux serpentent en tous sens et prodigunt leurs ondes attiedies. Des talus de terre Aleves en biseau et surmontis de
branches s'61vent le long de chaque chemin et indiquent les
divisions de culture. Des milliers d'indigenes habitent dans
Poasis, plus de di mille dans celle de Gabes, et its sont
presque invisibles dans leurs gourbis epars. Chaque famille
cultive son propre terrain on se loue a de plus riches propritaires.

Les mfmes cultures se reproduisent presque identiques dans
chaque morcellement de terrain, mais ces cultures sont varides et surprenantee. Ainsi donc, les palmiers et les bananiers
montent dans les airs A des distances asses rapprochdes. Sous
c<s arbres daminateurs et protecteurs, voii des abricoters,
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des figuiers, des orangers, des grenadiers et des pomiers.
De nouveau, sous ces arbres fleuris ou charges de fruits, des

cer6ales, des 14gumes, des trfles, des fives et pour embellir
encore le jardin, des treilles de dix et vingt metres s'accro-

chent aux branches d'arbres, s'elancent dans l'espace, s'agrip.
pent A des troncs nouveaux et, sans taille et sans soin, laissent pendre librement leurs grappes de perles d'or.
Telle est l'oasis de Gabbs, la plus dtendue de toutes, telle
est celle de Tozeur aux dattes renommdes, celle de Gafsa. de

Nefta et de plusieurs autres lieux favorisis par les sources

natureltes ou artificielles. Toutes sont autant de tresors pour

la Tunisie, autant de splendeurs que n'oublieront plus les
touristes et les missionnalres.
N'allez pas condamner la joie que nous prenons en visitant
ces curiosit6s ou ces lieux d'attirance invincible, les mission-

naires vous r6pondraient : Deus nobis hoec atia fecit, la Providence nous a mdnage ces

repos charmants.

Si toutefois

quelque pratre nous envie, qu d vienne nous aider et se

devouer avec nous, mais il n'aura pas qu'h contempler les
beautes du pays ! Bien des pretres d'aileurs sont venus,
les
b
d'un pen partout, offrir leur concours Ai 'archevchd

vaillants seals sont restes, c'est qu'ils avaient autre chose
qu'une ambition de globe-trotteurs, autre chose qu'une passion

de touristes, ils avaient une dme de missiounaire !
BrFAITS DES MISSIONS
Dominant toutes les autres satisfactions, la vraie joie du
missionnaire est de se sentir utile A la religion en ce pays
de Tunisie oti les chr6tiens ne peuvent vivre que difficilement
la vie intigrale des pratiques relgie-ses.
La foi conservie. - Le danger evident, en ces fermes isoIees et ces bleds sans pretre, est de s'habituer a la privation
des sacrements et de la prikre publique. L'homme doit pourtant se rappeler que la foi se nourrit de ia parole de Dieu
et que la pi6et souvent s'accroit par I'impression des sens et
I'ardeur des sentiments. Vous n'entendez jamais de predications, vous n'avez jamais le spectacle de fideles empres-ss.
vous n'apercevez jamais d'autel pour sentir le contact du
divin, comment pourrez-vous garder votre vitalit6 chrftienne
et la vivacit6 de vos convictions ? Fussiez-vous un philosophe
mrm&ite, un meditatif, un psychique parfait : je crains de voir
en peu d'anndes votre intelligence devenir vapdreuse, votre

coeur se refroidir et votre Ame s'abstraire de la pens&e du
ciel.
VoilA pourquoi, soumis aux lois de la psychologie, vous ne
pouvez garder votre allant, pr6server votre pidtd sans la realit6 des exercices spirituels, sans l'adjuvant des predications
et sans l'emprise puissante des fetes et des cer6monies. Point
de pretre en votre centre, point de messe et point de culte,
vous vous relacherez, vous vous affadirez quand m me vous
garderiez encore le signe de croix du matin et le crucifix de
la chambre interieure. Pour rester le vivant, le rayonnant, le
catholique de cran et de vigueur, il vous faut rdagir conIte
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res absences du pr6tre et du culte hebdomadaire, il vous faut
la secousse des missions et le face A face avec I'tcernitt.
Tel sera done le premier bienfait des missions : le prktre
remplira votre oreille des graves enseignements de l'Evan.
gile, ii maintiendra devint vos yeux Ia croix et I'hostie ; ii
charmera votre pensee par le rappel des beatitudes celestes
quand, au-dessus de I'enfer, se deploiera, malgr6 la pauvret6
des sepultures du bled, le firmament des 6ternitts glorieuses.

L; veut en venir le missionnaire, vous arracher votre vetement d'indifference pour vous redonner votre belle tenue de
baptisd et de pratiquant. Oui, ces fetes d'enfants, ces acclamations de Jesus et de I'lmmaculie, ces fleurs multipliees, ces
lumieres scintillantes, ces cantiques entrainants, ces chapelets
qui s'egrknent aux mains de tous, voilA des choses qui renouvellent 1'6tre chr&tien, et font sourdre de son fond religieux les ardeurs juveniles en parlant des splendeurs de la
foi et en proclamant que tout est vanitd, hors aimer Dieu
et le servir : colons extasids devant la fortune, A quoi sert A
I'homme de gagner l'univers s'il vient A perdre son ime ?

La mort chritienne,plus assurie. - Aussi n'y aurait-il comme fruit de mission que la resolution de sanctifier les approches de la mort, ce serait dejA d'une importance extreme.
Dans I'Evangile, il est parli du fils qui promet spontandment
d'aller au travail fix6 par le pere de famille, et qui n'y va
pas ; il est parle de mnme de I'autre fils, qu regimba
d'abord et puis finit par ob•ri-. Or, ce n'est pas le premier
fils,
c'est le dernier travailleur qui regoit.louange et r6compense ; pareillement, le prodigue n'est pas rejete de la maison, bien quil ne revienne au foyer qu'apres des ann6es
de miskre et de honte.
Nous, les missionnaires, nous connaissons ces exemples
mieux peut-ctre que bien d'autres pretres. No-is ne nous deso-

Ions done pas quand le succs n'est pas immediat. Attendons,

I'epreuve viendra, la maladie, I'impuissance
des rem&des,
l'abandon de tout, I'approche de I'agonie, et c'est sans doute
alors que le retardataire devenu le moribond baisera le crucifix, inclinera l• tite devant la main de Dieu et la relevera

pour sourire au ciel.

L'irrdligion moins audacieuse. -

N'est-ce pas encore pour le

missionnaire une fierte consolante que cele de contribuer A
rendre I'irreligion moins audacieuse ? La force des mauvais
ne vient-elle pas du silence des bons et de leur deficience ?
II fut un temps ob le laicisme se croyait maitre de toutes
les Ames tunisiennes. Aurait-on os6 entrer ostensiblement
dans une 4glise, honorer publiquement la croix et le pretre ?
II y en avait tant pour qui une goutte d'eau bnite, un signe
de croix allaient imprimer le stigmate de I'inferiorite, la
marque ignominieuse qui ferme une carri6re'ou arrete 1'a-ancement pour jamais. A qui pratiquait franchement, publiquement, il ne restait souvent que les postes secondaires et quand
on allait frapper A la demeure des potentats laics, il ne se
rencontrait plus que visages s6vkres ou portes fermees.
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Les 6v•nements si graves de la grande guerre et cetu de
P'heure actuelle ot determine une attitude difflrente ; comnm
je I'al d6jA dit, il n'y a plus en Tunisie d'ostracisme redoutable. Les pr6dications retentissantes en la cathidrale de Tu.
nis, celles des autres villes principales, mais certainement
aussi ies predications des missionnaires ont contribui A amplifier cette bonne harmonie de la religion et du patriutisme.
Que disaient done les missionnaires jusque dans les villages
les plus recul6s ? a Non le catholicisme ne vent pas mourir ;
non, l'argent soul ne doit pas mener le monde ; non, les
faveurs du pouvoir civil ne doivent pas 6tre I'unique magnetisme qui attire et triomphe ; non, on ne ferme pas la bouche et on ne dtruit pas les convictions s6culaires avec des
menaces et des sanctions injustes ,. L'histoire le prouve, les
exemples I'affirment : ua catholique sincere finit par secouer
sa torpeur et fouetter ses aeergies. It redresse la tate, il repread sa liberte et d'un pas. rdsolu se remet dans le silkm
glorieux
c'est le chemin sir, lumineux, qul va druit A la
maison du Pire Eternel avec un decor de fictlitg et de vertus.
Par leurs riunions vivantes, par lews appes vibrants, par
lejrs resolutions provoques, par leurs bendictions d'ea haut,
les missions populaires ont contribud A ce redrssement des
A•Ses, 4 cette force nouvelle des volonts, A ces afirmations
plus wonstantes d'une religion immortele.
MAfeUwmas
di4ids. - Au surplus, il fuwt te proclanmer sans
idtsa#
: Plus leo rpresentants du Protectorat et plus les
riches Europeeas ' uoat de vateur religieuse et plus its auMre d'empris sur leurs prothges et leurs subordonans. L'on
croira peut-etre conquerir les sympathies musulmangs en voilt
sa foi et et att nent la, discipline et Il credo catholiques.
C'st l'esreu. des laics et une erreur fAcheuse, L'indigene deadoe aux BW-opens, aS possesseurs de l'nfluence, des
eaeg ples di"nes 'iitatio et de respect total 1I n'acceptera
en soa fr Matrie•ir que des maitres capables de susciter en
Sww idj4 do sagess de dignitý, de suphrioritF. La bouche
~8eWAe, ama I'ceil bie oavq rt, ii recueille les faits, les apprcie et les compare avec sa -tradition, sa mentalit4 et sa

croyasce.

Lu. I.e musulman,, qui plusieurs fois le jour se met par sa
ta
divinite, apparait bient6t
su 'pxs.aI etrane, scaadalisd, plein de m•pris cache en face
•. ces pret•adus
Bienfaiteurs sans religion, de ces docteurs
du progrs sans piktd, de ces conducteurs de peuple sans
pri•ý.
et sans insigne religieua. Ces derniers auront beau
saipeler des. hommes supdrnurs, s'appeler encore des amfs et
des chefs paernels ; is aurqnt beau parattre superbement
v~tus, chbaaarr6s de galons d'or et couverts de midailles brittantes, distinguds de mani&res, et les mains pleines de berait
de pdroesses,, sset eux-mntmes ignoraient teurs prrtres
cat3Otliques, I•v ue, lte pape, s'lls afectaient d'ignprer encore
la pri-e et les solennitks du culte, les musuhuans
diraient
dans teurs runmons secretes, clans leurs foyers impdentrables
:

pie spintuelle en sapport avec
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atue viennent faire ces trangers et quelles directions pr6tenaent-ils imposer ? w L'indigene so croira alors humili profotdement : n Qdol I celui-la va me dicter sa volonte, me
commander et me traiter eh petit serviteur ! Moi, je lui reponds du fond de mon Ame et sans pouvoir montrer publi.
quement mon indignation : chien de roumi ! - Quoi encore !
II ne volt tienr de v6ndrable en son Dieu, rien de respectable
en sa croyance, comment pourra-t-il m'estimer, moi, si petit
t si faible P II ne trouve nen de bon dans les principes de sa
religion, comment trouverat-il quelque chose de bon en ma
conduite ? II n'a peult4tre pas tenu les promesses quil a faites
& son Eglise, comment tiendra-t-il celles qu'il me fera ? Et
ptisqu'il ne veut pas observer les commandements de son
Dieu, pourquoi veut-il m'obliger A respecter les siens ? a
Voila des considerations qui ne sont pas miennes
elles
m'ont 0tC ddveloppes dans le bled, expliquies et formules
presque termes pour termes par des chrdtiens connaiSsant parfaitenient la langue arabe, vivant d'ailleurs dans le contact
immediat et journalier des btiusulmans de toutes conditions.
Et, certes, le ton de la voix 6tajt convaincu et les voeux pour
la prosp6ritd de la France sinc&res et passionnes.
Ainsi, sans les pratiques teligieuses, fodctionnaires et militaires, colons et mdustriels, tous les europeens se ferment
Stme intime des musulmans et rendent bied probleinatique la
possession plinibre de leur coeur reiigieux. Les secours •rat4riels, les ameliorations rdgionales, le dveloppeinent de 1'hyi.
giene, les bienfaits multiplies sont certes des levlers d'infuee
considerable, mais le grand ressort, le tratnsforithteur d'Utte
efficacit6 autrement certalre, c'est la religion unie A la bhite.
N'est-il pas viderit .ue religidn et bonM sont ehseinbl unt
source merveilleuse d atttait et de confiance, i'excluafit d'diau
cune maniere la fermetd, ia scuurite, la justice it le Progrts
fiais favorisarft spontandinent la docilit6, I'estime et Ig recinaissance ?
Cdicuislow
Pourquoi de telles reflexions finales ? Pour affirmer que les
missions ont en Tunisie une utiliti vtritable et servent en
particulier A rendre plus naturelles t plus confiantes les relations entre nls puropeens et les indiganes, les proteeteurs et
les protdege. C'est qu'en effet les missions invitent les eatho.
liques A se souvenir de tous leurs devoirs, et sp6cialenmnt de
leurs devoits d'dquit6, do condescendance, de dignita
et de
pi04e. Pas de duret6, pas d'injustice, car c'est Dieu qui juge
les justices I pas de tenue hautaine, et pas d'ezemples pernicieux, car Diee nous a charges ehacun de I'Ame de notre prochain. Notre prochain, en vdritd, e'est aussi le bronze et le
noir, I'arrierd et le serviteur, l'etranger et Ie tunisien.
Dieu est le Pere de toutes creatures ; tout homine est son
enfant d'amour. Enfants d'un meme Cr4ateur et Pere, nous
devons vivre les uns aupres des autte dans le respect, la
bonne humeur, la sympathie et la bi6nfalsance. Personte W'est
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pour nous un stranger total, puisque chacun est appel4 an
meme foyer du rendez-vous 4ternel. Nous esp6rons qu'ave
le temps, avec les annees ou avec les siecles, les musulmans
eux-mgmes se rapprocheront du Christ pour se jeter dans ses
bras. Ce sera le triomphe de la verit6 religieuse et la rtcompense des vertus 6vangbliques offertes par les catholiques de
la Tunisie au regard et A la m4ditation des indigenes.
Puissent les missions favoriser cette comprdhension du ca.
tholicisme et aider au rayonnement de l'Evangile ! Ou'elles
s'efforcent done inlassablement de maintenir A la vie des
chretiens sa splendeur et ses attraits : la foi qui impressionne,
la fidelitW qui fixe les regards, la beaut6 morale qui attire. le
zele qui conquiert et I'amour ardent qui veut donner b Dieu
tous les esprits et tous les cceurs !
Notre-Dame de Prime-Combe, 1938.
Jean-Baptiste AuvINr.

LIMA
S(EUR FRANrOISE GROS
Le o1novembre 1938. les organes de la presse iaponaise an
PAron (Peru Jih6: le Temps et Peru Ninp6: le four) annon<aient a leurs compatriotes ]a c6l6bration du cinquantenaire
de vie religieuse de Mere Franeoise, Fille de la CharitM. en
service t I'h6pital Dos de Mayo et les convoquaient, pour le 27 du
meme mois. A une c&rdmonie comm6niorative organisee a
I'Ecole Japonaise de Lima. sons les auspices de la Soci"li
Centrale Nippone. Mere Francoise. avec une patience inlassable, se consacre tout particulibrement an service des Japonais ; elle m6rite done et conserve notre reconnaissance de tous
les jours.
La SocidA Centrale Nippone, en reunion pldniare. a laquelle
assistaient I'intendant de ]'Instruction Publiqie et I'intendant
des CEuvres Sociales. avait d6cide qu'en t6moignage de reconnaissance envers Mere Francoise, lui serait offerte une messe
d'actions de grAces le dimanche 27 novembre. i 9 b. 30.

la

Salle des Fetes de 'Ecole. En plus des enfants catholiques
devaient assister les l66ves de 4 e et des cours sup6rieurs. Toute
la colonie, en particulier les dames. itait invitee A se joindre A
eux. Puis, au rapport. fut inscrite la resolution snivante : c On
d6cide de solliciter le consentement de I'Assemble Repr&sentativel pour faire venir des religieuses japonaises et pour
construire a Lima une dglise japonaise. Or, les religieuses que
d6sire Mere Francoise sont des Tertiaires de Saint Francois,
appeles Sceurs Annonciades qui out recu leur approbation en
juillet 1938. Les fondatrices out r6cemment prononcd leurs
r. Cette Assemblie Rewrisentative et la Socilt Cenale (la premibre:
Sinat, la seconde : Cabinet Excutif) sont les organes superieurs de I'organisation sociale des Japonais au Prou,

565 vceux dans un couvent de Sapporo (Hokkaid6). Elles se consacrent aux oeuvres d'd&ucation, y compris 1'enseignement de
la musique et de la couture. Leur venue rdpondrait en effet &
un besoin urgent de la colonie. D Et I'on constitua un Comit6
sp6cial pour 6tudier le projet de construction d'une 6glise ind6pendante pour les Japonais. reconnaissant que son utilit6
pour I'Uducation spirituelle des enfants et le fait que le cathoicisme est la religion du pays, apportent au projet la plus
entidre opportunitY. a
Le Peru Jih6 publie le 26 novembre 1938 la photo de M6re
Frangoise et I'accompagne des deux articles suivants :
I. A ELLE IL FAUT TPMOIGNER NOTRE RECONNAISSANCE, EN
Nie
VENANT AUTANT QUE POSSIBLE A LA MESSE DE DEMAIN. -

dans un petit village de France, elle a cette amue 71 ass. Depuis
son entre• en religion dans la fleur de ses vingt ans, cinquawnt
ans de consecration d Dieu. La vie de Mire Franfoise Avoque la
fleur du lotus dans touts sa gr4ce lumineuse et ckarmante.
A t'Hpital Dos de Mayo, depuis trente-cinq ass esviron, ells
a pressJ itroitement dans les bras de sa charit les malades iaponais, rmesurant la capaciti de son cawr, la capacitM de ses forces,
ipuisant ses maigres &conomiespout assister nos compatiotes
malheureusement tombs malades en terre itranghre, et cela depuis
plus de trenle ans. Et les japosais qui, sous son regardmouilli
de larmes, accompagnis du secours de ses prires, out quitti ce
monde soul prJs de mille ; par plusieurs milliers aussi, d'autres
japonaisowt b•UMfici de son dniouement et de sa tendresse, Une
telle personn, une bienfaithice aussi digne de reconnaissance,
otH done. dans le monde entier, pourrait-on la trouver ? Pour
elle nous we pourrons jamais ipuiser noire reconnaissance. Or,
ce carur si translucide, ce cur si pteinemcnt consacrt 4 Dieu,
cette femme pour qui il suffit que Dieu sache tout, #'a que faire
des compliments et des timoignages des gens du monde ; cepedawi, 4 l'occasion de la messe qui sera cltibrie demain, d 9 h. 30,
4 la Salle des Fites de lEcole, elle iprouve une joie d'enfant.
Les Japowaisqu'elle aims tant, les Japonaispour qui elle a eUemime dotl lear icole d'uew petite chapelle, font cbrer une messe
pour elle I... Pout sdr, son cur, 4 se rencontrer avec nous e
presence de Dieu. va deborder d'une joi extraordinaire!
A cetse femme rendons grdce I Mime si notre faible reconnaissance n'es pas digne de fouler us seau des vestiges de ses pas,
rendons-lui grdces de loute la capacili de wotre cenU. A'la messe
de demain, sans parler de ceux qui ont binficii de sa tendresse,
que tous assistent el timoignent leur joie d nore vietrable septuagiwaire I
II.

MOT DE RECONNAISSANCE. -

En mars

g929,

e'ayanl

encore aucun lieu e refugeea Piou, je fus terrassi par une
pmissais
d l'H6pital Dos de Mayo ; je g
typhoide et transporl•
sur le lit so27 de la Salle Saint-Vincent. Un jowr, pour a premitre fois, apras avoir iti durant une keure, entre 7 et 8. Ieures
du mads,m orture par la fievre qui me birlait.je pus aperaeooir
le bullein de tempirature suspendu au pied du lit. D'unvregard
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consom.d par la fiAre, je srntawi Ie graphique e conatai que
4e Matin-d il avait bondi jusqu'A 4003'
SAvec use telle fivre, pensai-ie. me voil4 fichu. *
Du coup, le d6sespoir, aO point de m'aveuglr, bouleversa
toutes mes pensies puis, enlr'ouvrant mes yeus qus voilaient mes

larmes, fffixai le plafond blanc et

f'y voquma la vision du pays

natal, de ma mt e, do ma grand'mre, de mes f*dres et de mes
sawurs :
a Adieu, maman ! Adieu. grand'maman !.., Mom pays natal
avec tes. monagues et tes rivires... avec tes espoirs... avec Ies
amours... adieu /I
J'avalaima voix en prononfant cet adieu. Or, d ce moment-Id,
parut Mare Franfoise, promenant son regard dans la sal/e et,
arritantses yeux sur ma figure angoissee : c Pourquoi pleures-lu,
mon fils ? * me dit-elle. Et. passant une main trss douce autour
de mon cou, de I'autre ells tira de sa poche un mouckoir tout
blanc et se mit d essuyer mes larmes qui coulaient drues sur mon
oreiller. Puis, comme si elle e4t devins
ce quo fjprouvais : mTh
songes d papa et 4 mamans ? v A cos moSs, an contrairet. le gar
Wmesuffoquant, fe sanglotaicomme un enfant et reposdi : a Oui I
Aors, M&re Franoise retirant le bras dont ells m'Wtowait,
dttacha doucement la mdaille d dor de
Sainte Vierge qUi
pendait d sa potifne, I'attacha d mon coae aprds me I'avoir
approchde de mes tvres : a Voici a mkres
Voic tos pre lt
dit-elle.
Ensuite, deux jours durant, ii para4t quoe e perdis compiatS
ment connaissance; mais dans cet internalle. Mere Franfoise me
suveilla incessamment, au point d'en oublier Ie soenmeil
la
ouiriture : c'est le tMmoignage que m'en donna plus tard le
malade qui couchait dans le lit voisin. La foi estraordinairede
Mdre Franfoise a troutv grd•e devant Dieu. Bie•itt je repris
connaissance,la fiwre me quitta et peu 4 peu fe revins 4 Ia sant.

Ma gudrison fut un wvai miracle, comme mIle dit Mire Fra*oise
ele-mime en me tapant sur rpaulo, quanid jo sortis do l'h6pil.
Grace d Mire Frawnoise, qui a dehj consacrd an service do Diue
einquante ams de son efistence, qui a tdmsoigj sans reklche une
sainte affection aux Japonais ,icessiteux St malades; grdce 4
cete mre, combien de centaines oat tdi arraches A la mort, combien de centaines se sot endormis dans la paix pour s'dotlUr
as clet A cette seagl pensee, la tSe se courb esn timoignage de
respect.
A I'occasion de e cinquantenaire, comme faible marque do ma
rVanu ssance. jee vow prie d'accepter 2o soles ci-insis ; et

s'i' m'ftait perms d'exprimer mon desir, je serais d'avis de

perpdtuer le souvenir de la sainte Mlre Franfoise en li faisant
scIlpter son buste.
C. I.
Risident a Limua.
Le Peru Jik6 donne le 27 novembre 1938 cet article i
MSSE DBACTIONS DE GRACES, CtLABRfiE AUJOURD'HUI POWU
LAX MeRE * DE NOS COMPATRIOTES. UwE JOIE JUVkNILE BRILLE

wa LBSs YVUX ACtS OI MAsRE FRANsgsE. - La msse d'actions
de gsrcse powe MAre Francoist lfa uesse d'aujourd'Asi qui,
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par la pilti filiale de nos compatriotes du Pirou, cette fte qui
aura lieu d 9 h. 30 ce matin, dans la Salle des Fetes de l'Ecole
Japonaise de Lima. est un evenement de beautd dont on trouve
rarement d'eemple dans le monde. Celle uirconstance fait briller
une joie nouvelle dans les yeux ages de Mire Franfoise. IL faut
que tous nos compatriotes. dames et messieurs, viennent temoigner leut reconnaissance a cette grande bienfaitrice et on meir•
temnps dire une prire pour I'rme de ceux qui, au sombre de
mille environ, s sont endormis pour toujours dans les bras de
sa pitil matemelle.
Encore maintenant, malgri ses 71 ans, elle continue tous les
jours, dis le matin, trWs t6t, sa vie d'infirmiire et, comme d'habitude, das qu'elle voit un Japonais, elle lui prodigue sa tendresse,
comme s'il itait son enlant.
A l'occasion de son cinquantenaire, elle a declins d'assister
A plusieurs fetes, mais d la messe que font c•Ebret les Japonais,
elle s'empresse de se rendre avec toute la joie d'une jeune fille.
Sans doute, combien de mille fois mieux que nous, qui lui offrons
cette messe d'actions de grices, elle va sanctifier avec emotion
ce grand fout ! Vraiment elle est une personne exceptionnelle!
Une autre telle qu'elle se rencontreraitdifficilement ! Dire qu'en
la flte d'aujo d'ini ell veut bien venw pleurer de joie 4 cause
de nous I A notre tour, comment done du fond du cwar ne pas
et notre recouhlui marquer noiredpl
ri consacrer ce jour
raisscams ?
Lima, Ninp.
ASSEMBLONS-NOUS ! TtMOIGNONS NOTRE GRATITUDE I LA
MESSE COwMMx ORATIVE POUR MIRE FRANgOISE SERA ChLzBRtE
CE MATIN A 9 H. 30. - En 'honneur du cinquantenairereligieux
de Mere Franfoise, de cette femme qui, avec un amour de mdre,
soigne les Japonaismalades sous ce ciel itranger et que les Japonais, d leur tour, considarent comme lear mere bien-aimte, la
messe prepares sous les auspices de la Socictd Centrale Japonaise
sera c-ltbrie aujourd'hui,27 novembre, d 9 h. 30, par Ie R. P. Yonekawa, dans la Salle des Fetes de PEcole Japonaise de Lima.
Nie le io jaovier 1867. d Vaugneray (France, 17 km. de Lyon),
de Benoft Gros et de FranfoisePocachard,Mre FranFoiseappartenait d use famille opulente et refut use iducation soignae dans
un pensionnat frequenti par les filles de l'aristocratielyonnaise.
Orpheline de son pare d 20 ans, elle dcida de se faire religieuse,
Plles de la
et l'awMe suivante, Ie 15 aoit 1888, entra che es Fi
CharilJ de Saint-Vincent de Paul.La mime anke, le 0o novembre,
ele vint d Paris, au sIminaire de la rue du Bac. One ans plus
tard, le 26 jillet 1899, elte s'embarquait d Bordeau* d destination du Pirou ei arrivait d Callao, le 7 septembre suivairt.
Affecbe d'abord d I'orphelinat de Rimac, au bout de six aos, ue
26 dcembre 1906, ele lut transfrd e d l'HOpital Dos de Mayo.
Or, peu aprds son installation,elle dut subir une opkration a
pied. La Suprieure voulut iui donner use remplafanste dais
rintenvalle, mais un Japonais, qui travaillaitsous tes ordres de
cs changemsnt at
Mere FranFoise, s'opposa respectueusemn t
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assura qu'il ferait le travail lui-mime durant l'absence de sa
maitresse.
Touch~e par celte marque d'eslime, Mire Franfoise, depuis
tors, se consacra sans compler avec la fatigue et avec un amour
de mere, au service des Japonais.Mettant d contribution qudques
ressources personnelles, elle fit venir du Japon des livres de religion pour le besoin des malades japonais et nmme elle se priva
de ses petites iconomies en faveur de ceux qui dtaient pauvres
parmi eux.
Jusqu'en 1936, grace d elle, 1.114 Japonaisrefurent le baptime
et 940 moururent entouris des sowns de sa tendresse, tandis que
les 174 autres ont survicu. C'est elle aussi qui, moyennant quelques aum6nes faites par des Japonais, a fait installer un petii
oratoire d I'Ecole Japonaisede Lima et l'a dotl de tout son mobihler lsturgique.
Quelle Providence divine que cette Mere des Japonais ! En
retour des sacrifices d'une vie aussi sainte, it faut que les risidents Japonais,aujourd'hui, timoignent leur reconnaissance du
fond du coeur. Apres la ciremonie, les en/ants offriront d la more
le spectacle de quelques jeux et autres exercices de gymnaslique.
On prendra aussi une photographie-souvenir. Les membres de
la colonie sont done pris de rester jusqu'd la fin de la fite.
28 novembre 1938. HOMMAGE DE GRATITUDE OFFERT DU FOND
DU CcEUR A UNE MIRE SPIRITUELLE. QUELLE CHOSE SUBLIME
QUE LA SINCERITE !
ALA
MISA DE SALUD *, ON A IMPLORE POUR

Comme il a tli annomce prcidemment,
celle d qui I'on donne familiremnent le nom plin d'affectueuse
vineration deo Maman des Japonais du Perou s, Mire Franfoise de I'Hdpital Dos de Mayo, fItant cette annJe son cinquantenaire de vie religieuse et de devouement chritien, hier matin d
9 h. 3o , sous les auspices de la SocidiL Cenirale Japonaise, le
R. P. Hajime Yonekawa a cdlibri solennellement une Misa
de Salud
m d la Salle des Fetes de I'Ecole Japonaise de Lima.
Le matin, de bonne heure, les portes de I'cole etaient grandes
ouverles et les deux drapeaux du Japon el du Perou flottaient
joyeusenent d la brise malinale. Partout, dans le patterre de la
fafade et dans la cour, une proprett irreprochable.Dans la Salle
des Fies, sur la scene, un autel surmontM d'une statue du SacriCacur et orne de lys, de marguerites et d'autres fleurs blanches,
entremdlies de cierges d la pdle cite qui, allumns I'heure venue.
jetaient une lumiere discrite.
A 9 h. Io, deux autos s'arritent devant la porte de I'cole et
aussitot parait le costume traditionnel des Filles de la Charit :
jupe indigo pdle et cornetle blanche : c'est Mere Franfoise ;
elle est accompagnee du R. P. Supirieur des Lazaristes, de Don
Carlos, chapelain de Dos de Mavo et de plusieurs auties religieuses de la rmme Institution. "Re
1fu par MM. Taniguchi et
Amemiya, tout le cortige est introduil au parloir.
ELLE UNE LONGUE VIE. -
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poitrine, pendant qu'elle ripond avec grdce 4, ceux qui viennent
la soluer ; parmi eux. M. le Consul du Japon.

En attendant 1a venue du Ministre du Japon, Son Exc. M. Ki-

Jada, on fail ranger dans la sale les ileves de I'fcole, qui prennent

place avwe un religieux silence, ainsi que nombre de dames et
de messieurs da la coloie.
LA MESSE COMMENCE. IMPOSANTE. - A l'arrivee du Ministre,
tout le coptige fit son entree dars la salle au son de I'karmonium
accompagni du violon. Apris un mot de bienvenue, ptononce
par M. Ikeda, intendant des (Euvres Sociales. la messe commenfa dans le plus pieux recueillement, celebrie pat le R. P. Hajime Yonekawa. Apris les premieres prieres. le R. P. Masanori
Yonekawa. se ptesentant devant I'assistance, s'adressa d'abord
aMere Franooise en frangaist. Le silence des auditeurs itait si
pro/ond qu'on edt dit que la voix de lorateur ekt frappW de l'eau.
lMire Franfoise. alors, fut saisie d'une telle emotion qu'elle dut
prendre son mouckoir pour cacher ses larmes. Aprss celte premiere allocution, le Pere continua en espagnol d expliquer le
sens de cette te puis. s'adressant a loule l'assemblse, il prit la
parole en japonais. Voici le risume de son discours:
i LA LEgON A RECUEILLIR DE L'ENSEIGNEMENT DE LA MERE

FRANFOISE EST DE SE CONVERTIR AU CATHOLICISME

s,

declare

le R. P. M. Yonekawa.
SLa religion cathoique ne fait pas plus acception des pays
que des persounes. L amour surnaturel et maternel que Mere
Frangoise a prodigu6 k nous, Japonais. comme si nous 6tions
ses enfants, void l'esprit essentiel, voil. la moelle du catholicisme. La vie de bhomme ici-bas est 6phnemre, mais la vraie
vie est 4ternelle et pour l'obtenir, il faut purifier son Ame, il
ne faut pas laisser celle-ci se souiller dans I'attachement aux
choses terrestres. Quelque privil6gie que I'on soit des richesses

de ce monde, si le cceur n'est pas riche. on sera malheureux;
quelque d4pourvu que I'on soit de ces memes richesses, si le
cceur est riche, on sera heureux. MWditons cette poesie japonaise :
Le cceir qui compte sut un lendemain
N'est qu'un cerisier aux fleurs tpk•mtres
Que durant la nit La lempEne peut ravager.
STout ce que Mere Franooise a fait pour nous, elle ne I'a pas
fait en son propre nom : elle n'a suivi en cela que les inspirations de Dieu. Si donc nous voulons plaire i Dieu et & M6re
Frangoise, nous devons correspondre aux desirs de celle-ci en
devenant catholiques. x
Apres le sermon, le R. P. Yonekawa poursuivit la messe, pendant laquelle on pria aur intentions de Mere FranGoise. Les
enfants, d deux reprises, exzcutrent des cantiques A l'Erwharistie
et A la Sainte Vierge.
La messe termine, les cierges de I'autel furent iteints I'un apris
rautre, et alors commeea la seconde partie de la fite.
x. Le journaliste japonais 6cit que le R. P. paila d'abord en latin ; de
fait i ne distingua pas tts bien : c fut en franais.
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Le prisident de tkSocidt Centrale. M. Yumoto, lut ut discous
uifut 'expression de la gratitude de ous, puis une fillette.
1" Sadae Sasaki ving prisenter un bouquet de fleuIs en raccompagnant d'us mot gracieus at emu. En le recevant, Mire
Franfoise ne put retenirdes larmes de joie et, en guise de remet
ciement, pressa tendrement 'enfant dars ses bras.
Ensuite, M. Fusumada, qui fiuautre/fisfenf as emnploy
d L'H6pita Dos de Mayo, sous la direction de Mire Franfoisa,
se levant devant l'assistance, entveprit en espagnol de raconter
les traits les plus touchants de son exPdriense at rapptavec
dvouement de Mere Franfoise pour les Japoais depuis plus
de trente ans.
%Beaucoup d'entre vous, dit-il. seront anxieux de savoir a

quel point M6re Frangoise a prodiguA sa piti6 affectueuse aux

malades japonais qui sont pass6s a rHopital Dos de Mayo.
Je voudrais ici 6voquer ce que j'ai vn de mes propres yeu»
durant les neuf ans que je fus en service sons ses ordres.
D'abord, ce fut comme malade que, en 1907. j'entrai cett
h6pital; revenu & la sant6, j'y restai en qualit6 d'employ6.
Dbj.. a. cette 6poque, les Japonais 6taient nombreux an PNrou,
mais ils ne comptaient parmi eux que des pauvres. Aussi, d&s
qn'ils tombaient malades, c'est a 1'H6pital Dos de Mayo qu'ils
se faisaient porter. 11 fut un temps oh leur nombre atteignit
la centaine. Cela va sans dire, les Japonais de ce temps ne
comprepaient pas un mot d'espagnol et ni les mdeoins ni les
dirigeants de I'h6pital ne savaient comment traiterces malades,
ne pouvant leur demander oi 6tait leur mal et ce qu'ils d6siraient: on 6tait dans le plus p6nible embarras.
C'est alore que MBre Franoise se fit venir un dictionnaire
franai-japonais et un autre japonais-espagnol, et se mit a
6tudier le japonais. Elle apprit d'abord quatre phrases, que
je ne peux 4voquer sans verser des larmes tr4s chres : a Doko
iara kita ka (D'o& viens-tn ?) - Doko ga itai ha ? (Oh as-tu
mal ?) - Nat to in ka (Quel est ton nom ?) - Nae ga hosskii
ka (Que desires-tu ?).
Ces quatre phrases, en verit6, furent pour nous, Japonais,
une lumizre de salut. I y a trente ans, si je vous disais, le sort
des malades japonais 6tait si miserable que personne, homme
on femme, n'osait lever la tEte. a
Au souvenir de la tendressesi pure de MAre Franfoise,M. Fusumada. suffoqud par Fmmotion at ar sleslumes. aissa la voix
au point de n'tre plus entendu que faibklem t par I'auditoire.
Sý reprenant •nsuite, il continua :

SA partir de ce moment, Mare Frangoise fut, an pied de

la lettre, la MAre des Japonais. En faveur de ceux qm etaient
trop pauvres pour se procurer le boire et le manger, eUe faisait,
tout expris, venir de sa famille en France, de I'argent et le
leur donnait sans h6sitation, comme s'ils eussent 6t aes eniants.
Des malades, que le m&decin Iui-meme craignait, voire ddeesprait de ne pouvoir gudrir, son coeur si tendre en a sanv6 un
per la maladise tEgrand nombe et pour ceu qui, vainmc
passaient, elle s'adressait an Ptre Carles por lear adminitear
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le bapteme, faire dire tne mease A leur intention, afin qu'ils
pussent etre thtroduits au ciel. Enfin, eux qui n'avaient personne pour les accompagner an cimetibre, elle les conduisait
toute settle jiuqu' la porte et leur faisait ses adieux en dlsant':
a Adieu, pauvre enfant! Va en paix paraltre devant le boh
Dieu !
VoilA ce que fut pour nous Mere Frangoise, que nous avons
convoqude cette fete. Dans le monde, il y a sans doute beaucoup de bienfaiteurs. mais de bienfaitrice qui ait fait autant
pour nous, Japonais. oh done pounrait-on en rencontrer ?
Mais mon 6motion trop forte m'empeche de vous entretenir
davantage de ma pauive experience. *
Lorsque M. Fusumada, son discous termin, repftt sa plate
an milieu des applaudisseteents des auditure, MAe .franioise,
qpi a horreur ds exagtratimos, se voyawt dcbordwe 4?d conmapiments, se leva de son siege pour partr ; nmais Swr les instances
de MM. YCtmoto et Fusunmada, applyis par l~ . . Suprieur,
tile se'deida A i~pondte du lieu oi elle dait, et see tournant sispletent ves fassemblle. Sa parole f-ut brve, mais trIs impressinmmnate :

a Jt

N'At ýRAVAILL A

UE- PotR LIE BoN DIEU D, dit Mere

Franotse. Mol, dit-elle, je n'aime gu6re patlet en public ; mais
puisque vous m'y engagez, je vous dirai quelques mots. Le
travail que j'al fait jusqu'a maintenant n'est qu'un commencement; c'est vous, dcsormais, qui devez vous mettre au travail. Moi, je n'al fait que remplir aupres de vous une mission
provisoire que je crois mi'avoir t conflde par bien. D&sormais.
il faut entreprendre le veritable travail. Mais puisque vous
m ie telle
avez ddja voula faire cmlibter a mes intentions, avec
solennlit, ulne messe d'actions de graces, je vous en remercie
du fond dti cceur. Ot, merci, merci ! .
En pariat ainssi, elle tenait son bouquet de hfeurs sur sa p.itrine et, malnzyd ses 70 anspassls, all. pasaissit Iris animde :
SC'est A partirde naintitraint ! C'est a partirde maintenant! a
repetait-elle.
Si I'on en croit certaines personnes, hier soir, d la pensee que
celie fite avail eIJ organisid pat touts la colonie, elle n'a pas
dormi, tt1 sa joies tait grande. L'auteur de Ce rapport la retcontrant ensule d la sortie, lui dit: Je vous offre oes t•eux a.
Mais eile P'arnta en disant : a Non, c'est l'annxe ptochaine

que ma mission doit s'accomplir: on aurna une 6gli4

; des

japonaises viendront Oh! que j'ai hate de voir
religieuns
cette realisation !
La ftimonoie terminre d la salle, on se teunit sur la coun. o~
on prU•It u
photographie de toute I'assistate et .o lie eiftants
xioecutdrei

deux danses pfruvienftes T la grande satisfaction de

Mere Franotke et de tow les religieux et retigieuses qui t'acco*wpagenaent. Ensite, les enfants imnrent se ranger devant assistane et Mre-'FranGoise, idWe des autfes religiuses et de quelques
damnes, distribuhrent A chacuf d'euct un petit sac de ouhbogsi.
Enfi•t, oe s'artita encore quelqurs *astantsas salon, puis on se
sipara lout kAeura
du sovanir 4doelcote ft.
-
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N.-B. - Dans 'assistance, d part ls en/axts, it y avait me
centaine de dames at pris de deux cents messieurs.
29 novembre 1938. O PROVIDENCE D'UN CCEUR DE MARE I -

Comme on lavait axnoned avant-kier cut lieu d I'EIle Japomnmi
de Lima, sous les auspices de la Socitf• Centrale, la fete de Mar~
Franfoise. qui fat l'expression ininterrompue des plus beaw
sentiments.
Aujourd'Aui, d i'Hpital Dos de Mayo. pour cel/brer le mim
cinquantenaire de Mhre Frapmoise, il y eut, d 8 heures, ur
messe solenlle d laquelle assistirent egalement les notables de
la Socift Centrale Japonaise. pour y reprisenter la colonie.
Telle une fleur de lotus, qui s'4panouit en imergeantd'un mondc
de corruption, ainsi nous apparaft la septuagenaire Mire FrauFoise. en ces jours de fStes impressionaxntes. Elle qu'illumi
uni vie toute sursaturelle,palgr6 ses 71 ass, rayonne d'une ja'
nesse toufours f1rissante.

C'est avwe des lames de joie, cent fois, mille lois plus pricieuses,
que Mbre Frasmoise a accueilli le tmoignage d'affection des
Japonais. D'os viest cela ? De Iamour extreme qu'alle orte awe
Japonais. Tout comme une mrrequi reoit en cadeau de son
enfant un objet futile et qui e le serre pas maoins avec joie dams
ses bras... Par cet exemple, on iprouve l'impression d'avoir contemple rdellement une beauL el une providence qui me souffre mi
estimation ni comparaison, qui appartient exclusivement au monde
surnaturel.
Ce jour-ld, les deux journaux japonais
6 dEcembre x938. de Lima : le Peru Jihj et le Lima Ninp6, amnoncerent la reunion
accomplie, la veills. 5 decabre, du Comitd Special, nomme antirieurement par la SociEte Centrale, pour ientreprise d'ue (Euvre
de Bienfaisance,en hommage de reconnaissance d Mire Franfoise.
et publiirent qu'on a decidE de construire pour la somme de
zg.ooo soles, une.capelle catholique d L'Ecole Japomaise de Lima.

EQUATEUR - COLOMBIE
M. JEAN-FRAN;OIS STAPPERS
(06 mars 1841-23 mai 1923)

M. Jea~-Frangois Stappers (f),est le quatriMne Hollandais
qui soit eutr6 dans la CongrEgation de la Mission. I y avait
6t6 pr*d6 par M. Armand-Hubert Verschueren, professeur
au coUgVe
cc1d6iastique de Ruremonde, qui admis a SaintLazare
x13 octobre 1858, devait mourir comme visiteur du
Br4sil a Rio-de-Janeiro le 1o aoft x88o.
M. Stppe%
s naquit le 26 mars r841 dans le Limbourg, i
Grubbenvost, village enti&rement catholique, situ6 tout pros
de Venlo. a quelques kilomdtres de Panningen. n n'y a pass6
que ses asn6es d'eniance dont il ne nous reste aucun souvenr.
I. Jaea-Fspois sont bien les prknoms de Y. Stappers: toutefois en
Equateur-Colombie, on le connut sous le nom d Jm-Baptiste. 11 est le
quatridaeHollandais entrd dans la Congr6gation de la Mission : Ie prmier,
Jean Brands (9 sept. 1789-9 de. x8z7-«er juin 2857) : Voir Amnass 1937,
pages 645-66x ; le second:
Antoine Smorenburg (x4 janvier 2827, vocation
24 d6e. 1852, dimissus l er avril x867, mott 5 janvier 1904).
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Dans les rares occasions oh il parlait de sa propre personne,
il raconta un jour & quelques 6tudiants qu'6tant tout jeune,
de i A 12 ans, il reva qu i naviguait a travers une mer inconnue en direction de plages lointaines qu'il disait tras semblables aux premieres on il aborda en Amdrique. Faut-il voir
li un presage de sa future vocation ?
Notre v6n&r6 confrere avait dans sa famille un fr~re de
deux ans plus jeune, G6rard-Hubert, mort en octobre 1918,
qui iut zouave pontifical et qui, rentrI a Grubbenvorst aprds
la prise de Rome, s'y maria et fut jusqu'a I'Age de 75 ans
environ, le modele de la paroisse. II assistait i la messe chaque
jour et 6tait i la communion quotidienne. Le plus beau-souvenir de Rome, disait-il i un de nos confreres de Panningen
- et ceci marque la foi profonde de la famille de notre saint
confrtre - etait a quand le Saint-Sacrement venant a passer,
je me trouvais de garde et que je pouvais presenter les armes
a Notre-Seigneur, Roi de la terre et du ciel. *
M. Jean-Francois Stappers fit scs 6tudes secondaires, en
partie chez les Franciscains, a Venraai, deux ann6es durant;
et ensuite, a college eccl6siastique de Ruremonde, pendant
cinq on six ans. C'est lt 6galement que firent leurs humanit6s
Mgr Geurts, Mgr Schraven et M. Verschueren.
II connut la Congr~gation par un jeune homme qui, apres
avoir pass6 quelque temps chez nous, entra an college de
Ruremonde et lui dit queiques mots de la Communaut6. Ce
jeune homme Iut 1'instrument de la divine providence qui
suscitait a la petite Compagnie une bonne vocation dans un
pays oh, pour lors, elle 6tait a peu pres inconnue. II entra
a Saint-Lazare le 3 octobre 1864 avec un de ses cousins germains, M. Van Hegelsom, lequel tomba malade et mourut
dans sa famille le 26 novembre 1869.
De son s6jour & Saint-Lazare nous n'avons que le t6moignage suivant qui en dit long dans sa brievetd : a M. Stappers
fut toujours un modele; c'6tait une vertu sans d6fauts.
Ainsi parle un de ses condisciples, n6 le m6me jour, entr6
dans la Congr6gation la meme annie et qui fut longtemps
sup6rieur de petit et de grand s6minaire. Lependant un missionnaire qui a 6t6 & Paris avec M. Stappers durant ses deux
dernires annees a 6crit: i De ce cher confrre on peut dire
ce que 1'Eglise dit de notre bienheureux Pere: semper sibi
constaxs. Tel je l'ai connu i Saint-Lazare, tel j'ai pu l'observer
pendant prs de vingt ans qu'il fut mon superieur... II a toujours 6t6 un modele de regularit6...
Apres cinq ananes d'6tudes, M. Stappers fut ordonn, pretre
chez les Spiritains le 1x juin 1870. Circonstance qu'il aimait
a rappeler, il c6lbria sa premiere messe i I'autel ou la Reine
du Ciel daigna se montrer &Catherine LabourI. 11 etait assistO,
dans cet acte solennel, par celui qui devait Otre son premier
suplrieur, et de ses mains communierent les premieres Filles
de la Charith qui vinrent i 1'Equateur. Peu de jours apr.s,
sans retourner en Hollande faire ses adieux i sa famille, il
s'embarqua a Saint-Nazaire avec M. Claverie et dix sceurs.
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Le T. H. P. Etienne les envoyait ftablir dans la RWpublih
de Garcia Moreno les ceuvres de saint Vincent. Ils arrivreit
A Guayaquil le i8 juillet 1870, et peu de jours aprds eux,
MM. Foing et Rieux, destinis& la fondation du seminaire de
Pepayan en Colombie; ils y passerert quelques scmaine.
ensemble.
A I'Eq ,ateur. - Le s6jour de M. Stappers A Guayaquil Iat
de courte durie. L'annee suivante il vint avec M. Clavers
& Quito et exerga d'abord les fonctions d'aumonier de 'hA.
pital tenu par nos soeurs."Aprzs avoir AtW cinq ans professei
an petit p6minaire, on V'envoya i Loja dont II devint sup4.
rieur du temps du saint 6v6qe franciscain, Mgr Masia. Nous
n'avons aucun dftail de son sejour dans cette ville.
En 1886, il revint & Quito comme supIrieup du petit sfminaire jusqu'au jour oh ii fit oblige de sortir de 1'Equateur
le 2 novembre 1899.
Cependant, trois ans avant cette dcernire date, il eut une
fausse alerte qui faillit 6tre fatale. En septembre 1896, dans
leo environs du grand s6minaire, M. Stappers qui' reveiit
de Carapongo oh il avait fait visite & in de ses amis l6preux
fut arr6td par un des soldats qui d'ailleurs 4'avait aucqn
mandat. 11 fut retenu deux jours et deux nuits, 'pis remis
en liberty, grace surtout i lintervention d'un de see amis.
Quplques jours aprs, sous un faux pr6texte, il fut banni
par Je g6n6ral Antonio Franco, chArg* du pouvoir. It partit...
nous no sauriops dire exactement dans quells conditions. Son
voyage... -a fuite se continukrent en de longs ditours au cour
desquels il rencontra un bon jeuue honmme, un oustic, qui
a trave's mille difficultts, de continuelles alertes et des souffrances sans nombre, payant aouvent d'audace, le conduisit
a Guayaquil. Le voyage dura probablement une quinzaine d)
jours, pent-tre plus. Bien des pr6tres voulurentle saluer au
pasaag et lui tnmoigner une fois de plus leur afectueuse gr.
titude. Dans une paroisse ils avaient pu se r6unir am nombre
de quinae. M. Stappers v6cut 4 Guayaquil plusieurs jours sans
bouger et put aspister a 'incendie du 9 octohse x896. Peu
aprts, grAce
l'intervention d'une dame tr*a inftaente, il
put obtenir da goivernement les garanties n6cesaires at
revint A son cher petit s~minaire de Saint-Louis de Quite
oh les alertes ne lui manqu&rent pas pendant les annee~_suivantea jusqu'k son dipart dbfmitif on novembre 1899.
M. Stappecs vecut done en Equateur de 1870 a 1899. C'est
dire qu'il vit se derouler dans ce pays des 6venements tres
importants... leo anzops de reforim et di PfOgr•a religiuex,
moral et miatriel de Ia dernire magistrature de Garcia Moreno,
I'assassinat de 'illustre pre~ident at les jours d doduil national
qui 'rot suivi, la succession de gouverneeite Booaztstuais
peut.tre moins fpnnes et minos expxrimentrs, pi
Ilavbv
emeent violent e l'tablissement du libralisw el,
i. La population totale de 1'Equateur eat de 2.00o0.o eviron, La 1W6rarchle ecclsiastique se compose d'un archevchW (Quito), de six 6vichds;
elle compad en outre trois vicariats et deux Prtlecturs apeattfques.
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Quelles ne durent pas Utre les peines morales et les anxietis
do bon M, Stappers en voyant 'lhorizon s'assombrir de jour
en jour ? De tels changements dans la vie d'un peuple ne
vont pas sans h-coups, sans surprises, et M. Stappers, malgr6
tqut 1'ensemble si pacitique de sa vie et I'estinie dont il 6tait
entour6, eut plus d'une fois grandement a souffrir. Enfin des
circonstances malheureuses, ind6pendantes de l'autorit6 ecc6siastique et de la Congregation de la Mission, frent que le
T. H. Pere Fiat pria M. Stappers de se rendre a Popayan
ou il devait prendre la direction du petit a6minaire. M. Stappers, si estim6, si aim6 de ses confrdres et de ses s6minaristes,
fit taire les emotions de son coeur si sensible. Apres de courts
preparatifs, il rdunit secr4tement ses confreres pour leur faire
ses adieux et, le a novembre 1899, il sortit, traversa la ville
accompagn6 d'un seul confrdre et poursuivit son chemin avec
un brave homme qui le rejoignit au sud de Quito, sur la route
de Guayaquil ot il devait sbembarquer. Ce voyage fut pour
le corps, I'Ame et le cceur de notre missionnaire un long chemin de croix oh la Providence lui menagea cependant quelques bons Cyr6ndens. Les s6minaristes apprirent peu de jours
aprds IA grahde, -'immense perte qu'ils venaient de faire.
Pour montrer 1'estime et ['affection dont M. Stappers jouissait .Quito, nous reproduisons quelques lignes extraites d'un
article du Bletis Eciesiastico, revue o-cielle des dioceses de
I'Equateur, publi6 i l'occasion de ses noces d'or sacerdotales.
... LLe R. P. Jean Stappers, durant 'I'spacede pris de tdente
Ias, a ddifdi'Equateur par sus verics ejt oruw dans les pits
siminaies de Quito et de Laoa las hommes qui devaiet figurer

pins Sard coweM prires, avocats, msAdenis, etc. Arrd en 187o,
Quito, capitale de 'Equateur, A l'epoque de M. Stappers, de 60 A 7o.ooo
aprts le recenstment db Ig2.
habitants, en eadapte 8o.70o
ige(n 6r1ch en 1545 et en archevechi en 1848. Du temps de M. Stapper, les archev•ques de Quito furent:
r. Mgr Ignacio Checa y Barba (z868-r877) qui fit venir les Lazaristes
et leut confis des hdriairts; il mournt empoisonnA le 30 mars (VendrediSaint) k877.
2. Mgr Joi6 Ignacio Ordoftez (1877-1892) qui avait 6tt auparavant
(1863) le grand autiliaire de Garcia Moreno dans la nggociation du Concordat
et qui poussa activeanent la construction du grand s6mninaire actuel.
3. Mgr Pedro Rafael Gonzalez y Calixto (1892-xgo4 qui, dans les oommencements do s6mi•aie, avait dti professeur d'Ecriture Sainte.
A Pl'poque de M. Stappers, nos maisons de 1'Equateur Wtaient:
Quito, aumnAerie de l'h6pital, 187z;
Quito, grand s6minaire, 1872
Quito, petit semiinate, r87S.
Guayaquil, aumanerie de l'h6pital, 187..
oIja, grand et petit s6minaire, z876.
Guayaquil, 60vch6 drig en 1837, comptait peut-tre, a cette 6poque,
0oo.ooo.
50.o0o habitants; aujourd'hui on pourrait pett4tre dire
Loja, 6vPh6 6rigen 1866, xo.ooo habitantsalors. A cette epoque, I'ev4que

etait l viedB6 Mgr Jos6 Mada Masia y Vidiella, Franciscam espagnol,

Lima en x86 et mort le 15 janvier 1902 egalement A Lima oI ii
sawcri
avait dA se retirer so 1896 par suite de la pers6cution,
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L
poque od il fut
est resi dans notre patrie jusqu'en 1899,
exile par l'impiUt alors rignante. Le labeur admirable du R. P.
Stappers que tout le monde connaissait plutot sous le nom affectueux de Pure Juanito, se palpe dans le nombre relativemen
considerable de pritres qui ont e~M ilev•s par lui et qui occupent
dans les dioceses tous les degrds de la hi•rarchie eccldsiastique...
Le R. P. Jean Stappers a Mtepour la jeuwesse, de meme que l'inou.
bliable Frsre Miguel des Ecoles chritiennes pour l'enfance, l
meilleur des dducateurs et des maitres: en meme temps que
l'enseignement, ii prodiguail par son exemple la semence de la
vertu... *

On lira avec plaisir cette belle page ecrite par le Vic ire
gen4ral de Quito, a la mort de M. Stappers :
c ... La formation du clergd qui est la noble mission des mnritants et modestes Lazaristes, le bienfait inestimable accordt par
Dieu d L'Equateur, tait aussi I'auvre e pridilection de son

caur at de son sle. Les pritres qui se formaiet daens es sminaires et que le R. P. Stappers avait alimentis des leur enfance
du lait de ses vertus et de sa science, itaient sa couronne et sa
gloire ; il soet aujourd'hui sa r~compense. De lear c6t, an
milieu des amertumes, contradictions et dfaillances de lew
saint ministhre, its ne rencontraient pas d'appui plus solide,
de consail plus slr, de parole plus rIconfortante, d'dme plus
compatissaste que rlme et le conseil de leur pre. Et si le prdlat
etait la t9te de ses pretres, le R. P. Juanito, par sa mission et
sa bontl, ,ail le camr du clerg. *

La Colombie. - M. Stappers arriva & Popayan, en pleine
guerre civile, au mois de d6cembre 1899. II devait y passer
onze ans: ciq comme superieur du1 petit et les six autres
comme sup6rieur du grand s6minaire .
x. La Colo nbie a, d'apres le re-ensenent de 1922, 6.617.833 habitants.
La hi6rarchie 6cclsiastique se compose de quatre archevch6s, de douze
&vEchs, sans compter quatre plusieurs vicariats, sept prtfectures apostoliques et une Mission sui juwi.
La Congr6gation y posshde trois sminaires diocksaios, plusieurs maisons
de missions, deux prftectures apostoliques, la maison centrale o6 se trouvent
le s6minaire interne et les 6tudes, enfin une 6cole apostolique.
Cali, e6v&ch,
rig6 en 19o, capitale du dipartement El Valle, 68.777 habitants. Les confrvres soet aumboiers de plusieurs maisos de Filles de la
Charit6, particulibrement de leur maison centrale.
Popayan, krig6 comme 6v&chaen 1546 et en archevachM en 1goo, capitale du d6partement El Cauca. Les Prktres de la Mission vinrent prendre
la direction du seminaire en 1871 sous la conduite de M. Foing. L'6veque
etait alors Mgr Bermudez. M. Stappers y connut deux archeviques : Mgr Maniel Jose Cayzedo transfer A Medellin en 90o6, et Mgr Emmanuel A. Arboleda, Lazariste (1907-1923).

Sainte-Rose de Cabal, village de 2o.ooo habitants, cole apostolique de
la province 6tablie d'abord A Cali en x886 et A Sainte-Rose en x896. En
9go7, le visiteur transfera pour un temps de Cali & Sainte-Rose, le s6minaire et les 6tudes qui sont installis aujourd'hui & Bogota.
Manizales, kvehe erig6 en g9oo, et capitale do departement Caldas,
5r.838 habitants. A r'poque de M. Stappers, P1vgque etait Mgr Nazianzeno
Hoyos (go901-1923).
Au diocese de Manizales appartient Sainte-Rose de
Cabal.
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II possedait 1'estime et la v6neration de tous sans excertion. Monseigneur qui avait en lui la plus grande confianc.,
venait fr6quemment au seminaire et aimait a prendre conseil
de son cher sup6rieur. Les Filles de la Charit6 le v6n6raient

igalement.

, Par son exttrieur digne et modeste, kcrit l'une d'elles, ii
faisait penser 4 Dieu : c'tait comme un portrait de saint Vincent. En toutes ses actions il manifestait sa bontd et son amour
de Dieu. Nous admirions son zele pour le salut des dimes. Malgri
ses occupations de supcrieur et de professeur, it trouvait encore
du temps pour confesser lesamalades de I'hopital. Avec quel
empressemeni et quels soins ii s'emplovait J preparer les petits
garcons d la premiere communion ! Et on remarquait qu'il
s'occupait des plus pauvres et des moins intelligents avec une
patience et use charite admirables. II dEployait la mime activith
pour faire le catchiksme aux enfants des classes de nos saurs.
Sa compassion pour les pauvres malades et les personnes
affligees etait remarquable. Les Filles de la Charit de I'hkpital
de Popayan conservent une grande reconnaissance pour tous les
services qu'il leur rendit durant une terrible epid6mie de typhus.
Tous les ours il allait leur dire la messe, administraitles saours
qui itaiest en danger et, malgre la distance qui separe le sdminaire de lhopital, visitast deux fois par jour celles dent l'itat
itait grave.
Toutes les personnes qui connaissaient la piete de M. Stappers
avaient la plus grande confiance en ses is pirs;lusieurs attibuaient d leur eficacite la gurrison de maladies graves ou la
reception de grdces particulibres. x
Quant i ses 6~1ves, voici le t6moignage d'un de ses disciples pr6f6res, aujourd'hui vicaire forain et cur6 d'une des
principales paroisses du diocese de Popayan:
a M. Stappers fut vraiment un saint. Es mreme temps qu'il
travaillait efficacement d la formation du clergi, ii gravissait 4
grands pas les hauteurs de la perfection chretienne. Je l'ai admsrs
comme professeur, directeur et modle de tous ceux qui, comme
moi, ont eu I'heureuse fortune de se former 4 son ombre bienfaisante dans les cloitres du grand seminaire de Popayan durant
les annies 1904 d 1908. Aussi je puis dire ce que j'ai vu et eprouvi.

11 etait pieux as plus haut degre et edifiait profondiment
quand il calibrait le Saint Sacrifice de la messe. Bien souvent,
comme crdimoniaire, f'ai e le plaisir de l'accompagner d l'autel
et toujours f'ai remarqud en lui quelque chose d'extraordinaire.
C'leait aussi un spectacle bien edifiant de le voir et de 'fentendre
reciter 'Office divin.
Dans la direction du siminaire ii s'est montri prudent et sil
tout d Ia fois : ses actions, ses conseils, ses directions, ses determinations etaient frappies au coin d'un remarquable tact et
d'une fermete qui ne laissait place d aucune hisitation ni preoccupation.
Sa charit etait admirable. Malgri son Age, i .aimait A se
rendre familier comme un enfant, d procurer 4 ses fils spirituels les objels de pidte qui pouvaient leur servir et d les faire
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pariiciper girreusement au fruit de ses saintes priswes et des
faveurs que le cide lui accordail en abondance.
Moi yui dois le couronnenmnt de ma vocation sacerdoiale,
apris Disu, a ce p re spirituel si diligent et si aimable, je vnire
sa imemoire, j'admire ses vertus et, en prisence del'Etered, je
a
lui ojire I'hommage fervent de ma reconnaissance.
En Igio, e T .H. P. Fiat demanda a M. Stappers un nouveau sacrifice, celui d'abandonner Popayan pour prendre la
direction de 1'importante maison de Sainte-Rose de Cabal ob
se trouvaient alors r6unis, avec I'rcole apostolique, le s6minaire interne et les etudes de la province de Colombie. Notre
vkner6 confr&re garda sur son changement un silence absolu
et. le jour m6me de la sortie des 616ves, il partit de tres bonne
heure du grand s6minaire sans que personne, sauf quelques
confrtres, sdt qu'il ne devait plus revenir.. Sainte-Rose de Cabal. A Sainte-Rose, M. Stappemr fut entour6 de la meme vdndration qu' Quito et a Popayan, durant
lea six annees qu'il en fut le sup6rieur.
Le parfum de sa vertu embaumait tous ceux qui avaient
le bonheur de 1'approcher et se rdpandait au loin. II n'y a
pas lieu de s'dtonner que Mgr Hoyos, 6veque de Mabizales,
ville voisine de Sainte-Rose, l'ait invite plusieurs fois et avec
insistance a precher pendant la retraite eccl6siastique. A la
fin, comme M. Stappers s'excusait, a cause de la cecit : c Je
veux qu'il vienne, disait Sa Grandeur, qu'on m'amene le saint
quand bien mAme il ne pracherait pas, je veux simplement le
montrer a mes pr6tres. a II y allait, il prkliait et dans ses
instructions il impressionnait vraiment ses auditeurs, bien
que sa parole n'eet rien de l'iloquence ni des agr6ments de
'humaine sagesse, car il ne se prechait pas lui-m6me, mais
in ostensione spiritus at virulis.
De&j passablement sourd, sa vue allait aussi s'aflaiblissant
par suite de la cataracte, et il dat demander an Nonce de
Bogota 'autorisation de dire la messe de Beata. Dans son
impatience de recouvrer la vue, il n'ejt pas de repos qu'on
ne lui fit, durant les vacances de 1914, l'operation a I'eil
droit, laquelle pour 6tre prematuree, n'eut pas de bons resultats.
L'ceil fat long a gu6rir ; un peu plus tard la cataracte se reforma
et le pauvre M. Stappers devint presque compltement aveugle.
En octobre 1914 il fit ses noces d'or de vocation b la petite
Compagnie; mais comme on dtait alors en guerre, et surtout
a cause des ruines amonceldes en Belgique qu'il aimait presque
a I'dgal de sa patrie, il ne voulut ni compliments, ni chants,
ni reprisentation; uniquement il accept a la fte religiense,
c6labra lui-meme la messe solennelle et accorda un grand
conge b toute la maison.
Il continua de travailler encore au prix de mille souffrances
et difficult.s. A la fin de l'annte 1916, sourd et aveugle, il
dot abandonner la direction de la Maison Centrale de SainteRose. Pea 4pres il tomba malade et le mddecin ayant conseillk
an changement de climat, M. le Visiteur l'envoya J Cali
Laissons la parole au confrAre qui 'accompagna dans ce voyage :

-- 579 a II uio n coia beaucoup de sorir de Saimlt-Rose et do dive
adieu d4 icoal Apostolique st d ses classes de latin, t f'ai quelqu~
boss motifs pow croire qu'il fit gdn•rsusement ce sacrifioe. D~signo
pour 'facompagnwrd Cali, je I'aidai la ville A preparer ce
qu'il deuai emporter ; cela se rdduisit A presque vie en deors
des ckoses absolument ncassaires. Quelques instants avamt de
partir. it se traina commn ii put jusqu'd la chapelle; st Id js
k vis, apris us moment de profonde adoration, se prostener,
baiser la terre trds humblement et puis softri les larmes aum
yeux. Je posse que ce fut Id son fiat ! Ensuite, Ie voyage de SainteRose fusqu'd Pereira dura 7 keures an moins. Port swr use
litiire fort lourde, par un chemis this mauvais et glissant, sp
les 6paules de quatre hommes qui, on le voyail, avaiest paine 4
le soutesir et me savaiest oa mie le s pied, le ban M. Stappers
dut •pfouver plus d'ue secousse et plus d'ru srsaut le long
du chemin ; cependant je me tui extendis pas use plai•te I A
peu prbs an milieu du chemia, un des quaore hommes itant
toWbd, lt ltisev se renversa et M. Stappers roula d terre an mi*
lise de ta boae ; mais pas us cri, pas use plainle. Cela me fit
voir coabies il itait mortifie at maitre do lui-mwme.
A pais l climat chaud de Cartago I'eut-il remis us pen
qu'il cowmsena 4 parlor de ses espirawes.eti projts det travail,
ce qui acheva de me convaincre qu'il msritait parfaitemeeU tout
I'lageo rrtenu dons e qualificaglf de bourreau oe tra~vil g'on
avait co~mase de lui donner.
Derxires amnecs. Cali. - Bien qu'k maiti6 sourd et aveugle,
il ne perd jamais son temps h Cali; il s'occupe de faire le
cat.chiome aux enfants des classes tenues par nos senrs.
Toun les jours il se rend -- diflicilemeAt 4 causo de se* inmf
mitds et aussi de la distance - tantat a une cole et tant6t 4
une autre, Egalement il se prtsr volontiers 4 donnesr l wmaU4
reasc hob4omadaire aux sceurs do s6mz aire, ou lne conf&ronce r.ensuete aui~ soeur5 de la ville, 4 parler A la r6uniol
des Dames de 1 CharitA ou des Enfants de Marie tmmacul4e,
A la maison il multiplie et prolonge ses visites au SaintSacrement et ses chapelets. Cependant il lui restait encore
hiep des moments libres. Heureusement la Providence avait
plas6 a. o6t de lui des confrres charitables et ddvouds : I'un
allait lui faire quelques lectures en vue de ses catcliismea
ou do ses conf6rences; un autre allait pour la lecture spirituele
haute voix le fr6re coadjuteur lui lisait
a
dao sa en ambre,
e1 Nouveau Testament et l'Imitation en espagaol et d'autrea
ouvrages quand il en avait le temps.
Enfmn n habile oculiste lui fit 1'op6ration de la cataracto
a 1'aOil qui n'avait pas encore 6t6 op6r et elle reussit parfaitement. QeUlle ut la joie de M. Stappers ! Lui, si.pieux, pouvait de nouveau reciter son br6viaire, clbrer la messe du
jour; lui qui ne savait pas perdre une minute pourrait lire
sans 1'aide d'un lecteur. Que lisait-il ? les journaux ? trEs peu,
car il lea trouvait insipides. II lisait les vies des saints, lea
biographies des contemporains, des ouvrages de pidt6.
Si le bon Dieu se plut a 6prouver notre oonfrere durant se
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longue existence. anst lui m6nager 6galement de bien grandes
joies. Une des dernidres et des plus douces fut la c614bration
de ses noces d'or de pr6trise. le ixjuin 1920. A cette occasion il rerut de nombreuses lettres ou telegrammes de felicitations, venus de Hollande. de Colombie, de 1'Equateur, de
la nonciature de Bogota qui lui transmettait la b6aediction
du Saint Pere. Le journal catholique de Cali annonait ce
joyeux 6v4nement qui coincidait avec la fete soiennelle du
Sacru-Cueur de Jesus, publiait le portrait de l'heureux jubilaire et un article avec ce titre: Hommage des anciens lkves
des Lazaristes. Nous en citons le passage final qui se rapporte
au sejour de M. Stappers a Cali:
S... Depuis 1917, Cali a 'heureuse fortune de possider ce
saint pritre. Si us jour. Dieu irrit diterminait de chkdier cette
viUe, M. Stappers serait us des cinq justes qu'elk devrait preseter pour arriter la main de la divine justice.
C'est un apotre. Tous les jours, malgr ses So ass et sa mauvaise oue, it parcourt le long trajet (x.5oo mitres environ) qui
va de sa residence d I'h6pital ou il va remplir sa mission #vangilisatrice et sacerdotale. Ef cependant, avec la simplicitM et
T'humili qui le caraci•risent et qui forment son meilleur ornement, it dit qu'il ne fait plus ries, qu'il est 4 charge d sa commusawid...

-

La veille, les Filles de la CharitA qui out quatre dtablissements a Cali, se r6unirent a la Maison centrale pour lui faire
une petite fete. II remercia par quelques paroles du cour et
donna le Salut du Tres Saint-Sacrement.
, Le lendemain il chanta la messe, entour6 a 'autel de deux
confr6res qui I'avaient accompagn6 durant de nombreuses
ann6es en Colombie. Mgr l'Eveque, bien qu'ayant cel6br6 ce
jour-li I'ofice pontifical A la cath&drale, voulut bien, accompagn6 de son vicaire gen6ral, partager le dejeuner de la petite
communaut6. C'est que Sa Grandeur avait connu M. Stappers
an petit seminaire de Quito oi il avait et6 'le collaborateur
de nos confrres. Au dessert, un confrdre lut une belle adresse
a notre cher jubilaire; j'en cite un extrait:
a... Votre apostolat en Asrique, vous le consideres, je I'ai
entends de votre bouche, comme use grace de Dieu extraordinaire ; sans doute parce que, comme la moisson est grande et
les ouvriers peu nombreux, rous trouvies cbez nous un champ
plus vaste pour votre zle. II y a un demi-siEole que comme apoite
devout, vows travailles in/faigable en Amtrique; un demi-sikle
que pat votre parole, vos pta.es, votre exemple, votre intelligence, votte cIur, par I'effort ginereux deIole
bras et la sueur
de votre front, vous vous dipensez pour le bien spsrituel des Ameticains. Et si, apris plus de trente ans de rudes travaux d I'Equateur, un dicet de proscription vous chasse de ce pays, qu'il me
soil permis dans un ilan de joie et de gratitude, de m'.crier ples
d'enthousiasme: O felix culpa! Si un gouvernement impie
vos a exile de la patrie de Garcia Moreno, la Colombie vous
a accuilli avec joie ! Le 23 novembre 899 nous avons eu la
joie de vous recevoir d Popayan. Je suis timoin, Monsieur, de
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raisout, dri ile. di Id pjrdence avec laquell vous avez gou-

v'ern durdist tiois lusties Is deux siminaires de cele nibie ci,4.
Et si plus tard vous dvei dd quillet ceie ietre aimie i'oy continuer votre labeur fimond, d'abprd a Sainte-Rose e C al, ens.i t e
driis ceti belle reiste dii Valle (Cali) ja1ýais vos
u -ve
pu4ifi
mctre che seiiiraire e Pofiyaii. Vos fils du ssminai,e de Popttyan, la irillr touie eilii4e, timoin de vos vertus, ne vous ont
d
iim plus. P'oire hqom esi frononct par ItoWd le mon e
pis obifio
avac resp:c it vi&bradi6n el les peisoinnes qui mot euea nais- .
sance de vos "noes
d'oi. sacerdolates se sdit emressies de vous
i de leur reconnaissance.P
efitoyer le Miioigitnge di leni amour
Le confr-re qui parlait est de Popayan; ee qu'il andit est
la pure ydrit. En voici des preuves : Un de ses anciens e61ves,
aujourd'hui pretre, vint lui offrir une chaine et une croi3 d'or
stt itquelle ii vraititit gi.ef : 6/i iig 9 i. Amour aii 1..P.
all
jii
J.-P. S'tcizpis. Uti dthtte fit 1t vOyag! de Popayan
cciesiastiqies uiid ~t
pour lUi ifri a nttm du qieliaes
i~ire trJi
ati liait : Ho.iheeiie At gr•ditude
dfe visite en Of"ofh
'F.Stappets, l'ccasioii de sies ics
P
.digne recteu IA f. P.
d'o* saiertdltalt. J'ln iS6b et i9t6.
tlepic fneiit env•va
tUaS 'aI'rs-inidi le oguv~ieei 81ii
d'absod
1. Stap'ptS tine nfote-Oftielie de iflicitatidii et pei
apt6s ii S pi6senttait peffiselOlueiiiti jpZii lui ofrir ses honiniages. L6 slir il eivoya Ib uusiqdes diafteifiArifile jou i
odti~
i ote
i
qnelque iioreau~ d sfi rt%perf •r diev-ait
xtideiace.
Elifiii led currfief lii apprtait queiques jours phus *ard la
avait
,veji, teni a. lui envc.yer
lettre de N. T. H. Pere qui,
ses f~fiiitations et s pat•erielle bn&dicition. Quanid M~. Staplert i~feiit et vit lIsignatut, ii maniftiesa une graiide joe
et s'&iir if Ah i ceiti letire me matquai$4i I fi aimait tant la
Congrm
at#i at les ir•i~eis suipifieur ,
Ce fftes liissAreint dans son coaur un biane de ionsolation
qui liii dGii .ompne un regain de vie. Si V'ou vent se rendrh
coingt copi1ien jeunrie, malgrA l'Age, ?e conservait Je grand
coeur de M. Sppers, on peut lire sa rponse aun flicitations
qii'il eýut diu cerg de Quito, r6eonse;eproduite. dans le
Bulletiii iecdisiasique de ie'Equafeur de juillet-septembre 92o.
Cali, 23 juillet 1920.

Reverendissime Monlsie•t A4rsine Suaise
e mdtropolitinte Quiti:
doyest
c du shapitA
TrIs hiono, Monsiet) etche# Ani;
H 9 « 0ude fours jfai edi le flaisir de rieedir une adressi
eiives
bod8iale di oiiS it de ..beaucoup d'aidres .diciens
ires
.
i;ta . ei itd t.
toiriis
o i
iiiifnierit acohndiissdit de cetie marque
S uis
f
soutuls
de
i
us.
a
ie reTii ls signatiures
ri
et d'affectio.n J'ai
raMiieeitd meia mimnoire le noama dacun ,
veffta agiFril
ciii

k!adiir

oi
f'diiais
Abiei

4

vous embrasser

awffecift4spsemen

s'il m'eut eti doiini daie i tuveir aiu mii ieti de voiis i L'unipee
s de vou accorder
a~ #i poii~oi esi de prir ifd
~sd ·tit
if
c

,-

582 -

d tous Ie bonheur de clibrer les mnmes noces d'or et d moi eehu
de vous y servi de parrain, mais d Quito. Le voyage ne sere
pas tris codgeux puisqu'une grande partie de mon caur cst resa
dans cete Rtpublique.
Ja vous supplie, Riverendissime Monsieur le Doyen, de saluer,
en mo noom, tons ls signalairesde I'adresse. Oremus pro invicem.
Pour ma part je 'ai toujours fail depuis que j'ai da sortir de
mon chr Equateur I Dorinavaxtmes priiresseront plus frequentes
encore; Die vauille qu'eles soieut aussi plus meArlosres oa
faveur de prItres si ignes de mon estime.
J'ai t'honneur de me dire, Monsieur at Iris Revirend Vicaire
genral,
Votre humble seroitur et sincire ami,
J.-F. STAFrERS.
Les fetes des noces d'or sacerdotales de M. Stappers avaient
eu leur echo aQuito, non seulement dans le monde ecclsiastique, mais aussi parmi les laiques. Le Comrcio, journal
de Quito, dans son numero du zi juin 192o dediait un article
an jubilaire sons ce titre: le Pire Jean Stappers.
i Ce West pas sans la profonde emotion que cause 'a//ection
quand l'objet aimA se rencontre loin, bien loin de nous, que nous
reproduisons le nom vinar de l'un de nos maitres. A sa mimoire
nous devons aujourd'hui readre hommage, nous, les nombreux
Equatoriens qui avons trouvi en lui, d d'etree de a vie, le plus
grand des amis, ie plus sage des maitres, le plus prudent des
conseillers... La socid de Quito doit au P. Jean Stappers use
bonne partie de ses homnes de bien t l'Eglis ede'Equadeur
beaucoup de ses pritres exemplaires.
Dou des qualitis qui fout I'homme sup~rieur, le Pire Juanito,
comme nous aimions tous d l'appeler. etailt s type du directeur
de college et de leducateur. D'education delicate et parfaite, de
talent notable et ifergie de commandement, de maniures agriables,
ayant une grande connaissance du monde et du cour humain,
un don special d'assimilation, doa de beaucoup de bont, le
P. Stappers itait un komme robusts et de haute laille, d'aspect
ilegant et imposant, mais galement plain d'attrait et de sympalkie, aim et respect de tous, a qui les phres de famille confiaient volontiers lews enfants et en qui ceux-ci voyaient le meilleur et le plus aimable des maitres.
Que de souvenirs agreables nous viennent en prononcant son
som I Nous le voyons, aprhs tant d'asnnes, traverse les cloitres
du Petit Stminaire de Quito avec son aspect auguste, et entrer
d la salle d'etude oi~ nous nous trouvions, attendant avec crainte
et un peu de curiosit la proclamation des notes du mois I Que
de veritgs ne nous disait-il pas ? Quel n'dtait pas notre etonnement an voyant qu'il nous connaissait si bies I Qiws conseils
s'Achappaient de ses klres et si bien adaptrs d chacus I Comme
it savait nous former tout en plaisantant !... ,
An commencement de 1921, M. Stappers se sentait decliner

et en gemissait un pen. See catchismes lui codtaient davantage ; mais il ne voulait pas cesser de travailler.
11 fit la retraite annuelle avec ses confreres au mois de aep-
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tembre 1921. On le voyait suivre les exercices piniblement;
il cut beaucoup de mal A faire la rdp6tition d'oraison. Son
superieur tacha avec beaucoup de d6licatesse de lui faire
comprendre qu'il devait renoncer a ses cat6chismes.,D'abord
M. Stappers garda le silence, il h6sita; enfin il dut s'avouer
vaincu. Ce fut pour lui un coup mortel Bient6t apres il cornmenca a perdre la mdmoire; ii ne se retrouvait plus dans le
briviaire et se vit obliger
Ie laisser de c6te. Le mrdecin
constata an commencement de congestion ce6rbrale et ordonna son transfert immn diat & I'hpital. 11 y sdjourna dixneuf mois environ avec des alternatives d'amelioration et
d'aggravation et regut trois fois 1'Extrgme-Onction.
LA encore il manifesta le zMle qui devorait son Ame d'oiptre.
Tant qu'il le put, il aimait A visiter les salles de malades et
a leur adresser quelques bonnes paroles; il leur montrait
beaucoup d'intert, les exhortait a se confesser et priait pour
eux.

La mort. - Pen de jours avant sa mort, il donna une nouvelle preuve de la bont6 de son coeur. Un de ses anciens confreres de Quito qu'il avait connu des la Maison-MWre, allait
c616brer ses noces d'or de pratrise. M. Stappers ne l'oubliait
pas et voulait lui &crire personnellement une bonne lettre.
I1 essaya; au crayon il noircit une page et demie de papier.
H61as ! il dut confesser son impuissance; les mots ne lui venaient pas, il r6p6tait deux et trois fois de suite les mnmes
expressions, il n'achevait pas les phrases... Triste. il pria un
de ses confreres d'ecrire la lettre et lui-meme y apposa sa
signature. Quatre on cinq jours ap:rs il rendit son Ame,
Dieu, le 23 mai 1923. Le confrere de Quito regut d'abord la
nouvelle de la mort et plus tard seulement la lettre signke
du cher d6funt.
En l'absence de Mgr de Cali, le vicaire g-n6ral du diocese.
entourd du clerg6 de la ville, presida I'enterrement. Le corps
fut transport6 au cimetitre sur les dpaules des personnes
notables qui avaient assist6 aux fun6railles.
Nombreux furent les t6elgrammes de condolance regus a
ia nouvelle de cette mort. Tous respirent I'odeur de samtet6
que le cher d6funt avait r6pandue autour delui par une vie
toujours exemplaire. Citons-en quelques-uns :
L'archeveque actuel de Popayan : J'avais une tras grande
estime pour le P. Stappers et je diplore sa mort.
Un chanoine de Popayan : Reoevez mes condouances pour la
perte ici-bas du R. P. Stappers, mais aussi mes filicitaions
patce que nous aonms gagne us saint dans le cil.
Le sup&rieur d'un de nos s6minaires : Consolons-nous~'avoir
perdu us modle vivant du parfait missionnairae sdrs que nous
sommes de possider au del un nouvel intercesser.

Une Fine de la Charit6: Nous nous unissons A la doukeur
de la communautM pour la mort du saint missionnaire.

Un cure : Heureux celui qui meurt comme I Pere Stappers,
saintement prepare...
A peine sa mort fut-elle connue a Quito que plusieurs jour-
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cedte chapele unir nos priires d celes de ceux qui, loiti de nous.
plurent aussi ld-bas, en prtsence de la d&pouille mortellZ 4e
'letw prottesir at d leur pere. Toutes lesIe@rs prononcent son
,tq ave
ramour,
sa memoire saint reoit, il sempble qu'e mourantl
ses Ivertus exialft W nouveau un parfum celeste, et chacus
•
die ius, ibmoin di sa sainte vie, objet et but de sa charit infaiKgaibe, est t
mtoi ea la pteuve de ses labýus vraiment apoi6iyesg . Ceaparfa religietux, ce prdire selw ke caur de Diet,
Vicet caiteu sans rivl, ce fits de la GCoigrgaqion de Saint
ViwrCen -de Paul. recut au baptime ie -nmn de' .fea-Franfois
;
et iotre sociWtl, en raison de t•afection que sa bo~M sut inspirer,
wne F/P4elait. e du nom affect*eux elt che de Pire Juaiiito...
fe piats uiquement et d juste litre, prendre part au deuil
gus touche de 4ien pris tmon cIwur de 'fil spirituea; au nom du
clrge da'ce cher arckidioase,form6 par Ie sle ardei d'un maitre
si ai~p dt d'un directeur si dclairi, je viers usir mes pauvres
ri-ires aux vrtres el, comýme un orphelit, 'me consoler eqt famille
par les souvenirs de oitre Pre ; j .viens enfin mler mes larmes
aux vttees... 3

Outre les confreres de Quito, 6taient presents tous les pretres
ses anciens ,lves, que leurs occupatonslaissdrent libres a
'heure de a messe, et un nonmbre refativement grand, de laiques
de toutes les classes de la societ, eux aussi ses anciens 61ves,
puis des delegations des diffrentes coinu Waaatds de deaunes
auxquelles ii s'6tait devou&.
Un second service funxbre fut crd&b le 13 AlUe au etit
smiuaire de Quito, sur 'intiative des ancin Aklves, par
hM. le -Vicaire genbral. Apres 1'Fqice e•t lieu Vinauguration
d'une humble plaque. de marbre qui fut phace dan•s escalier
d'honneur et qui portait I'inscription suivante :
A la venerand memoria
del Padre Jfan Stappers
los aluminos de r876- 899
l'huile
vit . dgnWtio ~i la maison 4'u prtrait
,s
de . Stappers, tel quil etat a' Lage de 40 45 ans; taejau
ýes't i i s ,e4ul
.^al,
sve, M. ChaLe
, .4ief
W

eWi$P.

apbies -de Sainte-Rose et de ses souienir. .On
p •.6
e phto•l
&it:'il .est trcs bien. Eui fette.circonstance, Ie D r Six• e Durn.
i"tectur .da .Conserva4tire National de .Muique, -pronpoa .uw
discours dont nous citons un fragment uo il fait Je portrit
mgora de M . Stappers :
Pawu dsPw 4aleat sp~dial de pietrat.•L i, parUjt m-naiWSAw
hordt4'a4aw
Ae,a ~kshoogi defa~'ean e~t.fAneJlampme, dEi.
dAi
e
•hvaiWt i*tdigoblemet pour ~ e
fwor les autLes, it
.Oxrimsas sl4s
saw sa .codte.
aux que 4o Pruiewxce avaifl
Jatr jegllieSft, ajswvateur discr4.-des d4tails. Jernsewaut casest
de pir iV pguvoetait magistkaime
Wstwu de so* xse 4d 4ei4e
acnt dans sariW, dB Is
&meai
s ie
srisaqire xaawe i dAir
main, afrevtams.Att., cowme use 4persone 4q5 sowaftbl ýa vie
a~aiteles A gwrs .4 .elui
'ise Ja £•anti pas. Doux ess faiblesse, ferste quat 4 J s qu'it se puo saita. i dsetrst d
eicnes mainrs e ArOsar de ses boeas, fruit g~eraux 4 .aboadaxt
AI s e-wroPair. Tdle ast, A ton awis, 1a maiso# pour lague
.d*umr
J. Stappers Splhilse ,ag iAb4maeut uas -poqe
Je
s, ta Wl••'4 ses 1awss,J'••ore Ass 4mpr.ssions 'aublisai•

tur aen shO
b Cs te•sPers a
M. le Vasit r r6ppdit a
4f1Aant xeeBaquer 4wue s'ljaaUait ad"irer les grandes qualit4s

Ae M-. .tappeis. i falJiJt »An i reconaaaite quwe so sAqit ost
Imti ,ie waist Viwent 4u wit tjow urs Adais Ja Co= "uath..
par Jes 44taiU aut6ewiars coQmbien M. Stappers avaii
On xpit
40 aiw -4
«t tiia6- V ulatear. DteeIt e
' an ept izre -qpe
.dpjtie paao Ape atre 4srre a le plus affectioaA dcanwt
sa vie de missionnaixe. Un jour, pendant les derniese acaB4es
disai : A.voez que WOUS
'll pas1& 4:li0. *w GnQfefi
OSu.cwur laissma 4chappwera?4tae pUAs :
bh
C Zs . xix; naonse
if4u te'.
WAse 4
or
Wi,
5ais Jj'tisw Wa
VERTUS DE )&.JEAWFSI

AICOJS STAPPERS

1. Pftrf
:j6e osWfre es, M. $tappeis 4ounait
hve asre~
A se
tieaTOaple da mavai4 at swtot de lapi6t. 11 disait*es prikes
poentePt, *vet fexwer et willait & 4e que, dans Jes actes
publics, elles fussent r6citdes avec une respectueuse Jeatew.
11 sa@pnt t Ji4-uaXwe 4'ia Quito un chascine alla4t par
14agiapelle Au petit awinaiare
(ap.let
!
4dwotion .Aie s=
eSvc )As
s k tajt
. qui
slY voiulai±t l'emteadre qne pQur
bien reciter le rosaire ii fallait aller an petit s6minaire. C'0tait

ia -nn*e j4eweace as gard tAdiniwe de PEopyan, nmis ourtout aV&es axs jaenes geas, lW .seminaristes 4et tudiants de

IwOe "adsws un Xpu exagrt6 swr
Sainte-Rose; ii deve'gi
4 pQint.
Ii teAnait .aBSai 3i c-e sw tout le nonde r6ppnde anx perxes
I rauteet i4tedligiUle viqx et A I occasion 0 Uaisait
,osales
njsure qa'uu n rnissjinnaire avance eP vocaQobserjyr q)a
tio,; J deviept pafeaseu pour xrpondre apx priores.
patioWs
w des prxccw
- th une
mwntale
o
fairs 'auisna
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-586constantes de M. Stappers. Non content la veille d'entendre
les points de la m6ditation, aprvs que la communaut6 s'etait
retiree, il allait souvent prendre le livre et parcourait toute
la meditation.
II chlbrait la messe avec une grande ferveur. Queles que
fussent ses occupations, ii faisait invariablement son bon
quart d'heure d'action de graces. A 'antel il prononait es
paroles de la liturgie avec ddvotion, meme avec un pen descrupule; c'est pour cela qu'a la conscration ii disait la formule, du moins les premieres paroles, a voix haute, exagerant
la prononciation des consonnes finales et allant parfois jusqu'g ripeter tel on tel mot qun'il croyait n'avoir pas bien dit.
Dans ses nombreux voyages, il n'a presque jamais manqu6
de c6lbrer la messe comme aussi de rqciter le saint office.
Une fois, voyageant avec un confrere de sant4 ddlicate, Ie
second jour de marche a cheval, apres nne mauvaise unit,
on se leva de grand matin et on dut attendre le sacristain
pres d'une heure a la portee de lglise. Toute la journme se
passa a cheval, sanf le temps de diner. On arriva le soir au clair
de la lune chez un cure tras ami de M. Stappers. Naturellement
le souper et la conversation se prolongerent... Quand M. le Cur6
la chambre oh nous devions passer la nuit,
nous conduisit
M. Stappers voulut reciter Matines et Laudes de l'office du
lendemain. Le pauvre confrdre, extenu6 et a moiti6 endormi,
disait le breviaire de mauvaise humeur et avait hate d'en
finir. M. Stappers I'exhortait de temps en temps a aller plus
lentement; quant I lui, il le recitait avec toute sa ferveur
ordinaire.
II avait une confiance admirable en Dieu et n rintercessioi
de la Vierge et des saints. Aux seems, aux seminaristes, aux
personnes avec qui il 6tait en relation ii faisait faire souvent
des neuvaines auxquelles lui-meme prenait part; et par sa
ferveur et sa foi il obtenait bien des graces.
Dans les cat6chismes, frdquemment il demandait aux enfants des prieres, des communions pour obtenir une faveur
qu'il drsirait pour lui ou pour une autre personne. Aux Ames
qui se recommandaient a lui ii repondait: £ Oni, volontiers.
je prierai a cette intention, mais surtout je ferai prier les
enfants. *
Pitf liturgique. - A Sainte-Rose, meme quand il ne pouvait plus lire, pendant la messe chantee et les vepres, il tenait
son livre de chant ouvert comme tons les autres confreres et
frdres.
Le Samedi-Saint, aussit6t l'office termin6, il faisait de 'eau
6nite et parcourait la maison aspergeant toutes les pieces;
il ne laissait pas un coin sans le benir.
Ses visites prolongdes avant et apres ses sorties en ville
6difiaient beaucoup & Quito et ailleurs. N'est-ce pas chose
digne de remarque que I'ddification qui rpsulte si souvent de
la pratique de nos regles et de nos traditions. En dehors de
ces visites, on le voyait souvent agenouille, an petit s6minaire de Quito, entre la sacristie et le sanctuaire de la chapelle.

II avait 6tabli au petit s6minaire de Quito la conir6rie des
Sacres-Coeurs et de iAduration Perp6tuelle. Avec ses membres
(30, 40, 50) il r6citait l'oflice de la confrerie le dimanche et
le mercredi; avec eux &galement, le dimanche et le mercredi
il faisait la visite 4u Saint-Sacrement.
De cette vie d'union a Dieu, de son application continuelle
a la divine presence provenait ce goit exquis qu'il avait pour
la liturgie et les grandes ceremonies des ordinations. Je ne puis
me rappeler sans une profonde edification l'insistance avec
laquelle, a Cali, tout impotent qu'il tait, ii se faisait condure a la cath6drale et au moment de l'imposition des mains,
appuy6 sur le bras d'un de ses compagnons, il s'en allait p6niblement prendre part a la religieuse et solennelle c6r6monie.
On pent comprendre par l~ son esprit de foi qui le faisait
penetrer vivement dans les mysteres cach6s de la liturgie;
et bien qu'aveugle on a peu pres, son regard interieur, tout
impregn6 des lumieres d'en haut, lui faisait trouver Dieu
dans les signes sacres de I'ordination.
D&votion d la Sainte Vierge. - 1I celebrait solennellement
le mois de mai et la cl'ture s'en faisait avec une pompe exceptionnelle. A Quito, par exemple, apres le souper, enfants et
jeunes gens formant procession parcouraient en chantant en
I'honneur de Marie, les corridors du rez-de-chauss6e et du
premier dtage de la maison, puis les allmes du jardin. Partout
des orilanmmes, des banderoles, des guirlandes au milieu des
lumieres. C'etait une vraie fete pour l'oreille et les yeux, surtout quand on arrivait i la lagune dont 'ile splendidement
illuminie se mirait dans les eaux cristallines. Aucun des seminaristes de cette 6poque n'a oublie ces soirees qui leur paraissient feeriques.
A 45 kilometres environ au Nord-Est de Quito est situ6 le
village a El Qui2ke .oih depuis plus de trois siecles on venere
une image miraculeuse de la M6er de Dieu. Dans la modeste
4glise que connut M. Stappers comme dans le temple vaste
et somptueux 61ev6 par la pi6et des fideles, la Sainte Vierge
aima toujours a combler de faveurs ceux qui l'implorent avec
confiance. M. Stappers, professeur et supdrieur du petit seminaire de Quito allait, dit-on, chaque annee aux vacances, en
pelerinage -LNotre-Dame de a El Quinche >.Ce qu'dtaient ces
pIlerinages, nous pouvons nous en faire une idee par le r6cit
court mais signihcatif que fait de son pelerinage de 1897
'un de ses compagnons, le bon frere coadjuteur Guillermo
BMentzen.
Le vendredi 30 juillet 1897, sans doute apres avoir passe
la nuit au grand s6minaire, distant du petit de deux bons
kilometres et sur le chemin de El Quinche, M. Stappers chlbra
la messe au grand s6minaire et accompagn6 du frere Guillermo etdedeux grands s6minaristes,partit a 4 heures du matin
pour arriver a El Quinche vers 2 heures et demie de l'aprosnidi.
Le lendemain 31, M. Stappers clbra la Sainte Messe k
l'autel de Notre-Dame, sortit de El Quirche avec ses trois

588 compagnons vers S on 6 heures du matin et arriva A 2 heumes
du soir & Carapongo (aujourdphui Calderon,)oh demeurait I'mu
de see amis 1preax. 11 fit une bonne petite visite an panuv
malade et nos quatre pelerins repartirent pout Quito oi Ihs
arriverent vers 6 heures et demie da soir. M. Stappers avait passe presque tout le temps i I'aller,
an retour et pendant son court s6jour as sanctuaire, i riciter
le chapelet avec se compagnons. Comme toujours M. Stap.
pes fit ce pekrinage a pied et de son pas rapide. Le bon frte
Guillenro, poortant bomme de pi6t~ et de verta ne consegtit
pas A feconimencer.
II aimait beaucoup dire le chapelet et le dire en comnmuna
A Popayan, pendant lee vacances, ii allait B heure fixe inviter
nu confrere a ie reciter avec lai. Plus tard, quand il ne poevait pius dire le br6viaire, on le voyait sans cease le rosaire k
la main et dans une attitude qui manifestait avec quelle attention et devotion ii le ricitait.

IL TpRAVAI , EMPLOI DU TMPS
M. Stappers a 6td toute sa vie un bourreau de travail. Un
missionnaire qui aime sincerement la petite compagnie comnpte
pour rien la peine, la mortification, le sacrifice; il n'envisage
qnce qui pent contribuer an bien de la chore Congr4gation.
Ai a agi costamment M. Stappers. Etant A Loja, accablM
d'oWrrage, f crivait A M. Fiat pour tri manifester que la
besogne tait vraiment exessive. C'est vrai, tni r6pondit le
T. H].Pre, mais combien je suis henueux d'avoir des missionnaires si vaillants et si gftnreux.
M. Stappers, disent plusieurs de ceux qui F'ont conn, paraissait avoir fait le voen de ne pas perdre tne minute. Qu'l
ait fait le vae, je I'ignore, mais ee dont je suis bien sr, c'est
t.saconscience. a Je ne comprends
qa'i obdissait etrietement
pas, disait-iI, qu'il y en ait qui perdent tant de temps sans
senrpule I

>

A an jetme professear q ui demandait s'il ne potrrait
pas faire an sottisier des astes de latin lee phs antasante
de ses 61&~cs : Ce serait perdre da temps .s
Tant qu'dl pet travailler i ne lisait pas les joufax: il
priait ses confrmres, s'ils rncontraient quelque chose d'inttressant, de le li dire. A k fin de sa vie il les parcoutuit pa'
lois, mais sans goft; itso fatiguait vidt de catte lectuir et
reprenait avee paisir an ivre utile.
Dans les rues et meme a la maison, sauf quand il rditait
le btviaie et le chapelet, i allait toujours grand pas eomme

a• homme qi a, beaucop do besognae

Quand iAdwvit aveugle, nous savroe cwnseat - en dtls
d sees execises de pi4tC, de see classes et de ses r6erdatien
nos fr4ass tudiants de SaJite-Rose so remplagait
cowtinuelteaent aupits de laipour hn faime les lectures nressaires.
Lorsque, sur la demande de Mgr I'Archeveque de Popayarr.
1i peass d .petit a, grandaswinaire,1'eseuignemert de la
menate etait anoeeae pou lhaet exigealt de sa part mne pr-

bante. sortir de sa chambre Ia tate teflfeent dtiiffLb k1b~il
*Mi)Wt hors dt lui. 11 allait an Mefttoire iightglter . IAhate
wne grahde ta--w de Caft bieni chaud; c'ftait da combustible
qU'iS engoufffiwt v~t de krnuteah, iians repos; RI s i iTetthit
iii tijai1; intraind pur I'kcitation %ine produis~At chet lfi
de PCc4My L Le kepaS db soir, suivant i'rsage
e ban 1 C
Aftkr*ldtom arvalt lieb it 4 heureg et demie. A 8 tews t
A ahait previdr ane iduvelie tasse de cald pofr wo donhlr
du cceur bi 1Vouvrage et corriger, A Ia lueur d'nne biugK ls
6iies de latin pour sea dciii tlamls du ' iemain
ismoireubs
niiiiaiie.
;V
matin ai petit
ewiparel convenait adinirablement & sa robuste
Lc*ice
constitution. Leg jours de grande Oromenatei it allait tovjovis j pibd avic Its 6loves, pentlant qile lis ctiifrbres montail--t a cheval: Aux Oetiteý vacances de f~wrier; ayaiit d&ja
is soixnanlý.lnq abs, ii fit tism jeakn~s cosescutives de
arcihe avt ims jeunes gent da. Petit Sdninairt di PopaYin
par des chemins de montagne. Durant lea vaecnces; ii alllait
selit ietis environ.
Itpied
itWMlea 4sebrs i'im 'fiagdisittle,
Aprbs avoir dit la messe de bonne heure, ii se mettait en rotite
di~cpeau~de paulo et atmr; de soni grand bouilon.
disqii6 do sol
Onaiid ily zimtonlmnit in dimaixrhe: it faisalt line dnffrbnne
aux Dames de la Charit6, puis atfr Enfants de Marie; enfin
auk Scears bt it Jos tonfossiut. Vraimont il ktmit tbaugti et
Ifl.

tUiARIAf;

iALEs

#i1nn'entk&iodre Au
QWino se
S
sii~l~ii
i~.dtii*e$
s~n ~j;Al'u
espmei4am§d
26leijidil *iiiiIt'id
les byffintý qui ýk *&eii~etfieht
ahiit -bei* *tiretf; -1 c~tiIýe
Hunais A djhý`e% Ub MtIthlil
p'hfih.ffid~inent ;
Wki
1 sle W *Mkbit
*ili
t gikua*ls
iAu
ik di
& la ovit'e.
tan
tcMi*6.
C
PIMs &dl
(Pwifitlig). voici
ii;i
Adoat
mr
i' rjlell
-CEieirk etdo
dat S

ýzvec
#b~e
W ~cCteui,
Di. Sgae if
-'
;emhicrche -de 14ei-it*
la
i ip0&
It "*q IWaistig W &m& At k
M 6
1* 4*

P&6 w
dffil~~k re kxýMw & k )*W6icti%. EnbpksfCb*&Sr
ic
wf~i
U~i tftbwý 4S Ipr~Ii& Oft wwqUI"
kbftit ~dft
IpWila"W
nous ka resPcaions comms un saist.
41I0*& tbISf
M*PkII V*-

S-t"

a 6 weu *M uts

Mgr Gonzaez Caluxto,

ad* A

d'ltltaitiippe 1k vifitt
~,iJIME

& la

-590communaut6 des renigleses du Bon Pasteur, chargea M. Stappers de la terminer.
* Je me rappell, - racontee une saer, Irlandaise de namsance - quoe •tre mire sous rtotait frquemmeWu qu'elle avw
mi fra*ppe at exchasle de Ia prudence du RDverewd Pkre...
Quant meoi, aw*iae depuis pew, favais beaucoup de difficultls

pour parler espagnol. M. Stappers s'offrit d me confesser jusqu'd
ce que 'eusse us pe plus de facilit&et il I fit aissi pendant
plus d'uae a*m e... Je me rappelle qu'il aait tojours les main
jointes at teait sos chapelet... *
JLa
part des visites si nombreuses qu'il faisait lai &taient
inspis par sa charit6 et son zlie. II faisait des visites nombreuses; mais. a moins d'intimit6 on de motifs exceptionnels,
toujours courtes, sans s'aseoir.
a Je s'ai pas
temps. disait-il ce sea pour Ia rocmOai
Iois (qui

se venait

resaque jamais). Avew use erisse politesse

il saluait, consolait, dowmait ts conseil, rlc•cil•• t ILs families.
II se retiruit at a maiso
du passage drus saint. P

rest-ai eumbaumuse comme d la suite

Ainsi sexprime Mgr Mannel Maria Polit, areev6que de
Quito.
Parmi ses visites ilfaut signaler tout particulirement celles
qu'il faisait, i Quito, a deun lpreux qui s'6taient retirs chacun
a une habitation particnlibe.
L'un d'eux - ancien mddecin du petit sdminaire, qui ne
demandait, dit-on, aucun honoraire et n'acceptait jamais rien avait W6tm6decin de I'h6pital de Quito et, plus tard, du lazaret.
11 vivait dans une hacienda, (ferme), a 2okilomtres anNordEst de Quito. M. Stappers, snpurieur du petit s9minaire, accompagn6 d'un 6l&ve, allait tous les quinze jours Ini faire une
visite. II partait le mercredi & 4 heures du matin et revenait
& 3 on 4 heures de I'aprs-midi, aprs l'avoir consol& par i'exercice de son ministre et ses conversations agr6ables. On dit
qu'il mangeait avec lui... et que chaque ann6e, sans doute
a son retur du pelerinage A Notre-Dame du QuiWch, il passait la nuit chez lui.
L'autre 16preux, ancien 6tudiant en m6decine, habitait 4galement A 20 kilometres environ au sad de Quito. 11 allait le
confesser quand it le pouvait, surtout pendant les vacances.
Dans tons ces voyages il s'y rendait toujours a pied.
A Popayan, la femme d'un de ses amis qu'l avait connu
& Quito fnt d6clare 16preuse. Pendant plusieurs annes. M. Stappers allait toutes les semaines c6l6brer la messe dans la maison
de la pauvre malade, 1'entendre en confession et la consoler
comme i1 savait si bien e faire.
Un de ses chers confreres de Popayan dit:
a Dams ses visiles aux malades et aus affligis, il me pit plusieurs lois pour compaguon ; ce qVu

me furnit roccasion d'ad-

mirer Ls sentiments de foi et de chari&i tres pure avc lsques
it faisait cas visites.

M. Stappers a 6th ples de charit6 surtout pour les memzbes

des deux familles de saint Vincent.
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Etant a Popayan, il aimait a aller de temps en temps passer
quelques instants de r6creation, un dimanche ou un jour de
fete. a PI'pital desservi par nos soeurs. Son intention itait
de rdjouir et dilater les Ames afin de les animer dans leur office
parfois pnible. 1I les 6gayait et 6difiait, leur racontait quelque
histoire ou quelque souvenir de sa vie de 1'Equateur. Parfois il acceptait une tasse de ce caf4 pour lequel il avait un
faible; apres quoi il leur donnait la b6nddiction du SaintSacrement et se retirait. Les scours 6taicnt avidcs de ses visites
qui leur faisaient un grand bien ; elles restaient comme embaumxes du parfunt de ses saintes et agr6ables conversations.
Volontiers il se devouait pour les Filles de la Charit6. A
Popayan et & Sainte-Rose de Cabal, il leur donnait sans faute
la confirence tous les mois, meme dans ls moments de plus
grande occupation. II les confessait exactement toutes les
semaines tant que sa surdit6 le lui permit. 11 faisait aux enfants de leurs ecoles plusieurs catdchismes par semaine, etc.
Au s6minaire il pratiquait avec ses eleves une grande bont6.
Combien en a-t-il soutenu, corrig6, maintenu dans leur vocation ! Dien seul le sait. Ce qui est notable et admir6 de tous,
c'est la sinc&re affection que les 6leves avaient et ont conservee pour leur mattre et superieur.
NC'est quelque chose de trLs beau et de tres touchant, disait
dernidrement un confrere de Quito, que de voir toufours si vivante
la reconnaissancede ses Ifves de I'Equatewr, au bout de vinglquatre ans et plus d'absence. Le vicasre geral de Quito a dit
arec uerit : il u'y a pas d'ingrats envers le Phre Stalpers.
Beaucoup de jeunes gens, surtout an grand s6minaire, bien
qu'il fit le sup6rieur, le prenaient pour confesseur et directeur. II les recevait toujours avec douceur;et quant aux dl6ves
du sanctuaire il les appelait pour la direction tous les mois.
Avec les confrdres il se montrait tres bon. II les soutenait,
comme un pere, dans leurs diflicult6s, les reprenait avec douceur dans letirs manquements et les encourageait dans leurs
peines. Aussi tons allaient a lui avec confiance et ne craignaient rien tant que de lui faire de la peine.
Etant sup6rieur, ce qu'il recommandait le plus souvent aux
confreres, en public comme en particulier, c'6tait I'union des
coeurs et l'exercice-de la charit6 fraternelle. Dans la dernire
rjp6tition d'oraison ou conclusion de la retraite annuelle, il
revenait infailliblement sur ce point capital.
Voici quelques dbtails que nous donne un missionnaire:
SA mon arrit•e d Popayan, en septembre 19o8, ii me fit
un accueil paternl : ce qui ne laissa pas de me causer quelque
admiration, sachant combien mon entree au grand sminaire en
lieu et place d'un autre confrhre, contrariait ses plans I C'etait
a contre vents et matres ! a Cependant il x'en laissa rien paraitre.
Dtrant mon sejour d Saine-Rose de Cabal, ajoute le m•me
missionnaire, ce qui m'idifia le plus, ce fut le soin qu'il prenait
(etant aeougle) de se faire lire les letres des confreres afin de
leir annoncer lui-mdme quelquue mauvase nouvelle avec uns
a.trme dilicatesse. C'est c qu'il fit d mon Igard le jour du Ven-

cdre-Saist 1915, & Poccasiond e oMnd tA
I d
tmes s/.fs:
Hstsoi; it ila
adressa i vsel
s
quatre leires airiv&eit mro*
remi•t trois
1 aesenot, et vit ta commu•niuer fautfe avec fP
cautiote
to
tiw
oederai
apris ha cidmsamie.
da
Un conffrre raconfe q i'ut
jour,a rEquae
r il passa
uie maison de seurs oh M. Stappers
u
pr'cit
une retrait
Celi-ci oo6 i 'unique bon lit et se contena- d'un lit de sane .
Le confrree 6taff cependaift beaucoup plus jeane et il ajoue
atres ce quil y avait
e.Stappers laissai toujours au au
que
de mieux.
Combien d& fois, danis les s6minaires, it s'est ofiert i" conduire les 616ves en promenade, i la place tiuna confrere fatigu6.
A 1lieure de ia mort il y aura dans I'Ame de certains chir6
tiens et peut-Etre aussi de quelque missionnaire. un grand
regret: oelui de n'avoir pas 6t6 assez boa poie le cher procfain. M. Stappers n'aura pas eu ce regret; jP aimait taot h
se davoner, a se depenser, a faire du ien... II pensait a 6tre
bon parce qi'i n'ignorait pas que Dieu devait user envers
lii de fa mame mesure donf i arwait fait usage envers sea
frures. Bien que quelquefois il faut avouer qp'il eat- peut-6tre
a4il trop foin, ne tenant pas asse compte de 1'obligation oik
il 6tait comme sup6rieur de n'6tre pas si longtemps et si souvent absent de la maison.
IV.

PROPESSEURI
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cdjie de sa seivanfe qui porte e prie-Dieu... I'une est aialuit
l'autre ii ! !
En histoire i caractirisaif ciaq-ue personnage au poirit de
vue physique et moral, en se inettant a la'porf6e des jeunes!
gems, de telle sorte quil 6taif impossible d'oublier le portaif
M. S~appers efait un grand professeur de latii et l'a enseign~ toute sa vie. Etant supeneur di sdminaire de Popayan,
il publia une gramairmie liatine en espagnol.
L'ouvrage a frois parties : analyse, syntliase, abr6g6 d6e
latitie.

gramitnai

II y a du bon dans cette granumiaite ; toufefois elle est loini
trop AI la hAtei. ?M.Stapd'ifr parfaite, ayaiW W co6ftios
pers ne- Pvait pas encOri &rite quand, avant obtenu Ia peiit e# r&solut ht publication ; et comme
mission des prieint
notre codfr~fe avait ses jozin-es si relmpUie, it ne tronvait
poor pifectionnier son cuvre. Ausdi hlu
It( tefmps nesais*i
arrivait-il de faire recomposer une page par le typograpbe
jusqu'a iOtr fois, on- bien de6 faire attendre I'imprinmeur qui,
heurefsement; I'avait en ven6ration et prenait patience.
V. 'AfD rCATEUR
II connaissait i'enfant et s'accommodait a son caractere
Sans perdre 4e sa dignitd.
La discipli4 e tait austere et rigide, douce et agreable,
sans acception de pegsonnes ; il tritait chacun selon son
mrite. A la lecture spiritnelle. chaite ; 4 la lecture des notqs,
mtajest6. Durant- §es ann6es de Quitoe deux expulsions seutement frent-proclamaes publiqueient, les autres se firent en
paeidicuer;
Large, il permettait au portier de vendre aua jnqnes gens
dps friandisoq mais il 6tait int ansigeant quand il s'agissai
Quito, de lionnes personnes (des elide morale. Un jour,
gieuxl avaient offert a petif s6minaire unie seance de ciiidmatographe. M. .tappers s'y rendit avec ses piofesseurs et
ses leves. Au cours de la seanie, il s'impafiente: On• perIhzi
viiHt mies eainfanif. 6 Des cotdfrfe et d'autfes .ersbnne
difemt U'il fatt trýo criintf.i Non,festez si votis voulezi
moi; je pars avc les suiniharfises.
fI savaif

surieillie,

epfenfite ave& eneigie et parfois pimif

s6v&rement les jeunes gens sarplfk eft fasate S'iT avait eu
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de bons conseils, des encouragements... et un carnet avec
crayon pour marquer les notes.
Cette bont6 de coeur avait une influence tr&s relle sur beaucoup de ses 61eves. Voici un trait pris sur le vif. Un jeune
homme, tres espiegle, tres dissip6, invit#e
plusienrs reprises
par un professeur A se mettre A genoux en pleine 6tude, hesite.
* Si je refuse d'obeir, se dit-il intbrieurement, je m'expose A
l'expulsion et surtout je cause une grande peine an Pire Stappers, mon bienfaiteur et mon ptre... * I ob6it.
Vigilance. - 11 ne dormait pas... ii veillait sans chaussures,
dit un de ses e6eves d'autrefois.
Rcreations. - LI toujours digne quand meme, ii se montrait si bon, si enfant avec les enfants, que ceux-ci quand ils
le voyaient arriver, disaient: * Voici venir papa a. II aimait
la franchise et meme l'espifglerie... a il jouait avec nous...
inventait des jeux... quand sonnait la cloche, il redevenait
supcrieur. a
Vocations. - II s'occupait s6rieusement de l'avenir de ses
jeunes gens et il avait une grande clairvoyance en fait de
vocation-Sur ce point, rapporte un avocat, il avait des aptitudes naturelles. II observait avec sagacitk, il priait Dieu et
Dieu lui donnait ses lumidres.
Un jeune homme, AlIve du cours de philosophie, 4tait sorti
du petit s6minaire de Quito sans aucun motif s6rieux Au
bout de cinq ans, M. Stappers, se promenant un jour avec
un de ses collaborateurs, s'arrte tout a coup en disant: a Que
fait ce jeune homme depuis qu'il est sorti du petit s6minaire ?
Oh est-il ? x Le collaborateur savait 1'adresse. M. Stappers
ecrivit a 1'ex-seminariste pour I'inviter A revenir et lui dire
qu'il serait bien accueilli.
Chose curieuse, le jeune homme rerut la lettre dans un
autre petit smninaire ou il venait d'entrer. Ce petit s6minaire
se ferma & la fin de I'annde scolaire et notre homme revint
finalement an s6minaire de Quito.
Au bout de quelques mois, nonveaux caprices du jeune
homme. Se pr6parant en cachette au baccalaureat, il voulut
sortir d6finitivement pour ne pas rentrer an grand s6minaire.
M. Stappers averti a temps 1'appelle et lui dit simplement:
- Voulez-vous 6tre heureux ?
- Oui.
- Alors restez ici, et 1'an prochain entrez an grand s6minaire.
- Vous ne croyez pas que I'an dernier ce fut par une permission du ciel qu'apres cinq ans d'absence de vbtre part,
I'id6e m'est venue tout a coup de vous 6crire et de vous rappeler?
Le jeune homme s'6mut, resta, entra 1'annme suivante au
grand s6minaire oh it regut les ordres, chacun en son temnps
et devint un bon pretre.
Encore I'6ducateur, dans une autre sphere. J'ai entendu
dire qu'un jour il avait donn6 des dragees & des filettes, •lves
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des seurs. Quelques instants apres il leur enseigna & en donner une partie aux pauvres.
Comment ne pas citer ici les paroles autoris6es d'un de
ses disciples, le vicaire g6nral du diocese de Quito, prononcees
a l'occasion de sa mort :
SNotre Pire regretM, en plus de la perfection religieuse et
sacerdotale, se distinguait et carackrisait par un don special
el presque inimitable de diriger I'enfance el la feunesse. Les
anrses ont passt, la p&dagogie a fait de grands progrls, les maitres
se forment d'aprhs des systImes nouveaux t perfectionngs, les
mithodes se multiplient, cherchant la plus grande facilii pour
1'enfant; et cependant les intleectuels qui out fait des Jtudes de
pidagogie solides et consciencieuses et qui se rappellentla direction, la mithode et la discipline du Phre Juasito ont avoui,
avec use louable franchise mi•e d'admiration, qu'il n'est pas
facile de voir ckez nous us pedagogue de la taille de nwre Ptre
supdrieur.

A la science at d la perfection s'unissaient en lui us cer d'or.
use connaissancepro/onde de 'dme de renfant et du feune omme,
et un discernmemn des esprits qui allait jfsqu'd l•ovidence.
4 Je ne me suis pas trompt jusqu'd present, disait-il, en ce qui
concere les vocations ; fai de la peine uniquement pour deux
jeunes gess qui n'entrhrent pas dans le sacerdoce comme je le
leur avais conseillM et je crois qu'ils ne sont pas heureux. P
L'explication de ce fait c'est que pour enseigner et
~lever,
il ne suffit pas de savoir et de connattre les m6thodes, de meme
que pour etre porte et orateur ce n'est pas assez d'avoir de
l'intelligence et de posseder les ragles; il y faut du g6nie, des
qualites sp6ciales. Voilk pourquoi le maitre doit poss6der avec
la science le don d'enseigner et d'l6ever qni a son fondement
principal dans la religion et la charit6. Sans ces qualit4s les
autres ne sauraient etre efficaces.
VT. -SUP6RIEUR

-

Comme sup•rieur, je pense, nous dit an confrere, son ancien
6leve, qu'il faut montrer en lui d'abord Ie saint: Pro eis sanctifico meipsum. Tout ce qu'on peut dire de la vertu solide de
M. Strappers est pe de chose en comparaison de la rdaliU.
Son extrieur sul impressionnait ddjd profondament. Et que
dire de son esprit de piMt, de recusillement t d'union Dieu ?
Avec quele fervour it ceLbrait le Saint Sacrifice de la messe, it
ricitait Foffice divin et le chapelet, en se promenant lentement
dans les corridors de la maison &entralede Sainte-Rose ! a
La saintet6 est certainement ce qui frappait le plus ses
Aleves. Le professeur d'un college libb&al de Quito 6crit, a
1'occasion de sa mort:
a Haul de aille, bies fait, robuste comme un ch~ne, avec son
regard penitrast et sa belle tite digne d'aurole, nous regardions,
nous ls enfants, notre suprieurcomme un colosse qui s'inclinait
pour nous sourire... Comment oblenail-il cel tirange phenomneque nous le respections et 'aimions de tout caur comme us pnre
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en mbme temps qu'un depri-Dieu

? Ah !iC'est jue 4a sainitA
a des suggestions irrysistibles. De sa personw.e s ekhalait un e
;zrfui4 de droilure qu'il nous captiiai$tous. C'il7ait ne Sdm
'enfant qui travallait dans une l• de savant. *
Nous entendrons le meme t6moignage de la bouche de Illlustre vicaire g6n6ral de Quito :
g Grace d saa qini,
d sa s cince et 4 ses rares talents de
professeur et d'educateur, le P. Juanito fit du petit seminaire
de Quito un sanctuivre de vertu, un foyer, de solides 4ludes, use
kole de moralit, de travail, d'ordre et de discipline, et enfin
une traison de paix et de fofe pour les 0lves t les professeurs.
Qui de nous we so rappelle ces annxes si heursuses ? s
SN'oublioRs as la note de ddvoue nent. Quoique supirieur,
il avait plqs de classes que tout autre professeur; il avait
ordinairement quatre classes par jour et corrieait gonsciencipusement les devoirs 6crits. Quapd il 4tait libe il remplagait
le professeur qui pouvait manquer...
VII. PAUVRETI - PURETA
II tait fort soigneux 41 tous les objets 4 son usage, d'une
pxprret6 exquise sur sa personne et dasr sa obambre oi il
'avait que Ie nicessaire et das p ordre parfait. La premiore cblae qu'il faisait tons es matins, en y entrant, c'6tait
d'enlever la poussire.
Jaluais.il ne gardait d'argent sur lui ni danssa chambre sinon,
en sa qualit6 de supbrieur, I'argent 4es bhooraires de messe
qu'il reipettait frequemment aq procureur.

1 ne prenitt pas les honoraires des messes laisskes chaque

mois h la fibre disposition des confrTres, comnme cela eat tole6r
dans les provinces o9 ii a s•ourn•. Ef c.oum e ii n'avait aucnn
argent personnel, claque ois qi'il voulait faire une aunmae,
ilallait simplement demander a_ procuSeux ce 1u'il se proposait de donner.
II ne demandait ni son.iff~t rien de particulier pour luimeme, si ce n'est dans les toutes dernires ann6es de sa vie;
qA **cwe I'.cceptait-.

avegpein..

S.aimai aussi qup ses co0fgtes pratiquaiseat lb paureti,
san
tre pour cela aaricieux, citant quelquefois e
iant, he
fait d'kw pro.axeuw de la iaiasou oi dAavait vco, Comme
SStappps
1I demandait ua joir tois oe qwuar boutons
PPWr sa soutane : « Tenea, ea voil* twein, rij dit esptrecwrev .
Npotte coifras a 4t6 vraienut I

type da
i

issiaMnaire qui

4Pit pon•-i% die en toute. v4MriA comme
pamind ap6t• :
Habtes, a
*li•wta et quiblytegauwr, his coinmd i sumus.
Je citerai un on deyx faits q~ui mWatrea quel•t 4t.,t sa
et soa qu our 4s la
1
rk4
t.
11 ne parlait jamais, sans une grands indignati)aBi coeVte

pudwyi

la mnre, du fait-de ce jeune conrQagnoo d'enfance dost les
conversations 6taient scandaseuses et qu'~xaient prverti les
entreti ns. de sa propre mere avec une autre feum e.
Souvent fl sortait en promenaede avye ses confreres et. bie
q9'il eit avec eux toute confiance et intiit.6, jamnais je ne

I'ai vu preadxe ua simple bain de pieds en leur prisene ; et
quand ses compagnons de promenade, obeissant aux n~oessitis
hygiuiques et aux coutumes regues en ces pays d'AmArique, se pr6paraient A prendre un boa bain dans.les eaux
fraiches et limpides d'une riviere, M. Stappers se retirait
le plus loin qu'il pouvait.
QUELQUES TRATS DE CARACTtERi
M. Stappers 6tait fort, sensible. Les petites attentions le
charmaient, mais de son c6t6 sa delicatesae n'oubliait ni anaiversa-ires, ni autres dates ou circonstances donnant occasion de
faire un geste aimable envers les autres. I aimait qu'on lui fit
plaisir et il aimait & faire plaisir.
Tres impressionnable il ne parvenait pas toujours a d*ober
aux regards '•motion interieure; son visage s'6lairait A la
moindre jaie, il s'assosbrissait sous une contrarietW. U devait
lutter contre ces manifestations involontaires de sa sensibifit
qui parfois, et il en soufrait, affectient p6niblement ceux qai
vivaient avec Ini.
Son activit naturelle allait jusqu'k rempresaetnent. 11 a
racont6 lui-mime que dans un voyage A l'Equatetr avec
M. Claverie, ma premier sap6rieur, peasant Ia nuit dans une
chambre commune, celuici li ayant demand i quelpe heare
it dsirait se lever: * A trois heoes, r6pondit M. Stappers.
- Eh bien i dormez tranqulle, A trois heures precise je voas
appellerii. , Mais M. Stappers inquiet, se r6veilait de temps
en temps et aBumait ausmitbt psor voir 'heure. A plRsiers
reprises M.'Claverie li dit: a Mais, M. Stappes, restez donc
tranquille. A trois heres je vous r6veillerai! t n e pouvait
pas, c'6tait plhs fort que lui
Un hamme vraiment verteuxt paralt souvent tenae; en
sefuser
eflet, i-doit, pour se.maintenir dans la ign.e adopte,
de ceder A des sollicitations qui paraissent •6gitimes & ceux

qui les fontl M, Sappemr 6tait attache aux examples do saint
Vincent; pou-.'ijater it relasa toujous de reveir daas son
pays; pour l'imiter, il ne voulait ps s faire photographer
A 1'occasion de sa cisquantaine de prtnrse, il resista tant qu'il
devant I'ap•
put au desir qu'on lui exprimait de le vow poser
pareil; ii consantit enfin sur lew instances dz Vicaire Geaeral
qui fat I'opratcur ; mais le pauvre M. Stappers ne put dominer
sa contraridt, que le clich enregistra. Et la seule photographie que nous possdionu du bon Pere Stappers est bien loin
de nous rendre sa souriante physionomie.
Tris ga : il avait touiors vicu a& milieu des enfants et
it.se plaiait ea lear compagnie. II- vait le paiactAre jovial
mnme avee d'autres qu'aves las enfants. En Equateur, apds
une journae de cheval, accompagn6 d'un bon confrere, lI
amrve le sa ak ae maisaiso de toute oaance. Le repas termine, il organise un jeu de societ6... des noms A chacun... et
chacun devait se lever & I'appel. Son compagnon assez maltrait da voyage et un peu... ankylosA, reut le nom deo la
. Stappers multiplia lea appels de la sardina qut
sardina

-598alors se levait, plut6t lentement, a la grande hilarit6 de lassistance.
Quand on Ini avait cont6 une de ces aventures si amusantes
d'Antioquia et qu'on ajoutait: aC'est un conte , il disait:
a On ne dolt pas le dire, car cela fait perdre 'illusion et le
charme du r6cit. *
Pendant la rcr6ation il aimait pen qu'on conversAt de
philosophie, de thdologie on de choses trop s6rieuses. II voulait se distraire et rire; il aimait a dire des histoires, les choses
plaisantes qui lui 6taient arrivees avec les 6leves, ses propres
songes.
II nous raconta un jour un de ses songes. II venait de mourir...
on I'avait mis dans le cercueil que toutefois on n'avait pas
encore clou, et transport6 & la chapelle. Aprls 'office et la
messe, un confrQre se retourne vers I'assistance : Nous ne
pouvons, mes freres, conduire & sa dernire demeure la depouille mortelle de notre cher confrere sans nous &difierquelques instants an souvenir de ses vertus... a Alors, dit-il, je
m'adressai aux personnes les plus proches do cercueil: c Destapanme para que oiga. D6convrez-moi ain que je puisse
entendre Ia
Antioquenadal ? Peut-6tre; le genre est contagieux... mais
aussi commentaire trs savoureux de la pens6e de saint Francois de Sales, que ramour-propre ne meurt qu'un quart dheure
aprls nous.
Gaiet et esprit, dilicatesse aussi dans la fawon de donner
parfois une legon. A Sainte-Rose, an lieu de dire qu'il y .n a
qui, t l'oraison, se 14issent aller au sommeil: II1y en a qui
laissent tomber leur barrette & la salle d'oraison ..
A Quito, pour r6veiller un dormeur, jeune pretre liturgiste,
collaborateur an petit s6minaire, il va frapper a sa porte:
a Veuillez avoir la bont6 de me dire quelles sont, ce matin,
les comm6moraisons de la messe ?'
Quelqu'un lui montrait un chapelet qui lui durait depuis
de nombreuses ann6es: Si vous ne vous en servez pas, il
durera encore plus longtemps! *
Estime de la vie. Amour du .travail: On dit qu'un soir de
retraite, & la fin de la r6eptition d'oraison, M. Stappers expliqua
qn'il allait terminer : il va 6tre neuf heures. II 6tait bien plus
de neuf heures. II s'agissait de la mort. Cependant il semblait
la craindre.
I1 ne pouvait voir le cypr6s parce que, disait-il, c'est un
arbre de cimetiere ; et il fit enlever les trois qui 6taient devant
ses fenetres a Sainte-Rose. A Sainte-Rose 6galement, il n'eut
pas de repos qu'il n'eut fait modifier la forme du mur qui
faisait face a la rue, lequel, selon lui, ressemblait k un mur
de cimetiere.
D'oh provenait cette apprehension ? Crainte des jugements
Y. Antioquweada peut se traduire, quant au sens, par gasconnade, gakljade. On est aussi gen&eux en Colombie pour les habitants de la Province
dAntioquia quen France pour les Marseilais et les Gascoas

599 de Dieu ? Horreur naturelle de la separation de I'ame et du
corps ? Nous ne le savous pas. Ce que nous savons, c'est qu'il
aimait, on plus exactement qu'il estimait la vie, sans doute
pour avoir le temps, lui qui l'employait si bien, de servir Dieu
davantage et de faire plus de bien aux Ames. Aussi aimait-il
entendre parler des cas de longdvit6 extraordinaire.
11 y a des personnes qui se surprennent - par une sorte
de lassitude de la vie, de ses travaux, de ses 6preuves et d6ceptions - a d6sirer le repos 4ternel; des personnes chez
qui les ann6es out comme bris6, ou du moins aflaibli quelque
chose de la volont6 de vivre.
Chez M. Stappers, rien de semblable. Cet homme - de
temp6rament robuste et de caractere gai, ce qui est un grand
auxiliaire dans la vie - avait toujours 4td surcharg6 de travail. S'il avait joui dans une bonne mesure de la gratitude
de ses 6elves (encore que la gratitude ne soit ordinairement
qu'un fruit tardif) et de 1'estime de tous, prelats, clerg6, confreres, membres de difirentes communaut6s, nombreux fidMles qui le connaissaient, M. Stappers avait pass9 par de
grandes, de nombreuses, de longues tribulations, tres p6nibles
a son coeur si sensible; les infirmit6s 6taient venues successivement: les fortes migraines, la surdit6 assez prononc6e,
puis la c6cit6. M. Stappers ne perdit rien de son 6nergie, de
son besoin de travailler.
Dans ses conversations il se plaisait k rappeler son cher
Equateur, les personnes qu'il avait connues, i prenait part
aux joies et aux tristesses de sa seconde patrie; mais ii ne
faisait pas la revue de ses propres 6preuves, pas plus qu'il
n'avait de paoles de blAme pour ceux qui lui avaient caus6
tant de peines.
Comme saint Paul, -en un sens, il aurait pu dire : J'oublie
ce qui est derriere moi, et me porte de tout moi-mime vers ce qui
retro sunt obliviscens, ad ea qua sunt prioa
est en avant. Qu•
extendens meipsum : comme saint Paul aussi, a la diffrence
de ces saints qui desirent la mort pour voir Dieu et I'aimer
davantage, it aurait pu ajouter: a Mais pour vous je dtsire
rester et vivre encore : permanereautem necessarium proper vos. *
Chaque jour, avec I'ardeur de la jeunesse renouvelee au saint
autel, it s'appliquait a la besogne de chaque jour ; faisait
la classe malgrd sa surdit6, meme aux enfants; essayait d'entendre la confession des hommes qui venaient du dehors.
Quand il fut aveugle, il se faisait lire par nos frrres 4tudiants,
toujours si serviables, les auteurs qui lui 6taient n6cessaires
et atiles pour la classe de morale ; et grAce a son excellente
mimoire, il parvenait ainsi, dans des conditions d6plorables
et impossibles pour d'autres que lui, a enseigner avec clart6
et comp6tence.
Saint Vincent dit quelque part: i Si je ne pouvais aller aux
grandes chaires, je tacherais d'avoir les petites; que si encore
on ne m'entendait pas, qui m'empecherait de parler bonnement et famili-rement comme je vous parle a pPAsent ? *
(Edit. Coste, Enketiens, t. I, page 136). M. Stappers l'imita

a

sans Ie dire, quand a- CaiPt-enn vainco par les inttinitis; it
cotimnu de travaller en faisant le cat6chian~e aux enfc,
presque pnpqu' s dernmir hetre.
En- revemant sr cs souvenifs, noua powuvm bien die*
qu il estimait hrl vie.; it Faimait ardemmeat comme i aiamitY
les moindres parcelles- dA temps. Pour li, c'6tait vrawimt
uiW don de Dien, F'ua des falents qu'it ngaQ a confiis et dmt
nows auros irrendre compte. Et ce talent, avec les autees
i Fa fait fructifer,.
Concuons: M. Stappers fut un bon t fidle serviteur
ardeor
Dieu. Travailieur
uaortid'une vive et pr<
r cceur
naire. f confiait
epetit livrede&M
connn,
aimable, aimant,
tfouis
Par ses vertus,
remietS
vdrit6, Iun wai f
compagnoqs ue nqre samst onateur. u nous a aonne en sa
personne le rhodel deo ce que noun devons efte nous-inemes
pour, devenir, a notre tour, de v6riiables enfants de nofr?
bienhueux Pire et ses compagnons forfunes dans la Missioa
du CieL

týi.
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Le r2 octobe 1639 it confia le succas de cette affaire & Louis
Lebretoi :
Pout Wi tItaUids de JSsus, je voudraisbienque vous obtenied
ta per isscit de les dite aii cwur. &ematin, media voce, siie
cantu, comme nous avons 0aoutumiF.
La d•.ide de gjfante fut done presentee a la Sa•`e Coigigatiohi d4e fites. s Cot•gregatie Missioinfi exkibeis quasdaii
liaidtas coh~-hif tds' i Honiowre Nominis Jesii, suppfcidaiT
ilhs"
anprobart conc di licentiam illas pas-sim recitaind.
C'tdlt demia6adt un peu moins que ce qub dAiraia sgiati
Vintetf, et &Aa.1couP pins gie in vouiaiot accordeir
e
Sice.Congregatiti dt Riteg. Sacia Conigregatid tespoidit: i
licere alias litanias recitare nisi jam approbatasa Sede apostolica
at impressas in Breviario Romano. Die 31 martii 1640.
Le Br6viaire r maAi ne conterait alors quB les seules litanies
des Saints et de la Vierge. Du- temps de M. Lebreton, les affaires eni re~tdrent 1a. Le climat romain et 1'6puisement ne
devaf pie tarder Ib ierrasser (Lettres de saint Viftot, II
203-2o4): Sbn successeur, Bernard Codoing,- qui n'6tait pas
pricis6arentcaract6ia6 par une absence d'iitiative et d'aetivit6
* r6fravaiHa x les motifs en tenant compte de la r6poae ndgf
tive qui avait 6t6 fournie. Arguant de 1'antique uaage e' d&e
I'impresssion A.la suite do Brvisire. it repreentar
ne sunppliqie.
SGuw i c dhtiPta eoo etwdis in Ecclesis p~fisiesP pas~iui
recikAtw atis*ressuJpost Browdwriý fablieb Malkes kMbaauiVw;
Litaniae Nominis Jesn supplicarunt swcerWt Missioia ftf
illarum approbatione.
La-req6te n'eat pas meiarter succs et S. G. aMiWedw. tvis
et praserifvd deereto S. M. Cmintir VPH Aiit
ihaerei
sim * consueeit- PffrPdbYwe atas fftiwitAft' ytWfi cw0
cuw Bei- "W
t
Y
i
etai•id. D~i- r Aw sir6
minme
i S A alMeS S. MaI~d
4

A PaPaSet Saii-L~s

a%,on coritinuaie &rciti
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chaque jfonr fes Litai esf ft No& de Ji sd insieres da idrdriaii
du jour. L'approbation Apiscopale et la traditiont liturgiqge galmeit. Qnelque quaran.t arbie.
lietae les garantissaien sufisanm
M
plus tisd, le rot Louis XwI prescrivait mfite atni Piwetti
ta 1Ms•iott cliaigs de I. chapeli de Versailles: de rcitef. ei
LitaietSir Noon db- Jsus et. conclusiot de la;irire^ dh matfiu
Eff Alkigaagie on fiu noions placide qu'ei France. Qnelqnes
siil•eis et' xihmex•. de Aguliers avaient d'ailears impri6 qua
prohibdes par Rt=m .
les titanies d Nioem- de Jesus avatent &tL
LeA esprits sea 6m( reunt josqu'air scamidale, et fai-sait alB
jadis
mention eni aussi de I'anciet usage, et d'nne approbd~ottf
cofdtadfe k Guilhifiiee d Baviate, des ev-quies rclaieterif eff
aTiIri deces litanies; non selemdent unh aippoba&sio, mais uhe
4'. Lttie & saint Vtthcedt datiot Coste, , page 5S0.
:. C AiAlediA Jwris PoitiiCFii,Raoe, 1535. in-tolio, taome I, col, i.,

t.
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reconunandation. On n'oublia pas de faire valoir les caiamit(s
du temps. La r6ponse fut, cette fois, un peu plus apaisante :
Em. Patres S. R. C. p~aepositi,re mature considcrata,censturunt
E
Litanias praedictas esse approbandas, si S. S. placuetit. Die
14 aprilis 1646. in Germania*.
Le bon plaisir ne devait avoir des effets pratiques que deux
si&cles et demi plus tard. En 185o, Rome r6pondait encore que
les Litanies ne sont ni indulgencides. ni approuv6es. N'avaientelles pas 6tW mises a I'index par Benoit XIII ? (dcret du 2

septembre 1727). Ce n'est qu'en 1862, A l'occasion de la batification des martyrs japonais, que Pie IX, A la demande d'un
groupe d'6v6ques, les approuva et les indulgencia.
A. D.
JEAN-BAPTISTE SToUF (1742-1826)
LA STATUE DE SAINT VINCENT DE PAUL (1787-1798)

Pourl'oblentionde son dipl6e d l'Ecole du Louvre,M"* Marthe
Gagne a prisenti comme these la rialisation et L'istoire des
27 statues que fit fadis exculer le Directeur des BAtiments du
Roi, Charles-Claude Flahaut de la Bilardeie, Comte d'Angivillet (1776-1788).
Dans cete srie des Grands hommes, sculptie par les meilleurs ciseaux du temps, la statue de Vincent de Paul, •uvre de
Stouf*, conserve un rang honorable dans cette gairieet cette suite
artistique, entirement conservWeO.
8. Gardellini Decreta Authentica C. S. Rituum, 3* Mdit., tome 1, no
Jam ante 40 manes in fasciuiJo quarumdam lilaiaruIs, ad isauNtSia

24o5...
sWer-

nissimi Guglismi ducis Baswriae a Sede ApostoiMa approbaae fjermut.
9. Litania SS. Nominis jesu sttne approbatae,indugentiisqueditatae ?
Sac.
Respondit in omnibus negative, Die 7 sepembuis 850. Ct. Falise.
Rituum congregatio Decreta. 4* 6dition, Paris, 1863, p. 0ox, no I.

x. Pric6demment attachi a I'6ducation des Enfants de France, lecomte
d'Angiviller, nommi en 1774 Directew des Bdtimenus du Roi, put enfin
r•aliser son projet d'encourager la sculpture et la peinture, en distribuant
A des artistes quelques sujets d'histoire nationale. C'6tait une esp6ce de
Canoiisation nationalea but artistique (en favorisant et encourageant des
matres), A intention morale aussi (en glorifant les grands bommes).
Tous lesaeux ans, A 1issue du Salon, le Directear, avec 'approbation
du Roi et d'accord avec Jean-Baptiste Pierre, premier peintre du Roi er
Directeur de 1'Acadkmie, faisait choir des 4 ilus'res dont les statues figureraient an Salon suivant. Les sculpteurs choisis itaient d'ordinaire membres
de I'Acadnmie: le bloc de marbre etait fourni par le Roi, et le paiement
se versait par acampte,'au Ifr et a mesure de la progression du travail.
I1 y eut aiusi 27 statues, exicutees par 17 sculpteurs: elles figur6rent
4 par 4 au Salons de y177, 1779, 1781, I783, 1785, 1787, 1789 (L4moigno%,

par Pajon, qui devait figurer an Salon de 1789, n'a pas it6 r6alis6).
2. La statue de Vincent de Paul par Stout command6e en 1785 figura,
en plAtre, au Salon de 1787, avec Rollin, Luxembourg et Bayard ; en r798,
elle fut ex6cutie en marbre. Voir reproduction : Annales 939, p. 2o2-203.
3. Ces 27 statues sont actuellement dispersces: qualoze se trouvent an
Palais de I'nstittg de France: v. g. Fene-on par Lecomte (Salon de x777)
et Bossuet par Pajou (Salo de r779) ns
;
se
voient au Musee de Ver.
xI

-603-Parmi les chapitrae de rimportan t t sientifiqus travail de
M"* Gagun, voii las pares, encore inddites depuis 1428, consacrWes d la statue de saint Vincent de Paul. Pour cette bienveillante
collaboration, que M"e Gagne veuille bien receooir ici l'assurance
de notre gpatitude.
Comme suite A ca extrait, M. Parrang I'enichi encore de
eoelques notes complementaires sur Stouf : sur cette statue de
Vincent de Paul, sur les exem-laires au'on en trouve de-ci de-id,
spcialement dans plusieurs .glises de Paris.
Ce chapitre sur la statuaire de Vincent de Paul fournit egalemenft 'occasion d'ivoquer Ie marbrede Pierre Bracchi qui. depuis
1754. d Saint-Pierre de Rome, prend place parmi les statues des

Fondateurs d'Ordres on de Congregations.
De telles ttudes et recerches groupent et msttent d notre porMe
quelques leiments de cette vaste histoire de I'wuvre posthume de
saint Vincent de Paul: rayomsement de'son esprit at vitaliti de
F. C.
ses fondations.
Le 18 novembre 1785, le Dire9teur des Beaux-Arts en faisant
connaitre a Pierre, premier peintre du roi et directeur de
1'Acad4mie les snuets de sculpture choisis pour 1787, lui annonva son intention d'y comprendre saint Vincent de Paul,
Shomme mdmorable par sa ckaritM ardente, son amour pour
l'humanifi a. Les inspirateurs de ce choix otaient I'abbl (plus
tard cardinal) Maury et. indirectement, Finelon, predicesseur
de saint Vincent dans la serie des Grands Hommes.
Fenelon, on le sait, avait &t6le premier a proposer & Rome
la canonisation du saint. L'abb6 Maury, en composant son
rangyrique de F6nelon, apprit A partager I'admiration de
ITEveque de Cambrai pour l'Ap6tre de la Charit ; la pens6e
lui vint que celui-ci honorerait la Galerie des FranGais illustres,
et appel6 & prononcer a la Congr6gation de Saint-Lazare un
pan6gyrique dn fondateur, il demanda du haut de la chaire,
sous forme d'nn appel an roi, une statue pour cet homme de
bien. s Le peuple reconnaissant, s'6cria-t-il, ira graver 4 ses
pieds cette inscription dealement glorieuse pour Votre Majestd.
pour saint Vincent de Paul et pour la France :'un bon'roi a
un bon citove. i
Cet appel fat entendu. Le comte d'Anriviller accepta volontiers cette suggestion fort convenable. Louis XVI Ini-meme
qui se bornait d'habitude a approuver les s6lections qui lui
6taient soumises, s'intfressa A la question. II voulut entendre
t le sublime'discours qui avait frapp6 d'6tonnement et d'admiration l'auditoire de Saint-Lazart *. L'abbW Maury prononea
done . nouveau son pandgyrique en la chapelle'de Versailles,
le 4 mars 1785: il remvlaca seulement son apostrophe an roi
oar ces mots : et le digne successeur de tant de bons rois,
Louis XVI, vous 6leve aujourd'hui une statue dans son palais a.
sailles: v. g. Luxembourg et Bayard qui figurArent, avec Vincent de Paul,
an Salo de x787 - deux sont au Chateau de Compigne ; le Cassisi par
MoitN one I'Obsermaoire : enfin le marbre de Stout (Saint Vincent de Paul)
appartient a 1'Hospice des Enfants-Assistis. rue Dentert-Rochereau.

IA'state b'y adeVait Oft peWdre IlWa,
ft ini loig teknps
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" 85, letoqueht abbt, ohn 16 Voit, tinait la pairte
Webmat
cbitmBAnde pout obtetnu& S& jo*e i fut rts
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vive, car c'6tait un projet qu'il avait fort h tkir. Uit anonyle
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A
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ce grand homme, dit-il, &6 ft jot 6B"t
W
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etWkts
O
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W
V'eat d b"ts 40 abitS
SLe Dilcteur des Batiments titt la P~•motxesS ttonfie i aatit
hotit son ch~~t de Vihcat da PawUl Ptf la littt d\ 18 t~oe da Roi
velihble 1785, il soumit cette decision . l'approtnti~
le 18 d6cembre suivant. Restait a designer I'artiste a qui
sefait confiie la statiU. Lt itibnie i8 dicembie, It Directeur
adfssatta Pierer les not0i de 12i pOentres et des 4 ~iilptelfs
appedfs a ttavailler pour 16 Waio sulaii. ta Itti8 nous appiend qu'il avait dotnn tine attentioii a ilkc afrt ac tiix
de l'auteu du saint Vincent.
de ces
i
lo
aisse en giniral, ecrivait-il, e choi de i'
0 figuresi aux wrtistes nommis powr leer eaxution, en e dJifrast
£ d'abord, comme de raison, au plus ancien. CependanxI if crois
Squie M.......... serai lke plws propre d cdle de saint Vincent
Sde Paul
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Ce nom aiss@ en blanc devait-il etre celui de. touf ? Le
comte d'Angiviller ne devait pas encore avoir d'ideds tres arratees sur le genre de sujets qui pouvaient 'ispire . Peun-etre,
pour cette figure de Saint, avait-il pena &sMeochy. (el -ci,
en to.us cas, rebut on pr6fera le Luxembourg eA cest
Souf
qu'dchut le Saind Vincent.
Cet artiste avait en jusjue-lk une carre assez.ente. Fils
d'un menuisier, Lne Stouf, de la rue du iac, ils'it
dirig6
tardivement vers la sculpture. Titulaire d'un second prix en
9, i~ 6tait parti pour Rome sans ere pensignnaire du oi.
Gre a Guillaume Coustou, son maitre, qui le recdmmanda
a Perre, ii obtint du marquis de Marigny la jouissaace d'une
chambre a i'Acadimie de France, ce qu
i permii de passer
Iuit ans a Rome. Rievenu en France en 177Z8 , A1 e fut.agree
qu'en 1784, mais brillarRnent, puisque ce ftt a Iunaniuite.
Son morceau de reception f Abel mont , ceuvre souple et charmante, d'un modei6 delicat, itt tres admire an Salon de 1785
I. Exemple de ee que les. dates porties sur la liste G aux, Gememandes

atf4es wdonneit de. chiffres officiels qui sont postitietis & Ia vritable

6poque des choix. Saint Vincent est donnA dans la lettre du 18 nov. 1785,
s teleandm t la cammande aurait tb arrnte en mrt r786.
2. Arth. dfit. . I 84. , fto. 71,ltw 56. Stnuf •tait §ni ateaier rte &dStres
da
ka mloca
prbafitxet lott
l tttl&re iflaisah iti S3t pdrttt!S akiaht
acaltUe fw e Bae en tf39.

et lui fit prendre rang poimi leo scuiptemre d'Nvehir. Atisti,
pen de wm&aines aptes, obtentat-l cette cimntande d'une deo
statues des Gpauos Hontow. Stoaf aOvit 43 6139, insM eA abWenant si petouiptemettt cet honneur, ii rattrapait Sur Is ecbima
do succbs ceux d&afS ooDIgiIe qui. bien qu'W6r6s plus jeilnes,
l'avaient atteadu plus logtemps.
1I est certain que Stoof regarda comme uti portrait Otxtto.
Pectif le qujt qui hli fat coitnft. 1) &tt poWl *6tsI ie tarXsliame. On dit qn'il fit son Abel d'aprft ulie tapide 6todo Cu
cop" d'un jesne homine qui venalt Ce se stuicider, ct dent la
ligne laravt fypo. 11 cbercha, certainemet a so documenter,
VinAent taait des alars abondantei
Iiiconogtaptb" dosaint
non wslemeolt los imuags pieuss, mais des compositions de
Natire at Ce M) Troy avaieat popularise sw traits'. Pits tard,
le gravear NounwA~ d coinprit saint Vincent dans une publicationl Cite a GtaM.'o dos Grawds Rommesin , ornee de raures
:-4 trait; Noenwnd, qui fut le contemporain de StorIas~use
que pour Is statue on consulta toes les documents conteinporainsr ceux-ci out presque tots poor coronuule ongine uA
portrait por Simon FraLnois, le sul a pinxif ad vivum s d'aprts.
une esquisms faite subiepticwient an rdiefioire, suivant tue
tradition qui seastcoUsexvOe i Is Mission. C'est, sble-t-il bien,
iL ce portrait, qui fut graY6 d(s 1663, qUe Stovi vint aussi
demander an modile ; on en retrouve Cans son cauvre toes les
traits lgiUrement id6aly6s'
Stouf mot un an et demi powr w.cuter son plitre qui parmt
Bows
am Saloit d. 1707 so89 t10 P z83 ; ii fut trds regardd, et
avons sur lui de fort nonbresses critiques. A vrai dire, dans
pas tres favorables. Les objections
l'eweuxble, elleeno fret
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des E4anlke Trouserws, qui doit son 6tablissement a son ilocgtueme et A mL cbaritb it,
airs. tostkfit, est asset superflu, car de to*0te
Iomsstm
Cv
M'U rre ne present. qw'ww phase: le saint reýC
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dit un autre, de facon que I'cil cherche en vain s'il s'agenouille
ou s'il est dans 'intention de se lever * (La plume au coq d
Micile). Un troisieme declare que son attitude t blesse les
lois de la ponderation v (Lanlaire au Salon de Peixture). On
la dit encore a sbche et decharnee a (Promenades d'un observateur au Salon). Grimm, toujours s6vere, r6sume ainsi son
opinion: 4 Le saint Vincent de Paul de M. Stouf a, dit-on,
des details pr6cieux. mais la pose en parait si manieree que
l'execution la plus parfaite ne saurait la rendre supportable a.
Elle est compliquee, incontestablement. Tout le corps lanc6
dans une position de marche porte sur la jambe fl6chie et la
tete s'incline dans la m6me direction vers I'enfant gisant sur
le sol, que le saint vient d'apercevoir ; en m6me temps, celui-ci
s'equilibre en rejetant vers la droite ses mains unies, deja
chargees d'un fardeau. 11 faut reconnaitre que cette pose est
inharmonieuse. Elle read a peu pres impossible une vue d'ensemble de la statue, car la tete est presque invisible du c6te
justement oiz le geste paternel des bras et le beau mouvement
du drape sont le plus en valeur : il y a la une discordance de
lignes qui, pour naturelle qu'elle soit, ne se supporte qu'a 'etat
fugitif et ne saurait etre fixve avec bonheur. D'autres critiques,
moins justifiees, s en prirent h la figure du saint.
Les Observations Critiques disent : a Le caractfre surtout du
personnage n'est point ce que nous d&sirerions. Saint Vincent
a plut6t I'air d'un tartuffe ou d'un faux devot. b Un autre
Le fondateur des Enfants-Trouves est bien resobserve:
semblant dans sa figure, mais ce rire, avec ce regard baiss6
ne lui donne-t-il pas un peu 1'air d'un tartuffe ? D'ailleurs,
deux enfants que je vois jetes ignominieusement a ses pieds
peuvent-ils exciter ce rire de sensibilit6 de ce saint homme ?
Cette vue attriste meme tout spectateur humain; je ne pardonnerais pas a I'artiste de ne pas changer cette ordonnance i
(Dialogue sur l'origine et les progris des Arts).

L'auteur du Dialogue (qui trouve le visage ressemblant) dut
voir des portraits de saint Vincent; on peut alors s'itonner
qu'il ait fait grief an sculpteur de cette expression un peu
vague, car on la retrouve sur tons ses portraits, particulierement sur celui que Simon Francois fit d'apres nature. On y
reconnait le front pro6minent, la t6te enfoncee dans les 6paules,
1'expression souriante, mais timide et comme-voil6e. Si, dans
la statue de Stouf, la tigurc parait ingrate, c'est qu'il lui manque
d'etre clair6e par les yeux vifs et brillants que laisse devintr
la gravure. Ct n'en est pas moins une figure tres caractrisee
et par la interessante. Les petits corps des enfants sont pleins
de souplesse et de grace, on y retrouve la touche de I'Abel;
on voit malheureusement tres pen celui qui est couch6 dans
le manteau du saint. Is plurent d'ailleurs, et le grand v6tement aux plis tendus en un mouvement tr4s juste fut avec
raison trouv- beau. Pour le faire, Stouf avait un pen romantise,
en gardant une sage mesure, le manteau aux larges manches
fendues que saint Vincent avait port6 et dont la bure 6paisse
se fht moins bien pr6t6e j la draperie; il supprima aussi la
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petite calotte sans laquelle le saint est rarenent representd.
II idealisa avec. tact, sans s'6carter du a vicu ; il faut lui en
tenir compte ; dans cette oeuvre bien etudide, sinon harmonieusement concue, on gofte une sincrit6 qui convient bien au
sujet et qui, chez la plupart des sculpteurs, allait devenir une
vertu rare. Pourtant, comme nous voyons, le succ4s fut mediocre : la figure 6legante de I'Abel lui faisait tort dans le
souvenir du public qui avait attendu quelque chose de plus
gracieux. On manifesta l'espoir que l'artiste en corrigerait
Sla stcheresse a lorsqu'il l'excuterait en marbre.
L'entrie de saint Vincent de Paul dans la serie des Grands
Honmes suscita une reflexion bien nouvelle en 1787. Souvent
un Eloge acad4mique avait preced6 les statues la vente de
ces Eloges. qui renseignaient le public sur les h6ros represent6s,
6tait autorisee dans l'enceinte du Louvre. Saint Vincent n'ayant
pas eu le sien, le Critique de 'Annie Liliraireobserva ironiquement :
a N'6tes-vous pas surpris de voir 1'Acad6mie Francaise recevoir des leqons de I'Academie de Peinture dans le choix des
Grands Hommes dont s'honore la nation ? Les Quarante Immortels auraient craint sans doute de compromettre leur dignit6
philosophique en proposant pour prix d'61oquence I'Dloge de
saint Vincent de Paul. Je gagerais que ce charitable et zil.
bienfaiteur de l'humanite souffrante ne doit qu'A sa canonisation 1'espce d'oubli ou plutdt 1'exclusion de son 0loge >.
Cette qualit6 de saint qui aurait privM saint Vincent d'un
Eloge, devait empdcher vraisemblablement que sa statue fat
execut6e en marbre sous un Gouvernement issu de la R6volution ; Stouf devait d'autant moins le croire que son ueuvre
en fut une des premires victimes. Dans la nuit du 12 an
13 juillet 1789, des bandes armees envahirent la Mission de
Saint-Lazare, qui fut complktement pill6e. Au fond du coridor
du S.minaire.se trouvait une statue de saint Vincent de Paul
, en pied et en plAtre ; elle fut brisee, sauf la tate, que les
pillards promeunrent en triomphe par les rues et finirent
par jeter dans le bassin du Palais-Royal. Le proces-verbal du
a Disastre de la Maison de Saint-Lazare a qui relate cette destruction, est confirm6 par la rlation de l'abbw Lamourette,
qui &crivit au lendemain du pillage sous la dict6e de tm&oins
oculaires. Le delire conduisit ces hommes effr6nes vers un
vestibule oih 'on venait de placer le modele d'une statue que
la sculpture, par ordre de notre juste et religieux monarque,
se pr6pare a porter au Louvre 9. Mgr Jauffret, Eveque de
Metz, reprenant en I'an XI (1803) le recit de I'abbe Lamourette, et apres consultation de personnes t6moins des faits,
sp6cifie que cette statue. tait « le mod2le de celle qu'on voit
aufourd'Aui aux Enfants-Troum s a.
Ce fut sinon le modele, que Stouf dut conserver en vut de
l'execution du marbre, du moins une copie faite pour la Mission
qui devait naturellement desirer posseder l'image de son fondateur. La disparition totale des lettres et quittances conserv6es A la Mission, jusqu'h celles reques la veille meme du

piUlage, ne permet pas de savoir s'il y eixt don on commandc.
L'aisence de textes corxcernant cette statue dans les papits
des RBtiments, ferait plut6t croire a une cotn.ande faite it
Stouf par la Congregation'.
Noustrouvous en date du 6 f) rier 1788le.verSeuent zuivant:
acqmpte de la statue de saint Vinceinct d
Stouf, sculptepr,
1
Paul, 2.ooo . Le 15 septegibre 1790, iartiste pr6senta son
ntmaire qui fut r
4gl3.ooo ie 29 dc&a4bre suivant pour
Sle modele et le pltre exkcutes e . ,Ce ibell6 inu•it fait conclure qu'on avait renonpn pqur "le iomie.nt au projet de faire
faire le mrarbre. Craignanat de ne plus pQovoir tiry parti de ce
travail, Stouf demanda en 1795 h la Commission temporajre
les Arts, le remplacement de cette figure par.une statue de la
VifrifY dicouvtnft flnnQcenee ofprimie . Cette ingenieuse
idie aurait pernis de conserver es grandes ligpes.de la compjsition. La Commission
chargea trols de ses membres (dont Fun
6tait Foucou2 ) de presenter un rapport. Ce rapport conclutle
19 f6yrier 1795 qu'il serait accoxd6 a l'artiste 3oo0 pour faire

up nouveau moddle. iitalement on d•cida de rpvetir purement et simplenment a une statue de saint -Yincent. L'•privain
ajonyme de la Dicade nous dit queHes furent la surprise et la
satisfaction de Stopf : a Iln'osait y croire. Pen de jturs apres,
le 5 Pratrial an y. ii fut mis i sa dispos~tioip un floc de marbie
et on lui avanga ie premier tiers dp son salaire. Vons accepterez, je -'esp're, ma ga-antie pour i'eatitude des faits.
Le 15 messidor an Vi (3 juillet 1798) Stouf iIformait'le Miaistre de VInt6rieur que la statue tait achev&e et lemandait
le compl6ment du paiement.
iLe marbre part doan au Salon de x798, an Louvse devenu
AMusium C4tral des Arts . Le rdacteur dualvret
orut encore
devoir user de pr6caution -porfare accepter.ce sujet, et I'euvre
fut sscrite an n° 546 avac cette mention : < Vincent de Pqul,

comme philosopke -.
feondater des Enfants-Tvouvis, censoijd
Le saint, sous cette 4tiquette, 4ut assez bien acceeili. Persone ne protesta contre son effigie, et masme ses 4ommaes qui
venaient de .traverser Ia Terreur se sentiment tout siers de mowtrer tat de largeur d'idoes. L'auteur anonyme de I'artice de la
Dieade out en reconnaissant que a raniea
mGoovernmeat
eut le -m6rite de I'idie premiere, revendiqua bien haut pour la
itpubrique cetei de lexecution, et Joacim le Breton, ea anaoifestant I'opaion que ls statues des Grands Hommesmtaieat
devenies ine institution durable, ajoutait en i6o5: a •i
alks,
ce qu'il -'est pas permis de-craindre aujourdnui, on pouvait
la
0iger, !-y aurait «n moyen s6vAre de I'y raw•pe ; ce
x. Evýdemmnent ii est un pen 6tonnant q'on ait peFnis que la Mission
ait cette image pour ainsi dire encore inidite, puisqu'eie n'avki pas eoore
paru en marbre. Mais ii est certain qtil y en wait ane. R se pourrait
mue -ta it 60 .4wT orian e. Mai .
ail.etatb a
aen, _4te,4
puis le
#ls
4du disre
.lt
la
4tate s As644tS fjdi4f. iC't pwureus yefjMsP
ue e ne Irn
Aikele
i rIu wi i rautre, ni e
eIta.Re,
Ii
atr4eese
epo-J7?, cg ie ceUje de T9urvie par Ig 9yiaipe.
2. ,4ligae 4e
4
S to4t
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serait de dire que pendant les orages dje la .Rvolutiqii. non
seulement -a stat=
he Dugueslin fut faite mrais, ce qui est
bien plus re~arqu~ble. le marbre fut donu6 pour comnxencer
celle du pieux et charitable saint -Vincent de PauA, et qu'e!le
fut ex6cuate.
Si iadke yarat axcedtente,
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Vincent tient dans ses bras un enfant nouveau-n6;
n vit; mais A ses pieds un autre, hlas, expire!
La faim, des leur aurore a moissonn6 ses jours;
La mort l'eht 6pargn6, s'il eit eu vos secours.
Vers cette 6poque la chapelle avait subi une certaine mutilation : on 'avait coup6e on deux par un plancher dans le but
d'6tablir sous la volte une creche qui existe encore. Une lithea
graphie des environs de 1820 nous a conserv6 cet aspect da
lieu et nous y montre la place du saint Vincent. A une date
et pour un motif inconnus, la statue fnt transferee probabiement d'abord dans le vestibule d'entrde oh le Dictionnaire de
Michaud la place vers 1850, et enfin dans la cour d'tonneur,
aujourd'hui transform6e en un petit jardin. Le marbre est
sign6 : Stouf, sans date.
An Salon de 1817, Stouf expaea . une statue en plAtre de
saint Vincent de Paul.
L'Uglise Saint-Thomas-d'Aquin poss&de une r6plique de la
statue des Enfants Assist&s qui, d'apr1s 'Inventaire des Richesses d'Art de la France, est non un moulage, mais un platre
signe. Le comte de Clarac, dans une note assez ambigue de sa
a Descriplion du Louvre et des Tuileries P, semble penser que ce
fat le plAtre original: * U exposa, dit-il, an Salon de 1787,
le modole en platre de 6 pieds de proportion d'un saint Vincent
de Paul qu'il executa depuis en marbre et qui fut plac6 a SaintThomas-d'Aquin t. M. E. Gourdon dans ses a Eglises de Paris D
dit A tort qu'on ne connalt pas I'auteur de la statue et ou'elle
etait plac6e durant la R6volution dans cette 6glise oh elk
servait an culte des TIdophilankOhopes. Ceux-ci, effectivement,
firent usage de '6glise baptisee a Temple de la Paix s, mais
outre que les Th6ophilanthropes ne tol6raient pas d'images
dans leurs temples', on sait par les Archives paroissiales qu'A
cette epoque la chapelle qu'elle dcore offrait un aspect tout
diffrent et ne comportait pas de statue. De plus, en ran XI
(x803), I'rglise venant d'&tre rendue au culte, le nouveau desservant demandait an Gouvernement des objets d'art pour
son 6glise qui en 6tait entierement dopouillee. II semble bien
qu'il n'y eut pas Ia de statue de saint Vincent, an moins jusqu'a ce moment.
D'autre part, il y en avait une en 1826. A cette date, les
comptes paroissiaux nomment cette chapelle * de Saint-Vincent-de-Paul a.Chose assez curieuse a noter, ractuelle rue Gribeauval qui donne acces an portail, porta temporairement a
cette epoque le nom de a rue Saint-Vincet-de-Paul #. Un
z. Veut-l dire que c'est le modile en plitre on le marne ? En fait, ce
nest ni 'un ni 'antre.
2. Manuel des Th6oph... (53) n'admettez aucoe sculpture, no plus la
reprq6setatioad'aucu

personage; 'image d'aucus marts nest digoe

d'4tre placde dans Je temple de la divinitd.
3. Le P. Constant dit: pas de statue jusqu'au Concordat.

4. II y a maintenant uae rue Sain-Vicent-d-Pasl, mais derrnr I'glise

Saint-Vincent-de-Paul.
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plan des abords de 1'eglise, fourni an Ministere de I'Int6rieur
an sujet de I'achat d'immeubles, porte aussi cette designation'.
Tout concourt a faire croire qu'au cours des vingt annees precidentes, a une date que l'absence d'Archives paroissiales en
deg• de 1826 ne permet pas de d6terminer davantage, on avait
install6 solennellement dans 1'6glise une statue de saint Vincent
de Paul qui pourrait Wtre le platre fait par Stouf en 1817,
reprise de son marbre des Enfants Assist&s, ainsi que le presume
le Dictionnairedes Sculpteurs*.
Marthe GAGNE.
NoTs

SUPPLiMENTAI RES

Statue de saint Vincent d Poat-Royal. - Le cabiet des Estampes de la Bibliotheque Nationale conserve une gravure qui
montre la statue de saint Vincent en place dans l'ancienne
chapelle de Port-Royal, a present Maternitd.
Vers inspiris par la statue de Stout. - A c6t6 des vers cites
plup haut par M"e Marthe Gagne, il pent 4tre interessant de
reproduire ici les variantes du texte plus ancien donn6 par
Coste dans Monsieur Vincent (II, p. 479), d'apres le poeme
sur les Hospices, publie A Paris en 1'an XII (in-8o) par Alhoy :
Dans ce lieu, par Vincent du ciel mime inspird,
A l'abandon s'illve un autel consacr6,
Propice d la misite, indulgent mime au crime;
De tous deux il refoil le fruit on la victime.
le jour L'accs en est ouvert.
Et la uit
A peine diposis, la Pitid les accueille;
De Vincent, leur ami, la file les reeille.
Sur eux, du haut du cel etendant son manteau
Je vois son ombre sainte abriter lear berceau.
L'enfance d ses genoux dans son temple l'implore.
Sous le ciseau de Stouf ii respite encore.
Son dil 4oux, attendri, brlant de chamiti
Prolonge son regard sur la postiriti.
De ce temple d jamais e sedil est utilaire;
Et dis qw'l I'a franchi, l'orphelin Irouve un pire.
Rue Saint-Vincent-de-Paul. - 11 est probable que le vrai
motif du nom de S. V. attribu6 a une rue proche Saint-Thomas-d'Aquin est le souvenir du grand saint logeant au quartier
Saint-Germain des son arriv6e a Paris, au dire d'Abelly. Des
actes notaries de 161o, i6ix et 1612 prdcisent qu'il demeurait
rue de Seine, pres et en face de I'h6tel de la reine Marguerite,
Sen la maison ol pend pour enseigne I'image Saint-Nicolas *.
C'est A pen pres a la pointe formee actuellement par les rues
de Seine et Mazarine derriere 1'Institut.
z. On

ait sous la Restauratio. A cette 6poque les 6v6wements int.6

ressaat l'd is

intbrcasaient le quartier. Stoua

tances avec les Marguillie
en I'an XI (68o3).
2. De Stanislas Lami.

avait du reste des accoia-

; sou trite Stouf e menuiser, eplace I'Orgue
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Cette dedanoirintiot de rue de Sainit-Viricetit-ad•'ul fgiii
Elle ffit &chaTgiE
I
part Malib.
deji ati Plan de Patis puttrBe ein i
eftl tele de Gribeauir
qti feseratt letho

fit

e o'Wale dti 28 thi I84?,
i'oi'doidRi
l a la nouvei1
5d
Satnt-Vitcent-d4-T'au

rue oWiette dertierd le thevis de Pegtlse dti sarii dans 1encloS
nmite de Fl' ien Sa4Wt-Ladate.

Stgou et son wewes. -

Les parents de Stol; qui alors de-

meuraiedit rze du S£eplcre (a present rue die Dtagon) en 17k.
• sdu Bac, une maison a porte cochere avec
avaient aehet, fe
un corps de logis sur la rue et un autre corps de logis entre
cour et jardin. De pluas an i75a, ils acq•irent des Incurubles
une place attenante servant de chantier. L'atelier du sculpteur
etatt dertire a riaison; ave& issue slrt la a de Shvre.t en
face dE st h*u Abb@ Grbgcife (a1ots rwr Si-MHit. C 'cSt doc1 a tptOraiit de fios actnelles Maisond M to, qtti Stut
cr6a le modele de s3 iShteuse statne e aiftt Vifttritf de Poift,
t•i•ai
cement de ih cot•do seri*ice di iw
I
i pen pr& saer 'emp
dt i189, -ft
Bok-Mar•eh6 d'aujo~ut'huia PIas tatd, ii itt
di Teihple (Athil:
trouve son ateoiert fu de Cfissol; au qt*ltiett
Nat; S. 2845 et Almanach royal)r
t74i; fitt L€S6
Stoaf Jean-Baptisttj n6 h Paris le 5 Jakitir'
de Guillaume Coustou le jetne, .cotime on 1'a vu phrs haut;
il remporta, en 1769, le ze prix de sculpture a I'ateienn Ecole
Acad6mique.. Apres son retout de Rome en I:77&8 H etait
occupf a modeler net figure de cerl pour le chiteav de Chantilly. Agr66 ai Acad6mie royale de peinture et de scflpture
le 27 mars 1784, il.devint acad6ricief le 28 tnai 178.9 11 fut
nomme professeat des Ecoles Centrales le 26 nuai I8io, et entra
a l'Instiiut. dans ia classe des Beaux-Arts, le 5. avri i817. II
prit part aux Salons du Louvre de 1785 a 1819. Panmi les
oeuvres qu'il y exVpsa, il faut signale" aussi le baste eti plitre
de I'abb6 Maury (Salon de r787), 'Amoar palernel (groape des
Salons de 18o4 et .1819), et surtot - colmme ayant rapport
avec l'historique de la statue de saint Vincent - a@lSalon
de 1795, La V6rit se dibarrassantdu woile gi nits J dfiobe,
d.couvre I'innocence opprimie (mod~le efi plAtf de troiW pieds)
et La Verift se ddbarrassantde son voile (esquisse en terre cuite).
d'est la transfornAftion de sa statue de sait tVincenf ei figure
syrindoTiguie de i V&rits.
de Montaigie pour fe
ti z6Ko, StOitf ei&cuita iuig stafi
riinistaie de f'Itntrieiir, e€ veis idif cejle de Su r, abb de
. la dSioan, dii
Saiit-iehis. tf avakf fitvaili4, en x19,

PUiiMfn6

(stAiie de (tlisto6ir) et, ei 10o6, it f•taviilifa

la

coil6fiuid de Ia plaf e Veindomn. 11 mohrut, le 30 puan 1i6, a
Cdaei-tfi-P1-tr it, 6ifi i avait une propri4tW. So feinme, nsie
Descos, 6tait peintre. SA fife Coriieie 4pousa Aiigusfe Coudeiý
peintre d'histoire, et membre de 1'Institut.Enfin soaa-frt Abet

Vieenbt-Mihel Stouf, n6 i Patisr le
siew9 e6ghke*

io
friet v79W, flt Au9si

Patis pwwdert
Iw

fts- teprotd6clan

dft

la statue de saint Vincent par Stouf. Outre lit ciP s•ftl
de Saint-Thomas-d'Aquin, on rencontre de* *rtx~ele efiltre
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SSainte-Marguerste, a Saint-Nicolas-du-Chardonnel, a SaintJulien-le-Pauvre, ainsi qu'a Saint-Germain-des-Presou la statue-est en marbre. En ce dernier sanctuaire, en plus d'un grand
vitrail du saint, par Jules Quantin, commandi en 1845 au
nom de la ville de Paris, on peut voir deux tableaux par Auguste Truelle (nd a Troyes en i818) dont le plus grand, copi6
d'apres la toile de Monsiau, represente saint Vincent recueillant les enfants abandonnis. C'est un veritable commentaire
de la statue de Stout.
Monsiau. - C'est en efiet Monsiau, par son tableau expoos6
au Salon de 1877, qui a popularis6 I'idWe de la statue de Stouf.
On y montre saint Vincent, un nouveau-nd sur le bras gauche,
se pencher vers le sol pour ramasser un autre enfant couch6
dans la neige ; derridre le saint, une femme se cache, la malheureuse m&re sans doute, qui veut voir ce que deviendra le pauvre
expose ; au fond une grande muraille de convent et d'dglise.
Bient6t le sujet fut gravd par P. Bacquoy, rue Saint-HyacintheSaint-Michel no 2, avec cette ldgende : Saint Vincent de PaulCe Hlros de l'Humanst, Fondateur des Dames de la Charird et
des Enjants Trouvis, sauve des rigueurs de la mauvaise saison
de malheureux enfants abandonns par leurs Mres ,. Au registre du d6p6t ldgal (Arch. Nat. F. 18 VI 4) cette estampe
est inscrite a la date du 19 novembre 1818. La gravure eut
au moins une autre ddition avec la mention : a Monciau del. P. Bacquoy sculp. s Elle fut copide par Nicole et parut dans une
Vie de Saint Vincent imprimie a Mexico en 1844. Elle a eth
aussi imit6e et a inspird notamment une image bien connue
de Schulgen. La statue de Stouf et le tableau de Monsiau out
ainsi eu une certaine influence sur l'imagerie moderne.
Monsiau Nicolas-Andrd, peintre d'histoire, n6 et mort a
Paris (1754-1837), dl6ve de Peyron, fut agrdd a l'Acad6mie
le 30 juin 1787, et requ acad6micien le 3 octobre 1789. 11 figura
au Salon de 1787 a 1833. Parmi ses ceuvres, outre Saint Vincent,
on pent signaler: Aiexandre domptant Bucephale, Predication
de Saint Denis, Saint Franfois de Sales, Entrie de Mne de La
Vallihre aux Carmilites, etc.
Le platre de Stouf est une des premieres statues de saint
Vincent, en France. Dans les belles peintures exdcut6es aprds
la beatification, les artistes avaient bien repr6sentd le saint
debout, en pijgs ; Natoire en avait meme fait une I figure
feinte en pierrt de tonde bosse pour la chapelle des EnfantsTrouvds, pres Notre-Dame (Cf. Petites Annales de St. Vincent
de Paul, juin 1903). A Arrs, lorsqu'en 1736 les soeurs bftirent

un nouveau corps de logis, le chroniqueur nous avertit qu'elles
firent mettre au-dessus de la porte l'image en.pierre du Bienh••'e.rex Výincent de Paul, leur fondateur nouvellement beatifid.
Etait-ce une statue on seulement un buste ? Cependant, dans
1'Eure, l'dglise de Breteuil prdtend possdder une statue en
pierre du xvine siecle: saint Vincent debout, en surplis et
dtole, un enfant nu sur le bras droit, de la gauche tient par
la main un petit gargon a longs cheveux et culotte courte. On en trouverait d'autres sans doute. Mais la statue de Stouf,
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dont l'histnire eat bien connue, a eu un plus grand reteatMase
ment qui lui assigmn une place a part.
Brcci. - Mais bien avant elle, depuis pros d'un demi-sidk
deji, A Rome, dans une autre galerie de Grands HomnIme de
Grands Sains aux attitudes difereates, se dressait, comme
un geant, la statue de saint Vincent de Paul par P. Bracci. pani
les Fondateurs d'Ordres religieux, athletes de la Foi, cortig
des puissances spirituelLes, garde d'honneur de la tombe du
premier Pape, Etat-Major de l'ideal chr6tien. En effet, toot
autour de l'immense nef de Saint-Pierre. a 4 et 17 mftres
au-dessus du sol, daas une double rang6e de niches, se tienaent
les gigantesques statues de marbre des fondateurs d'Crdes.
Eiles out environ 4mso en has, ft plus de 5 mvatres dans les
niches suplrieures. Les proportions sont bien gardees; ea
arrivant dans la basilique, le baldaquin au-dessus de l'autel
papal arait normal, presque petit, et pourtant on pretend
qu'il eat aussi elev6 que notre grandiose palais du Louvre.
C'est au deuxidrme pilier a droite, en entrant dans la grands
nef. que se dresse la statue de I'humble Vincent de Paul, tenant
le crucifx d'une main et de l'autre montrant le ciel. Depuis
1754. il voit d6filer a ses pieds des p6lerins sans cesse renouvel6s
qu'il invite d'un geste expressif, a ne pas s'attacher aux choses
dire;
de la terre, mais A ilever le regard plus haut, semblant
Quae sursum suat guairte, owi quae super terram .
Dans la niche au-dessus de lui, on vient de placer la statue
de saint Eudes qui pese plus de 14 tonnes et demie. A la droite
de saint Vincent, se tieat saint Philippe de Nkri avec, audessus, saint Jean-Baptiste de la Sale : a sa gauche se trouve
la statue de sai"te ib6rse et, au-dessus d'elle, Mme Barat.
En face de notre saint fondateur est saint Camille de Lellis,
eStte les statues de saint Ignace de Loyola et de saint Pierre
d'Aleantara.- A-dessus de maint Camille de Lellis, la niche
esoxe vide est reserve 4 sainte Loise de Marillac. A Rome,
comme a Paris, elle aera de I'autre c6te de la wru
Pierre Braci ad et mart a Rome (17oo-1773), y etait consid6r6 comme un des plus grands sculpteurs de spn Apoque.
UI nous reste de lui la statue de ClAment XII k Ravenne, le
onumient de Beuoit XII dans l'6glise de la Mfinerme k Rome,
le ••anument de Ienoit XIV et celui de Marie-limentine
Sobieski a St-Pierre; A St-Pierre encore, les statues de saint
J6rmne-Eamilie et de saint Ncrbert, le baldaquin de Ste-MarieJajeure, et surtout son cnef-d'ceuvre, la statue de Neptune
ia
fAiweus Fontaine de Tr"vi oil, parait-il, doit aller boire
qui vout revoir Rome.
La statue de saint Vincent par Bracci a Wtd reproduite par
les gavures de Pierre Campana de Soriano (x7~7-x7 6 5) et
C. Tinti (Ves 1758-1796).

Aa si~ele d4r•ir,

*esBracci t les Stouf oat ej des succes-

r. La statu diu caveau lasazis au cnietwie Montpamaam • ofre une
pose analogue, mais d'une expeesia
differnte *t semble put6t dire:
LA-haut nous Ros retrouvero ..
L
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sears, des imules avec des rezssites diverses. Elle serait longue
b 4tablir la liste des statues de saint Vincent de Paul qui.
travers 1'univers, ornent aujourd'hui les monuments publics
et sortout les 6tablissements charitables Tout le monde consait la statue si accueilante de la Cour d'honeur de notre
aisom-Mlire, celle du Parloir,interpretation de I'idee de Stouf.
Qai n'a admire au Panthdon la statue si touchante de FalgaiTre (1831-1xoo), ou ý St-Sulpice celle de Cabuchet (ne n 89g)
La serie nest pas close. En 1897, le sculpteur romain Cesar
Aureli' (1844-1923) en fit une fort belle pour nos confreres
d'Amerique. A Paris, en 1924, I'artiste Francis Renaud exposa
un saint Vincent tres remarquA, i~ des clous du Salom. lMg Glass,
l'6veque lazariste de Salt Lake City (Etits-Unis), en lit I'acquisition pour le donner, peu de jours avant sa mort, aux Filles
de la Charit6 de sa ville 6piscopale.
Paris, juin 1939.
Jean PARR.AG.

ACTES DU SAINT-SIEGE
Lettre apostotique en forme de Bief lue a Saint-Pierre de
Rome le ditianche 25 jia 1939, inscrivant Justis de Jacobis
as nombre des Bienewreax.
Divinae benignitatis consilio ab Apostolico aevo ad Nostra
asque tempora factum est ut iugiter viri suscitenter praeclari
qui verbo et opere contiaentibus ad Ecclesiam a Christo Redemptore Nostro conditam, idest ad unica salutis pascua ahios
homines adducant ; evangelium omni creaturae, iuxninexstinctam mandatwn, nunciantes, regnum etiam Christi pacificum
per orbem dilatent ;benefciis ipsis rermn gestamm, rirtatibus
doctrinaque, quibus enitent, veluti fecunda pluvia fidei semina
in orbe ita irrigent, ut aberiores deinde segetes bonitatis sanctitatisque colligantur. E viraum haiusmodi numero, quos provide Deus misit miabilia Nobis -eempla retinquentes, sine
ulla dubitatione etiam habendus est venerabilis Dei servus
lustinus de lacobis, qui Abyssiniae antea Praefectus, postea

Vicarius apostolicus, dimidio saeculo decimo n•no, teste celeberrimo Sanctae Romanae Eccesiae cardinali Massaia, fuit
A byssinensis Missio is fuudaor, i.defessus erienwais Africa
apostolhs, missionaiorum magister, illius fo ritudis atque
abnegationis, quae ad Missioves prwvekesdas s"mi *eressari",
typicum sxempiar, Aetiopicae E• ssia a*ges .. E christianis
honestisque parentibus, integritate vitae spe4tatis. die noa.
mensis octobris, anno millesino octingentesino in terra Sancti
Felicis, vulgo c Sa. Fele , intra fnes dioecesis Maranae in
i. II est en outre I'auteur de la statue de saint Antoine-Maaie Zaccaria
(1503-5 juillet 1539) parmi les aondateuss d'Ordre 4 St-Pierre : foidate
des Bansbites.
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Lucania, natus est Iustinus de lacobis, qui ab ipsa pueritia
quodammodo ostendit quid acturus esset. Religiosissimae enim
genetricis curis plane respondens, adhuc puerulus iam in fidei
veritates meditandas incumbebat, sanctissimam eucharistiam,
dominicam passionem, beatam Virginem Mariam devotione
magna prosequebatur, pauperes pro viribus sublevare satagebat ; inter pii operis Propagationis Fidei cooperatores adscitus,
infidelium atque errantium ab unitate fidei conversionem impense a Deo implorabat; cumque ad coeleste Agni conivium
novem annos natus primum accederet, angelus potius quam
puer apparuit. Postea cum genitor eius a parvo Lucaniae oppido
Neapolim, alienissimo tempore, familiam transtulisset, eadem
in amplissima urbe lustinus studiis bonarum artium sedulus
vacavit; acre enim et subitum ingenium simul atque optimam
indolem sortitus erat. Cum adulescens ad religiosam vitam se
vocari senserit, in Congregationem Missionis Sancti Vincentii
a Paulo octavum agens supra decimum aetatis suae annum
ingressus est, in eademque, votis nuncupatis studiorumque
sacrorum curriculo exacto, die decima secunda mensis lunii,
anno millesimo octingentesimo vicesimo quarto, Brundusii
sacro presbyteratus ordine auctus est ; ac paulo post apostolici
ministerii laboribus sese devovit et, cum ad sacras conciones
praecipue se actum ostenderet, ac tam studiose fructuoseque
ad Christifideles verbumDei faceret, iam tunc temporis angelus
caritatis, mansuetudinis agnus, humilitatis exemplar visus est.
Gravia etiam officia in Congregatione Missionis primis sui sacerdotii annis nitide gessit ; sed ardens eius studium boni animarum patrie finibus contineri non poterat. Quapropter a
Sacra Fidei Propagandae Congregatione instituendae Aethiopiae Missionis Praefectus apostolicus auspicato factus, libentissimo animo ut Abyssiniae populo catholicae religionis lumen
expetenti veram Evangelii doctrinam nunciaret, paucis sibi
additis sociis anno millesimo octingentesimo tricesimo nono
Africam versus profectus est. Suam tandem nactus est Missionem, aspernimam quidem et dificultatibus plenam. Sed, caritate in Deum et proximos maxima ductus, omnia ipse vicit,
schismaticorum pervicaciam, rerum necessariarum penuriam,
coeli inclementiam. Neque piuvia neque aestus intolerabiles
detinere poterant Christi praeconem, qui longa atque aspera
itinera aggressus per arduas regiones Tigrinas, Scioanas finitimasque sacra munia indefesse obivit, et quo religionis cantatisque zelus eum vocaret, nulla interposita mora ipse properabat. Ut autem facilius Abyssiniae populum ad Christum alliceret, indigenarum vivendi rationi se adamussim accommodavit,
patienter suaviterque discipulos quoque indigenas in rebus
sacris efformavit, solidum diem ipsemet in ministerii animarum
operibus insumebat, magnam denique noctis partem excubias
in oratione agens Deo suo vigilabat. Post duos fere annos in
Abyssinia transactos, arrepta occasione cuiusdam ad Cairum
in Aegypto legationis, cui instante Rege Aethiopiae uti comes
additus fuerat, Dei famulus primores nonnullos Abyssinos
Romam usque perduxit nec non ad loca sancta Palaestinae,

ut iidem ad patriam postea reduces secum portarent firmum
martyrum mnemosynon et famam gloriosam Romanae Ecclesiae, itemque pietatem locorum quos Dominus noster Redemptor ipse calcavit et pretioso suo sanguine aspersit. Ad
regiones Missionis dein reversus, Dei famulus nec a solito apostolatu abstinuit neque ab operibus temperavit consuetis; et
cum teterrima illo tempore esset rerum omnium Abyssiniae
condicio, quos Dei servus susceperit invicto animo labores
quantamque operam adhibuerit ad bonum excitandum incredibile dictu est. Percrescens propterea in dies optima lustini
fama effecit ut ipse primus apostolicus Abyssiniae Vicarius a
Sancta Sede eligeretur et Episcopus titulo Nilopolitanus. Imparem tamen se tanto honori atque oneri arbitratus, ob humilitatem suam ab illis declinare non dubitabat; sed a Gulielmo
Massaia, tum Vicario apostolico apud Gallas, ob graves temporum circumstantias quasi iussus ut oblatum munus reciperet,
licet invitus et mcerens, Massauae, die octava mensis januarii
anno millesimo cctingentesimo quadragesimo nono consecrationem episcopalhm accepit; paratissimus ad suum etiam sanguirem pro fldei veritate fundendum. Et revera exilium, carcerem, catenas, famem, sitim, proditiones, tribulationes omne
genus venerabilis Dei famulus perpessus est; et nihilominus
duodecim ferme miUa schismaticorum ad fidem catholicam
adduxit, plures missionarias stationes fundavit, selectum indigenarum clericorum manipulum educavit. Viginti et amplius
annos in Abyssinia lustinus trapsegit nunquam a caritate disiunctus, cmnes autem cccasiones nactus tot tantosque labores
exantlandi pro gloria Dei provehenda atque animorum salute
obtinenda. Fersecutiones denique per asperas atque impervias
vias aufugiens, morbo fractus viribusque destitutus, cum mortem instare animadverterit, sacramentali confessione munitus
et extrema unctione roboratus, filios carissimos, quos in Christo
genuerat, ut mutuum amorem servarent, debitam Romano
Pontifici reverentiam atque oboedientiam praestarent exhortatus est, caritatisque victima e vita humi iacens placidissime
ad Dominum migravit die tricesima prima mensis julii anno
miilesimo octingentesimo sexagesimo. Tanti patris excessum
tam christiani quam mahumetani ipsi plorarunt; eiusdemque
corpus, funere confertissimo ad ecclesiam de Ebo honorifice
humatum, pie dein invisere catholici et schismatici, qui ex
ipsis Justini obitus diebus ad nostra usque tempora venerabilis
servi Dei memoriam magna pietate studioque servarunt. Nil
mirum itaque si fama sanctitatis, qua Dei famulus adhuc vivus
ob spectatissimas suas virtutes exornatus erat, nec non ob
prodigia quibus turn ante turn post eius obitum Deus servi sui
sanctitatem eandem confumare tradebatur, ex eodem mortis
tempore ad nostros usque dies adeo increverit ut, processibus
Ordinariis Neapoli, Lyciae atque in apostolico Abyssiniae Vicariatu de more confectis, de Beatorum coelitum honoribus ipsi
servo Dei decernendis penes Sacrorum Rituum Congregationem
Causa agitari coepta sit, ac per decretum die tertia decima mensis
julii anno millesimo nongentesimo quinto editum recolendae
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memariae Pius Pp. X decesor noster introductionis Causae
commissionem mana propri signaverit. Eadem vero Caus
introducta cum fuerit, minaribes interea superatis iudiciis, adeo
deinceps progressa est, t mox etiam super venerabilis seri
Dei lustini de lacobis virtatibas disceptari coeptum sit quas
tanquam heroica qoalitate praeditas atque exornatas bo. mee.
praedecessor noster Pius Pp. XI anno millesimo nongentesimo
quinto supra tricesimnm die vicesima octava mensis julii adprobavit et declaravit. Agitata dein quaestione de miraculis quae
a Deo patrata ferebantur per eiasdem Venerabilis intercessionem, post dces Congregationes, antepraeparatoriam nempe et
praeparatoriam, coram cardinali Causae Relatore habitas, nee
non aliam generalem Congregationem, quae coram Nobis die
secunda mensis mail anni huius habita est, rebus omnibus
acerrimo udicio investigatis, Nosmetipsi, die quartadecima
praeati mensis, nempe quinta post Pascha dominica, miracula
proposita constare ediximus, ulteriusque proinde in casn proedi posse. Cmn igitur esset de heroicis virtutibus deque miraculis prolatum
o
udicium, illud discutiendum supererat, num
venerabilis Dei famulhs inter Beatos coelites recensendus tuto
foret. Hoc dubium propositum est a dilecto Filio Nostro Sanctae
Romanae Ecclesiae Alexandro cardinali Verde, hodierno Causae
Ponente sen Relatore, in generalibus Comitiis coram Nobis
habitis in Aedibus Vaticanis die vicesima tertia mensis maii
memorati, omnesque. qui aderant, tam Cardinales quam Sacrorum Rituum Consu•aores unanimi consensa aflirmative respondernt. Nos vero in re tanti momenti Nostram aperire. mentem
distalimus donee enixis precibus a Patre luminum subsidium
posceremus. Quod cam impensf fecissemus tandem die quarta
huius mensis Sanctissimae Trinitati sacra nuperrime praeterita,
eucharistieo Sacro rite litato, adstantibus dilectis Filiis Nostris
Carolo Sanctae Romanae Ecclesiae cardinali Salotti, qui Sacrorum Rituam Congregationi praepositus est, et Alexandra
Sanctae Romanae Ecclesiae cardinah Verde, Causae Relatore,
nec non dilectis fiiisAlphonso Carinci, Congregationis Ritnum
a Secretis, et Salvatore Natuci, generali Sanctae Fidei promotore twe procedi ad venerabilis Dei famuli lustini de lacobis
beatificationa declaravimus. Quae eum ita sint, Congreg
tionis Missionis Sancti Vincentii a Paulo vota implentes, nec
non Catoihcorum Abyssiniae, Apostolica. Nostra auctoritate,
praesentium Litterarum tenore facultatem facimus ut idem
venerabils Dei serves InstinEs de lacobis, episcopas Nilopoitanus ac primus Abyssinensium Vicariau apostolicus Beati
nomine in posternm nuncapetur, eiusque corpus ac lipsana seu

reliquiae, non tamen sollemnibus in supplicationibus defeenda,
publicae Christifidelium venerationi proponantr ; itemque
permittimus ut einsdem servi Dei imagines radiis decorentur.
Praeterea eadem anctoritate Nostra targimur at de eo quotannis de communi Confess•ris Po•tificis cumIectionimbs et
erationibus propriis, per ros adprobatis, Officium recitetur ab
omnibus Christitideibus,qui horas canonicas recitare tencantur,
et missa celebretur ab omnibus presbyteris tam e saeculari

quam e-xegiosodero ad.cclesias sive saella, in quibus festum
agatur, conuvniemtibus; sad tamea in dioecesi dumtaxat Musana, in qua Dec Famalus a.atou est, atque in Vicariatum
fnibus ac Psafectucarw m apostolicarum Africae Qrientais in
Qa ,sanctijmam labora-vi et ipse ad Dominum migravit; nec
non in templis ac sacellis, ubique terrarum sitis, quibus Cone tio Misinis Sancti Vincentii a Pauo utitur. Damum
c
iUaempertianr ut soUlemnia bsatificationis venerabilis
servi Dei ustini .de lacobis supradiotis in temphis sou sacellis
celebrentur, disbas legitima anctocitate designandig, intra
annum, servatis servandis, postquam sollemnia eadem in sacrsancta atriacbali Basilica Vaticana fuerint peracta. NoB
obstantibus Constitutionibs et Ordinationibus apostolicis as
decretis de non cultu editis ceterisque contrariis quibus~bet.
Vok~mus autem at harumLitterarum exemplis,.etiam impressi,
dunmmodo manu Secretarii Sacrae Rituum Congregationis subscripta sint atque eiusdem Congregationis sigillo munita, in
disceptationibus etiam indicialibus eadem prorsus fides .adhibeatur, quae Nostrae voluntatis significatiopi isce ostensis
Litteris haberetur.
Datum Romae. a.pud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris,
die XXV m. jumi, anno MCMXXXIX Pontificatus Nostmi
primo.
Aloysins Card. MJa.w.uoxn
a .Secetis Status.
DECRETUM
Abhysinen. Beatificationis ,et Canoniz6tia
Servi Dei
JUSTINX DE JACOMS

ia VBanesaailis

Episcopi Nilopaiitani et priimi Vicarii Apostolici Abyssinen.

e Congregat'ioe Missionis S. Vincentii a Paulo.
Super dubio an et de quibus miraculis constet in casu et ad
effectum de quo gitur
Vooem
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culmen IUSrIN UM adduxecunt, uti, servatis de iure servandia
a S. R. C. die 28 lulii mensis a. D. 1935 de-retum est.
Quod divino quoque miraculorum testimonio aperte comprobatur. Quapropter duae mirae sanationes ab actoribus sacro
huic Ordini fuere exhibitae, quae veri miraculi notas visas
sunt portendere.
In oppido Sanfele, ubi Ven. JUSriNUS in lucem fuit editus,
in Murana dioecesi, adulescens Franciscus Lorenzo Novembri
mense anno Domini 1907 gravi a scarlattina * fuit tentatus,
cci nephritica atque urhaemica, ob intoxicationem, implicationes accessere, simul cum amaurosi. Morbus eousque processit,
ut infaustam, quod ad vitam ipsam, curantes medici prognosim
emiserint. Quum incassum curationes cederent, die 28 eiusdem
mensis Venerabilis IUSrINUS ferventer fait invocatus, et,
mirum ! - infirmus illico convaluit, oculorum aciem recuperavit, cibos sumere valuit, atque'a morbo ceterisque adiunctis
omnino liber evasit, ut duo curantes medici edixerunt, qui
pariter supra naturae vires hoc evenisse testati in iudicio suat.
Tres ex officio periti a S. C. adlecti, curantium diagaisim.
prognosim atque earum iu:icium-de suparnaturali actione plene
confirmarunt. In recuperata autei valetudine Franciscus permansit.
/Altera mira sanatio anno 1920 Florentiae contigit.
'qAngelus Marlazzi gravissima tuberculosi pulmonari, bacteriologico atque radiographico experimento comprobata, fuit affectus, adeo ut curantes malici de eius vita desperaverinf.
Septembris mensis initio, Venerabilis IUSFINI apad Deum
intercessione invocata, omnia morbi symptomata illico evanuerunt, perfecteque sunatus Aagelus a mseicis est inventus,
quasi nullam unquam infirmitate.n esset passus.
Tam medici a curatione, quam periti a Sacra hac Coagregatione acciti, miraculum, hac in sanatione, concorditer agaoverunt.'
De his miris sanationibus primum coram Rmo Cardinali
Alexandro Verde, Causae Poneate, die 21 Decembris a. D. 1937
disceptatum est in Antepraeparatoriis Comitiis, secundo die
1o Ianuarii anni hujus, in Praeparatoriis, demum tertio in
Generalibus coram Ssmo D. N. Pio Papa XII die 2 huius
mensis, in quibus idem Rmus Cardinalis Ponens dubium proposuit discutiendum : An et de quibus miraculis constst in casu
et ad effectum de quo agitur.
Rmi Cardinales, Officiales Praelati, Patresque Consultores
suum quisque tulit suffragium, quod intento animo Beatissimus
Pater benigne auscultavit, Suam tamen aperire mentem ad
hanc distulit diem Dominicam quintam post Pascha, decimam
quartam Maii mensis, preces interim effundens ut maiori a
Deo illustraretur lumine.
Quare ad Se Rmis Cardinalibus Carolo Salotti, S. R. C. Praefecto, et Alexandro Verde, Causae Ponente seu Relatore, aecuon
R. P. Salvatore Natucci Fidei Promotore Generali meque infrascripto Secretario accersitis, divinoque litato Sacrificio, edixit
Constare de duobus miraculis a Deo per Venerabilis JUSTINI
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DE JACOBIS intercessionem patratis, nempe de instantanea
perfectaque sanatioe turn Francisci Lorenzo a gravissima scaraltina maligna cum nephritica affectione el intoxicatione urhaemica, cum Angeli Alarlazzi a gravissima tuberculosi pulmonart.
Hoc autem decretum promulgari et in acta S. R. C. referri
mandavit.
Datum Romae, die 14 Maii a. D. 1939.
L. S.
CAROLUS Card. SALOTTI, S. R. C. Praefectus.
ALFONSUS CARLNCI, S. R. C. Secretarius.

HEBO
RECONNAISSANCE DES RESTES DE JUSTIN DE JACOBIS
(5 juin 1939)
Abyssinen. Beatificationis et canonizationis Ven. Servi Dei
Justini de Jacobis. Episcopi Nilopolitani et primi vicarii Apostolici A byssinensis e Congregatione Missionis S. Vincentii a
Paulo.

In Dei nomine. Amen.
Praesenti hoc publico instrumento omnibus ubique pateat
ac notum sit Exe. mrm Dominum Aloysium Marinoni Episcopum Tit. Pisitae Vicarium apostolicum Eritrehae recepisse
litteras a S. R. Congregatione una cum Instructione R. P. D.
Promotoris S. Fidei ad instantiam R. D. Josephi Scognamillo
Spostulatoris datas die trigesimo mensis martii anni millesimi
nongentesimi trigesimi noni, quibus Exc."m Episcopo Marinom
mandatum concreditur exhumandi ac recognoscendi sacras
exuvias Servi Dei Justini de Jacobis episcopi Nilopolitani et
primi Vicarii Apostolici A byssiensis e Congregatione Missionis S. Vincentii a Paulo, in ecclesia catholica oppidi, vulgo
dicti, Hebo asservatas.
Excmus Vicarius apostolicus demandatum sibi munus diligenter ac fideliter explere volens, adfuit personaliter una cum
Rev. mus Domino Abba Ghebre-Jesus Hailu in subpromotorem
fidei specialiter deputato, meque notario ecclesiastico Vicariatus Erytrehae, hac die quinta mensis junii anni millesimi
nongentesimi trigesimi noni in praefato loco vulgo dicto Hebo
circa horam nonam et dimidiam.
Aderant in ecclesia dicti loci Hebo: Dominus Franciscus
Cicchetti, peritus medicus ac Aurelius Costa alter peritus medicus, operarii frater Sirus a Brambilla et Costantinus a Binasco,
antea electi ac deputati juxta praecitatam instructionem P. Fidei Generalis. Insuper adstabant: Exc. mm Dominus Cassa
Chidane, Ordinarius pro Indigenis, P. Aegidius a Verano, Sup.
regularis 0. M. C., Pater Valentinus Ferrando, C. M., Rev. mur
De Nicolellis, cappellanus militaris, Dominus Antonius
Zuccollo, Abba Tesfa-Mariam Hagos, parochus in loco, Tesfe
Saida Abi, Tesfe Saida Neus, Barnabas Ualde-Sellassie, Teclu

Abraham, Uldu Cassa, Meheret Basciai Lidu,. necm)n Rev. mw
Dominus loannes Contini vice postulator.
(Suivent divers serments et atestationsde caux qui premweW
part a I'exhumationetreconnaissmacedesrestes de Mgr de acobis).
flisce praestitis juramentis, jbente Vicario apostolico, a
me notario lecta sunt instrumenta coram astantibus in ecclesia
ultimae recognitionis; deinde proceditus ad exabmationem
exuviarum ven. de Jacobis sequenti mode: operarii caute
diruerunt sepulcrum contineas arcam in qua compositae erant
exuviae. Ven. Servi Dei Justini de Jacobis, et earn extractam
magna cum diligentia ac reverentia detulerunt in medio ecclesiae et posuerunt super tabulam ad hoc praeparatam. Tune
Exc. mu- Vicarius apostolicus Aloysius Marinoni indixit vernaculo idiomate nomine S. Sedis Apostolicae excommunicationem ipso facto inescrendam ac Summo Pbntiici reservatam
contra omnes cujuscumque status, dignitatis et conditionis
qui etiam pietatis specie aliquid a Servi Dei corpore e capsa
extrahere vel quidquam in earn inferre pEaesunmpserit.
Prima area ex ligno vulga pi•t~kism ex Yetustate in partes
proabitur ; secunda rero confecta ex aamiea zingata [tle
galvanisee] intacta inventa est et in mensuris perfecte concordat
cum dimensionibus datis in documento recognitionis diei trigesimae primae mensis julii, anni nmiiesimi aongentesmi de
csai seti. Sigilla arcae, qeamtis ex vetstate aliq•uanum
dirata, tamen auUe modb signa debant de aiqua .infirationeIdem Rev-~ - an Ex- a LVicazius apestolicus per fabros
jissit apeiri praedictam arcaa ex,
imina singata L[
t61 gai
~ lis
] confectam.; quod: operarii statimr feer•nt et, operculo
emjota, in ea •Ipertae smst.exa iae compositae eadem. mode
ac compositae fnerunt in uitima recognitione,. *uxta assertiones

as
cepotionean testium fradia Siri et Abba Tuelde-Brhaa
Auda qui illi recgmnitioni et seqmnti tumulatioi adierunt.
'Tum duo periti physici exuvias abstulerant ae nueraverunt,
et ab AdmL Rev. Patr Aegidio a. pu•ere aliisque sordibus
accurate mundatas, in nova arca, involtas in line, panno,
eas poserant.
Noa.a aea habet dimensiones sequentes: lata ri.

,40;

klong U. rso; alta q,4 Periti akiquas reliqnian desmnant
eausa Raaa
Ariteadi ad Postalatomea
causa beatideatiaas
et tradeadi Ex.. * Vicaria apostolico ut ipse eas distribaeret
post betiatiicaioni

solemnia. Reiquiae istae desusijpaae des-

criptae sunt in peritia medica. De*i peniti amr eic ab Exe.
Vi•. apastolia rogati ita exavias Ven. Servi Di Justiai de
Jacobis, i*misa idwate,•
describpnt
E.x•iawEsaM&DICALE
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Vu1' la prictdlc
e

experjise medicate signe par le Dr Ba~Jjgria

Gioacchino et par le P. Giovanni do PaleP
o, en date dm 31 tillet
1916, arons fait se coistatations ci-aprs :
I. Les restes sont constitr~s par le squelette tel qu'il est dkcnt
dans la pricddente expertise ediceale m~siomne ci-dessus. La
masse des cheveux et de la barbe du def4w derits das Ij prc4dente expertise n'ont pas pu tre wnsMtAs. dMruils q'ils Miient
par les termites et par T'humsditi.
II. Est confirmee I'absence d'une veranbre du tworar at d'ene
paire de fausses c6tes attestLe par le priedetfproces-verbal.
III. Le crdne et les os de la face Itaient ensre scells avec des
rubans en soie rouge assujettis par des caches ea cire d'Espagne

de Mgr Car•a.a; aussi s'a-t-on pas cru opportun de rompre
les sceaux.
IV. En noire prifsnce owt M f preeves posr ftre portis d Rome
comme reliques les os suivants : a) humerus droit ; b) une c6le
du thorax.De plus, pour
itre conservhe comme reliquepar MIgr Marinoni, a eti preluve : c) xse verthbre lombaire.
V. Les restes du squeletie, ad 'exception des ossements susdits,
out 9ti ettermis dans une cassette en idle et sceldls avec le cacit
en cire d'Espagne de Mgr Luigi Marimsi.
Cow.parast iws observatiwions w
e edces paddests
ps
axperts,
wous avons troutv use parfaite comformsit des constatations

anatomiques.
Par aCssqeWt, id fout vir pftr 6abs•smat impossible que,
dans la piriode de temps coult entre la pr&cdente expertise et

la prisenre. it y air e quelqe ouvertwe fraudukewe, suastitwiion
Co smostraction, as prijwdice die figrritf a's denwt.
En foi de qpi,auws nou•ssoiorons do signer
Dr Francesco CaiccsEzra.
ArAelio CosTa.

Hebo de Sagersiti, 5 5ii
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Deinde nova ara clausa, illigata serico foniculo et obsignata
quatuor sigilhs a e cire irEspagwe
s
Vicarii ap. Erytrehae~
collocata fait in eodem sacello eiusdem ecclesiae Hebo et is
eodem loco at aliquantulum loco superiore in quo ante recognitionem jacebat.
Fragmenta et residua veteris ligneae cassae et serici pann
collecta et indusa smut in vetere arca conecta ex ferro singat
[tale galvaniste] quae obsignata sigiflo Vicarii apostolici posita
est in eodem loco ac alia. Postremo sepulcrum a duobus praedictis fabris murariis, coram omnibus, restitutum est ut antea.
Reliquiae autem Romam mittendae et servandae ab Exc. *
Vicario ap. in duabus capsis ligneis compositae sunt, ejusdem

Vicaii ap. sigillo dbsignatis.
In quormn omnimn e singalorum fidem go notarius hoc
publicum instrumentum confeci et, so perlecto. subscripsenut
Exc. ars Vicarius ap., fdei subprom or., periti physidc ac
testes instrumentarii.

t J. Josamas ysoato iasAioysiss Iami ai, vic. Ap.
Abba Ghebre Jesus. Hailu, sbpramnotor idi.

-6a4Pater Joannes Contini, C. M., vice-postulator.
Pater Marinus a Desio, notarius.
f Chidane-Mariam Cassa, vescovo Ordinario dell' Eritrea,
t6moin.
D r e Francesco Cicchetti, expert.
D r e Aurelio Costa, expert.
Padre Egidio da Verano, temoin.
Valentino Ferraudo, C. M.
D. Luigi De Nicollellis.
Abba Teouelde-Brehan.
Fra Siro da Brembilla.
Fra Costantino da Binasco.

BIBLIOGRAPHIE
LIVRES
D r Jeanne MARTIN DU THEIL, de la Facult4 de M5decine
de Paris, ancienne Externe de I'H6tel-Dieu d'Angers.
La Doctrine hospitaliere de saint Vincent de Paul.
124 pages, chez Louis Amette, libraire A Paris.
Quelque opinion que l'on professe sur l'universalit6 et la
profondeur du g6nie de saint Vincent, ne semblait-il pas hasard6
et un pen a pr6tentieux v de traiter strictement d'une a doctrine
hospitaliere de saint Vincent de Paul a ? Mu e Jeanne Martin
du Theil ne I'a point pens : elle en a fait le sujet d'une these
pr6sent6e devant la Facult6 de Medecine de Paris, et dont
le Professeur Laignel-Lavastine avait accept6 la pr6sidence.
L'auteur est tent6e de rechercher les lointaines origines de
cette doctrine dans les premieres experiences de 1'aventureuse
jeunesse du saint. fJe fus vendu... d un vieillard, midecin
spagirique et souverain lireur de quintessences . Et elle verrait,
dans ce premier contact medical, peut-etre bien la premiere
donnee pratique qui, lie a un solide bon sens, A une intelligence toujours prete, devait mettre sur pied, trente-quatre ans
plus tard, la doctrine hospitaliere de M. Vincent (p. II).
D'autres contacts, d'autres exp6iences moins discutables aideront a 1l'laboration de cette doctrine. Et I'anteur les rappelle plus longuement, comme il se doit.
Puis elle 6tudie la r6alisation concrete des conceptions hospitalibres de saint Vincent dans la formation des premieres
Filles de la Charit6 entreprise avec laide de Louise de Marillac.
Formation technique et professionnelle, osons-nous d6ji affrmer. * La simple conscience lui interdisait de laisser partir
ses Filles mal prdpares. A sa fagon, il avait rdsolu la question
des stages. L'instruction theorique ne fut pas ndglig6e. a Aimer
le service des pauvres...O Dieu, que cela est purepant!I
Or,
pour aimer servir, il taut savoir , (p. 47). Mais ormation qui

- 625 6tait encore et iminemment une formation d'nme. a La vraie
formation de l'infirmitre 6tait, et sera toujours, une formation
d'Ame : cceur, intelligence et volonti B (p. 51). Et cette formation assurait, en d6finitive, une ascension vers la perfection :
a La perfection de I'infrmiere marchait de pair avec la montee
de l'ame, puisque donnde au malade elle appartenait i Dieu »
(p. 98).
C'est que la a vocation a la vie soignante » (p. 40) aupres
des pauvres et des malades est une vocation eminemment
spirituelle. a Servir le malade, c'est servir Dieu a (ibid.). Voila
bien le principe qui fonde toutes les obligations de la SeourInfirmidre aupres des malades, et qui conditionne toute la
doctrine hospitaliere de saint Vincent.
M11 e Martin du Theil le rappelle et y insiste au cours des
chapitres : a L'Infirmiere A I'action et a L'Infirmiere a 1'h6pital n qui nous montrent la mise en oeuvre de cette doctrine
ct son illustration par un exemple. L'h6pital, c'est principalement I'Hapital Saint-Jean d'Angers, e le premier h6pital et
la premiere fondation lointaine de la Compagnie Y(p. 21). L'infirnnire a I'action, ce sont tout d'abord les Filles de la Charite
que MNle Le Gras y introduisait, le 6 dicembre 1639, leur laissant
Spour guides les enseignements recus et le r6glement appel6
depuis rRhglement d'Angers , et qui, apres trois si&cles d'6preuve
demeure encore le reglement de l'h6pital d'Angers R (p. 27).
Mais l'auteur, ividemment, 6tend son enqubte. C'est A travers toute 1'ceuvre 6crite ou parle de saint Vincent, correspondance, conf6rences, reglements des diverses creations...
qu'elle recherche les e6ments de sa doctrine hospitaliere. Car,
pour poss6der et enseigner une doctrine hospitaliere, nul ne
fut moins dogmatique • (p. 124) que saint Vincent. Et cependant, a donnant une valeur A la vie... ii a amend l'h6pital I
une formule enfin logique : au but charitable et spirituel il
ajoute enfin le but thrapeutique avec toutes les obligations
qu'il comporte. II apprend a connaitre le malade; il 1'aime...
Les infirmisres de Vincent de Paul vivront de cet amour ct
de cette piti6 a (p. 117).
Dis lors, au terme de son 6tude, apres avoir encore not4 les
caract&res originaux et iternels de Ia doctrine hospitaliere de
saint Vincent (p. 115) I'auteur a le droit de conclure hardiment :
, En resum6, Vincent de Paul, grand saint, grand r6alisateur,
fut grand medecin a (p. 123). L'assertion peut encore, comme
une audace verbale, appeler nn aimable sourire. La these apparait prouvde.
e
Et le travail de M" J. Martin du Theil, dans la littdrature
vincentienne si abondante, prend d~sormais une tres utile et
tres digne place.
E. L.

Alphonse HUBRECHT. La Mission de Piking e les
Lazaristes. P6kin, Imprimerie des Lazaristes (XLIV,
384 pages, 1939).

Cette etude historique, dit un loyal Amwtisemnt, eat paise
Congrigation 4&I
principaleraeat dans les Memouas de
Mission e, Chim (3 volumes, 1911)(i).
Des lors, comme sa source, ea debors de quelques pagts ar
les recents d6veloppements, cette Histoire a larges traitss'arrtte,
helas ! a l'aurore de xx- sicle, bien qu'4crite en 1938, centenaire de la mort de Mgr Pirds.
En cet anniversaire, ce livre desire marquer Mne borne a un
tournant de l'Histoire des Missions: a Le clerge indigene de
plus en plus d6velopp6, 1'6piscopat indigene de plus en plh
aflermi imposeront le retrait graduel des missionnaires etrangers
qui devront se riserver ane zone d'activit6 spicialisee. Avant
de l6guer le champ et la moisson a... ces pages, retra;ant lee
ftorts des piannkixs, posent ua jalo qui permettra plus tard
de mieux juger.
Comprises dans ce ses, snrvol aie de I'hstoire, alertes
aper2us gndrau, rflexions et suggestians, etc... ces pages
demeurent savoureuses. Le candide lecter de jadis et 1'i
toire poiwtileks de tout temps y tronvertnt ample matiere
F. C.
a notations diverses.

Giovanni-F6ice Rossx, C. M. II Cardinale Alberoni e il

Muliwarat. Piaceza 1938, 36 pages (32xa

cm.)

avec 12 hors-texte.
Ontie de iort nornbreux clients, .e
-

gnfareux mnceine -

favorisa. larement

tardinal Alberoni
et enourwages plu-

siears artistes, pkieurs peintres. L'ua d'eaxu Giiinai AMari
ddoi Piase (1660-28 juin x7415 dit II MmlisaN fait l'objet
de oatte monogaphie qu'avee goat t am a mise sur pied
M. Jean-Felix Rosi, bearemx Adve de rInstitat d'Arch6ologie
Chdtienne, actauel~nmet proaessmr a r'ilhuW e Ceolge Alberom
de Plaisance.

Alex. FtRON. Saint Vincent de Paul, VicaiW ginral
des Richelket-Vignerod, abbs de Saint-Oewn de Rouen.
15 pages (x6ox25o mi/), 1939.
Tirde a 28

Oaemplaires,

cette note, imprim6e A Mr. priov,

e6mine mades points de I& vie do saint Vincent auquel fait
allusion un met de M. Coste, Mmsiew VisUwt, II, p. 439Quelques prdcieux documents sont ici donnes at cet aspect
rouseswi de i vie de saint Vincent. On ne pent que idliciter
M. F4roa de I publication de ces text et,. pour Ik mailture
connaissance de saint Vincent, souhaiter la mise am jour de
tous les textes qui se cachent on dorment encore.
x. Toutdeois, page 379, la derniire ligue de la Bibliagraphe, apris Le Cat.-

A, la
Afs Leistw signale a nfian flisrs
oOgue mdra e faJrimrwi
MIssion de Pdking par A. Thomas, bien que cet ouvragene sit pas dans
le commerce a.

-

6s? -

Arata Salvatore, C. M. Vita del Beato Giustino de

Jacobis della Congregazion della Missione di S. Vincenzo de Paoli, Vescovo di Nilopoli, Primo Vicario apostdico deW' Abissinia. Roma, Via XXIV Maggio 1o,
19 3 9 --XVII (IX-4 98 pages) (135x190 mim).

Augmentee de quatre pages (495-498), munie d'un nouveau
titre, la biographie de Mgr de Jacobis, largement imprimee,
a t6 gineusement distribu e aux solennit6s de la beatification
le 25 juin 1939.

Les Amiales 1934, p. 643 ont rendu compte

de ce ho 7 de la collection Caritas des Annali della Missione.
Beau travail tout a fait digne de cette noble figure napolitaine.

Joseph BAETE3A&N. Le Bienheureux Justi de Jacobis,

Lazariste, ap6tre de I'Abyssinie. Librairie Vincentierne
et missionnaire, IZ, avenue Scribe, Bellevue (S.-et-O.),
1939,190 pages (135 225 m/m),
En cet ouvrage posthume, reserv6 pour les fetes ardemment
souhaitees de la Beatification, M. Baeteman parle encore de
l'Abyssinie - sa noire fiancie. Avec toute son Amne, le missionnaire du xxe sidele a rendu, eot une vie pleine d'allant et de
zele, la douce et 6nergique figure de cet inconfusible Ap6tre
de |'Abyssinie, le bienheureux Justin de Jacobis (9 octobre

8oo0-31 juillet 1860).

Asociacion Catolicas Cubanas. Memoria 1924-1939,

94 pages.
m, aPabe
arabeent
iU6
illustr, ce Memorial
Largee
ia
cubain relate les efforts, les rdussites d'une oeuvre charitable
vincentienne dans 'ordre hospitalier: Por la mujer, Para la
fmujer.

Almanach des Missions de Saint Vincent de Paul 1940,
96 pages.
Le ig juillet est sorw ce vecueik missionnaire de nouvelles.
de pages distrayantes, de gravures, d'images, debons mots, etc.,
bref ce que recouvre I'actue1e signification do mot almanach.
Le calendrier y demeure trds secondaire, seu prime le d6sir
(heureusement satisfait) de crier une atmosphere de sympatlie
pour los missions. Toute une armne d'exemplaires et de lecteurs redira le boR travail ici r6alis6.

Association Amicate ds Anciens Elves d'Antowra.
Bulletin

anmuelý mai ixg8-mai' 1939 65ý6 pages
(23 x 30 cm.-.
Souvenirs e gioiMes dn pase, jours gleoieux et vivants do
present, images, 6vocatricesi 6che da bien realiu en ce cher
A ;4Ow'...

-
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DEFUNTS

MISSIONNAIRES
24. higoyen (Jacques), coadjuteur, d&c6d& le 14 avril, a Barcelone, 77 ans, 49 de vocation.
25. Downing (Jean), pr6tre, dc6d6 le 25 avril & Springfield;
65. 4526. Parolini (Frangois), pr6tre, d&c6dI le 12 mai, a Turin;
58, 42.

27. Gonzalez (Guillaume), pr6tre, dcde6d le Ii avril, a Tardajos;
81, 65.
z8. Dieguez (Saluste), pretre, dd6cd le 9 mai, A Madrid;
48, 30.

29. Garces (Blaise), pretre, decdd6 le i er mai, A Padangui;
27,

10.

30. Hurley (Daniel), pretre, d6c6de le 26 mai, a NouvelleOrl6ans; 73, 52.

31. Kullmann (Charles), pretre, d&cd le 8 juin, A Turrialba;
27, 8.
32. Mullins (Jacques),
60, 39.

pr6tre, d6cd

le 18 juin, A Cork;

33. Requejo (Emmanuel), pretre, assassina
a Madrid ; 64, 8.

le 26 aoit 1936,

34. Ouang (Jean), pretre, dcedeI le Ier mai 1939, A Pinghou;
44. 25.

35. Candau (Jules), pr6tre, d&cd6&le 3 juillet, A Paris (SainteRosalie) ; 53, 33.
36. Tandl (Jean), coadjuteur, d6cdi1 le ier juillet, A Graz:
75, 48.
37. Mc Donald (Thomas), pr6tre, dc&id6 le 27 juin, a Brooklyn;
71, 47-

38. Gonzalez (Francois), pretre, d6ced6 le 6 juillet, A Cebu;
70, 44-

39. Grabowki (Adalbert), pr6tre, dceLd6 le 20 juillet, A Cernauti ; 66, 48.
NOS CHERES S(EURS
Catherine Cusset, Mais. de Char. de Clcky ; 61, 39.
Judith Cordina, Mais. St-Vincent. Zeitenlik ; 72. 47Marie Ducret, Mais. St-Vincent, Musinens ; 36. io.
Elisabeth Billioque. H6p. d'Enfants, Riobamba (Equat.) ; 44.19.
Marie-Louise Henry, Misdr. d'Alexandrie (Egypte) ; 75, 53.
Marie Dupont, Mais. de Char. de Loos; 75, 49.
Jeanne Lamoureux, Mais. St-Joseph, Arcueil; 76. 53.
Eug6nie Caudesaigues, H6p. de Montauban; 51, 28.
Bertrande Faustmann, Nimetboly (Hongrie) ; 85, 64.
Rosalie Farjanyi, H6p. d'Eger (Hongrie) ; 6i, 35.
Th&rase Horvath. Ecole de Kaposcar (Hongrie) ; 74, 52.
Louise Vezyk, Mais. Centr. de Cracovie; 67, 40.
Maria Hernandez, Ali6nds de Las Palmas(Iles Canaries) ; 6o, 32.
Rosa Leris, Aliends de Cadix (Espagne) ; 46, 26.
Raimonda Pinol, Mais. St-Nicolas de Valdemro (Esp.) ; 87, 66.
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Francisca Bover. Asile de San Mames. Bilbao; 87, 65.
Maria Satrustegui, Bienfaisance de Tolosa; 49, 17.
Concepcion del Rio, Mais. St-Nicolas de Valdemoto ; 66, 47.
Pia Ayechu. Ecole de la Ste-Famille, Pamplona; 73, 52.
Marie Faurie, H6p. de Bernay ; 75. 44Mathilde Loriers, Mais. St-Joseph de Verviers; 86, 6r.
Luisa Pierantozzi. H6p. d'Arezzo (Italie) ; 78, 55.
Angela Tanda, H6p. Civil de Lugano (Italie) ; 40. 18.
Mary Reid. H6tel-Dieu de New-Orleans (Etats-Unis) ; 69, 45.
Digna Pacheco, Mais. St-Vincent de Quito; 43, 25.
Genevieve Zalucka, l'Immac.-Concept. de Cracovie; 82, 58.
Ambrosine Silveira. l'immac.-Concept. de Fortaleza ; 84, 57.
Frangoise Sczepanski, Mais. Centr. de Gra ; 63, 44.
Jeanne Mogg. Hosp. de St-Polten (Prov. de Graz) ; 73, 52.

Maria Vila, Madrid ; 78. 58.
Dolords Granell, H6p. de Villanueva y Geltru (Espagne) ; 82, 54.
Francisca Codina, Murcie ; 78, 45.
Elisabeth Delane, Paris (St-Nicolas du Chardonnet); 72, 47.
Pauline Viguier, Mais. Princ. & Paris; 76, 49.
Marie Dastas, Mais. Princip. a Paris; 89, 67.
Ernestine Verneau. Mais. de Char. de Clichy ; 76, 56.
Maaie Desbicus, Mais. de Char. de Clichy; 73, 43.
Alice Perrin, H6p. de Mustapha (Alger) ; 63, 39.
Alma Mc Cleran, H6p. St-Agnes, Baltimore (Etats-Unis) ; 72, 45
Dridget Cavanaygh, Mais. Centr., Emmitsburg ;83. 55.
Marie Ermini. Mais. Centr. de Turin; 89, 73.
Stefania Lucchese, Orph. de Terre Annuniata; 70, 46.
Marie Fink, Mais. de Char. de Dult (Prov. de Graz) ; 73, 49.
Justino Buh, Sanat. Leoninum de Ljubljana; 38, 15.
Jeanne Barran, Mais. de Char. de St-Malo ; 70 48.
Josephine Combes, Mais. de Char. de Valence; 85, 66.
Anne Nolleau, Mais. de Char. de Nceux-les-Mines; 61, 29.
Julie Le Sourd, Hosp. de Vieillards,'Versailles; 76, 59.
Emilie Dietrich. Mais. de la Provid. de Liege ; 76, 50.
Maria Podsiadlowski, Mais. Centr. de Cologne; 51. 31.
Marie Lienhart, H6p. G6neral de Graz; 83, 58.
Marie Reinaud, Mais. Centr. de Turin; 81, 59.
Alexandrina Rocha, Hip. Civil de Riobamba (Equateur) ; 64, 36.
Maria Valarezo, H6p. Civil de Riobamba (Equateur); 57, 40.
Maclovia Rios, H6p. Civil de Riobamba (Equateur); 28, 7.
Maria Cisneros, H6p. Civil de Riobamba (Equateur); 52, 3o.
Hortensia Hinojosa. H6p. Civil de Riobamba (Equateur) ; 38, 7.
Teresa Maldonado, H6p. Civil de Riobamba (Equateur); 47, 29.
Raquel Valarezo, H6p. Civil de Riobamba (Equateur) ; 38, 2o.
Dolores Mejia, H6p. Civil de Riobamba (Equateur); 37, i2.

Luisa Gine, Guiamets (Espagne) ; 38, 19.
Ursula Inchausti, Cartagena (Espagne) ; 60, 40.
Brigida Vilda, Madrid; 77, 49.
Incs Gonzalez, Yauco (Porto Rico); 67, 41.
Marie Hainault, Hop. G6n. de Clermont-Ferrand;84, 58.
Marguerite Paget, Mais. de Char. d'Aulnay-sous-Bois; 66, 41.
Claudine Serres, Orph. d'Elancout; 78, 51.
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Gabrielte R4camier. H6p. Centr. de Pikin ; 68, 45.
Jeanne BarbeauX Mais. St-Vincent de Musi•ung:
i.
Rosalie Boucher, Mais. de Chas. de Clicky
o,
357.
Antonia Bngida, Maia St-Vincent de Musinaess 27, 7.
Marie Tour, Mais. Centr. d'Ans * 59, 35.

Elisabeth Zawadcka. Mai,. Centr. de Chelkm
; 74, 55
Marie Boutarie, Santa Casa de Rio-de-Jamir;
71 48.
Angelina Leite, Orph. St-Vincent de Rcwif ;
75,
56
Ada CorrigMa
Priory de MilB-Hilt; 72, 44.
Maria Barrena, Mais. Centr. de Madrid; 87, 5-7.
Rosa Mercanti, H6p. Colonial de Tripoi ; 7T, 50
Teresa Arriabalaga. Ecole de Villrsa (Espagne); 69,
Rufina Sarasate, Mais. St-Nicolas de Vaildr w; 70, 44.-7
Esperanza Vasquez. Mais. St-Nicolas de ValdemUi
; 73, 48.
Marie-Louise Forand, H6p. de Naaratre; f8 59,
Marie Loret, Mais. de Char. de MWolieu; 81, 57.
Marie Faure, Mais. de la Provid., Chalou-sw-SaS
; 7r, 46.
Rosalie Perrin, Ip.
St-Charles Rochefort; 7 56.
Anne Ravaud, Mai,. Ceutr. de Madrid; 9a, W6
Servilla Carrico, Hotel-Dieu, New-Orlia
(Etate-Uni. - 76, .
I
Emma Hampson, Mais.. de Rtraite,
BjUlia
S; -•,
5
Gabrielle Medeiros, air Centr. de Rioa-dbJaio 6e; 36.
Ursule Vrtacnik, Mais. de Char, de- LublsaM4

; 3.

r16.

Th•s sElEi~er, MHp. St-Jean de Salrourg; 5,
Maria Krejcr, Hop. de Scmarzack (Prov..de SMibOurg
-; .
4.
Ursula Reiter, Hop. de Scmarmwc (Prov. de Saimdou
; 70 43
Julienne Pai., Mais dCha de k (Pre . de G ) ; 89. .
Franioise PipaW, Bhp. de St-Paotea (P B v. de Gaa) ; 56, 29.
Th&rýse Lehman;, Hop. de Kuittedfld (Prov. de Gras) ;
5 , 29.
Caroline Lorenatti, Inst .lma
ald,, G
a
6 56.
Fran9 oise FissEor, Mais. de 'hnmacn.,
4aw w; 8,
67
Argia Mecavelki. Potassiw (Prov. de Sin r 6 . 3
Marie Dupont, HBp. de Saisnt4oud ; 86, 64.
Mane Merlin, Maia: S-Pau, Lyon -; ,. 7a.
Leonie Widhien, Mais. Princip, Paris;87, 64..
Louise Fourie, Mais, de Char. de Ckdiea4Esr q,
Ad,1e Blonde, Mais. de Char, de Ckliy,; 80 50t 7 52Maria Albame
Mais. de Char, d e Mon••i
u; 6e, 3
Elisabetih Bst;., Mais. de Char. de Moni u 76;.
6.
Margaretaet.Asile St-Vinc. de Ckicage (EUde-Unis 5
Francesca. Ferrer , Mais Cen~f. de Sione; 9, 6& ; 7, 334.
Vuginia. Donadt, H6p. do San Mkiato 4,
zSi
Maria. Nuzntti loep de Giouinn
;.a1 52
Maria, di Molftta, Maism Cent. de Nap~I
; 6,. 4
Marie Menzio, Ip..
d
agi;: 75,
%ivi:
Metilde Morisani, Asila d'Ali6nCi
de apRI
97 6.
Marie Saftner, Mi Centr. deogar;.
.
Anna Staai-ewicz, Miseric. de B
- (POkipael.7 t 6
.ys=w
Augustine Tonmaszewelca Ma&.dkx S
ma&C4ZW
;... 2-2.
Maria J&=waR Mp... Cibvi de. Riasban"b (H4Matmmrý;. 3
I0
Maria Abad l dap, Civil d6_ Ria*wngoaw (Equiftew,
4%O.9
Rose Gillespie, -16p. Ste-Marie,
(•Ev-na,,_
_ndiana-; ,- 3"
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Mary Doherty, Hdp. de Paul. Saint-Louis (Etats-Unis) ; 84. 62.
Mare Despas, Paris (Maison Princip.). 92 ans dAge. 67 de vocat.
Helene Chaumeil, Asie de la Miaricorde, Rio-de-Janeiro,73, 50.
Louise Dumont, Orpbelinat des garlons du Caire; 79, 57.
Elise Beghin. Maison St-Vincent de Muso ; 83, 55.
Henriette Millevill. Hopital de Doudlers; 59, 32.
Antoinette Peyronie, H6pital de Blaye; 88, 60.
Leouie LIgers, Orphelinat d'Hobohes (Belgique) ; 78. 47.
Catherine Keileber. Hop. St-Joseph. Chicago (Etats-Unis); 73,42.
Mary Kamer. H6p. de Ia Provid., Dttroil (Etats-Unis) ; 75, 52.
Josephine Ronco. Maison Centrale de Turi-n; 24, 4.
Paolina Alberti, Mais. de la Ste.Fam.. Mon+sto (Italie ; 9,1 68.
Serafina Tiacon, H6pital de Cali (Colombie) ; 45, 26.
Magdeleine Faschner, Inst. Ste-Tbrese de Budapest; 75, 56.
H6e1ne Berkesy, Ecole de Kaposvar (Hongrie) ; 77, 60.
Marie Schalbert. H6p. d'Eger (Hongrie); 87, 45.
Amralia Ambroe, H6p. St-Vinc. de Hotemez (Yougoslavie); 9, 8.
Marijo Zafosnik, H6p. St-Vinc. de Hotemez (Yougoslavie); 52,25.
Juana. Machicot,

Barcetoe; 52, 26.

Juana Goni, HIpital Provincial, Valadolid; 65, 44.
Lorenza Garde, Asile Santa Justa de Logree ; 69 44.
Emerenciana Bon, Ecoie de Nwa ; 72, 46.
Josefa Guaech, Hospice Provincial de Cordba; 72, 51.
Carlota Calvo, Hlpital Provincial d'Ovido ; 74, 49Natalia Ferrer, HApital de Vilaloh : 48, 17.
Rosalia Zudaire, H6pital St-Lazare de Sasiago ; 68, 48.
Cipriana Echaniz. Hopital de Vera 76, 49.
Dominica Espinal Maison San Diego de Vaideoro; a2. 6o.
Joaquina Colomer, RHpital de Lumbiur ; 64, 41.
Justa Lostaun Hpital ilitaire de Burges; 72. 54Marie de Montvert, H6pital de Nach~ag (Chine); 60, 38.
Helene Fougeray. Maison de Charit6 de Clichy ; 49. 28.
Jeanne Eouzan, Maison Principale, Paris; 73, 47.
Ida Branner, Emeency Hospital, Buffalo (Etat•Uni) ; 58, 38Margaret Hogan, HIpitai Ste-MaExie. Dirai (Etats-Unis) ; &1.6z
Carola Randla. Ecole de BaeAowuic; 70. 47Maria Lupoli, Nouvel Hpital de Pal e ; 72. 39.
Angela Campanero, Hspice de Carignau ; 61, 42.
Giuseppina Grasso. Maison de 1'Imanacule, Lusarua; 82, 6z.

Mathilde Pinna Maison de 1'•Lmnacule, Lusawa; 86, 65.
Marie Fraco, Hospice de Giaes; 76. 52
Ottavia Cicolari, Maison Centrale de Turn ; 24. 3.
Ida Frau, Maison Centrale de Twin; 66, 4!vr~s); 76, 59.
Baldomera Laiseca, Sam Sa•stiaM (Enfants-Tr
Juana Molrceno, Z.wu;

41,

14.

ide La Hav·ee tCaba ; 75. 54Ascensioa Aqnimnaga Biaia
Petra Pere, H6pital de Vi ; 65, 46.
Sebastiana Moreo,ei6pit
de Ckclama 74. 55.
Javiera Aguiare. PaPmons; 64. 45

Concepcioa

VasquBm, COaaS

Leonor Gonzaleg
Victoria Ulibarxi,

de Nwr s

Madrid ; 31.

66. 37-

Ir.

isicoatde de Pas#P

; 6a,

31-
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Thais Picquefeu, Paris (Saint-Louis-en-l'lle) ; 89, 64.
Marie Lafon, H6tel-Dieu de CAdteaudun ; 75, 54Julie Drut, HIpital Rawson, Buenos-Aires; 86, 59.
Flavia Ataide, H6pital de Goya (Argentine) ; 24, 2.
Regina Boutonn6, Maison de Retraite de Rethondes ; 81, 57.
Marianna Amato. Maison Centrale de Naples; 78, 54.
Francesca Coraci, Maison Centrale de Naples; 44, 23.
Clotilde Rodas, Maison Centrale de Guatemala; 49, 27.
Marie-Th6rese Beckers, Asile de Antigua (Am6r. Centr.) ; 75,44.
Elvira Sendoya, Hospice de San Salvador ; 67, 44.
Marie Hirzi, Maison de Retr. de Klotildliget (Hongrie) ; 7,1 50.
Agn6s Majcher. Maison Centrale de Cracovie ; 40, 17.
Anne Slawinska, Hospice de Lomza (Pologne) ; 55, 34.
Eug6nie Laurent, H6pital Civil de Versailles; 58, 37.
Marie Gaillard, Orphelinat de Montpellier; 8o, 61.
Louise Giniaux, Maison Principale, Paris; 95, 67.
Madeleine Marie, Maison de Charit6 d'Angers; 35, II.
Catherine Payrat, Orphelinat de Mauriac ; 67, 47.
Marie Pouzol, H6pital Sainte-Marthe, Avignon; 65, 43.
Th6cla Senkowska, H6pital Saint-Lazare de Cracovie ; 51, 29.
Anna Ritzer, Maison Centrale de Salzbourg; 55, 26.
Ahnes Petek, Maison de Retraite de Fulluerbach; 65, 43.
Berthe Tricot, Maison de Charit6 de Quesnoy-sur-Dele ; 78, 59.
Elonore Raynaud, H6pital d'Avallon; 86, 62.
Marie Vitrac, Maison Saint-Vincent de Quito ; 79, 53.
Marie Teisseire, Hospice de Beaumont-de-Lomagne; 88, 68.
Maria de Heredia, Maison Centrale de Madrid ; 65, 40.
Gertrude Redgate, H6pital de Port-Said; 6r, 35.
Maria Cordoba, Ecole du S.-C., La Cruz (Colombie) ; 45, 24.
Carmen Machare, Maison Centrale de Quito ; 65, 45,Julia Villegas. H6pital d'Aguadas (Colombie); 41, 17.
Emilie Bonicelli, College Imm.-Concept., Campomorone ; 74, 57.
Marguerite Allora, Hospice de Gnes ; 70, 49.
Marta Minervini, Asile Piantanova de Salene ; 91, 67.
Maria Speich, Inst. Immaculde de Coronata ; 69, 46.
Therese Patrito, Maison de I'Immaculde de Luserua; 72, 49BWatrice Ingaramo, H6pital de Cannobbio ; 73. 50.
Angela Fumero, Maison Centrale de Turin; 70, 46.
Flora Bubits, Mais. de Retr. de Klotildliget (Hongrie); 33. 9.
Frangoise Bocek, Hospice de Hainburg(Prov. de Graz) ; 64, 37.
Clementine Coconier, Santa Casa de Rio-de-Jaeiro; 90, 71.
Catherine Chevalier, H6pital de Revel; 73, 49.
Emilie Simon, H6tel-Dieu de Vertus; 62, 44.
Jos6phine Rage, H6pital de Montufon ; 87, 66.
Mary Reed, Ecole Ste-Marie, Troy (Etats-Unis); 69, 43.
Anne Gallagher, Hbpital Ste-Marie, Detroit (Etata-Unis) ; 78, 36.
Marie Camarmas, Maison Ste-Isabelle, Madrid; 85, 64.
Anna Moutti, H6pital Civil de Parma (Italie) ; 72, 51.
Anna Corbetta, Ali6n6s de Cagliari (Italie); 42, 20.
St6phanie Vaca, H6pital St-Vincent, Santiago (Chili); 47, 26.
Clotilde Ortega, Hospice de Santiago ; 71, 44.
VWronique Rosker, Maison Centrale de Ladce ; 66, 47.
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Cecilia Hambro, H6pital Central de Pekin ; 80, 59.
Augustine Pichon, Par. St-Jean de Montmartre, Paris ; 84, 63.
Marie Fourrier, Mais. de Retr., Chdtillon-sous-Bagneux ; 74. 49.
Gabriella Pirovine, Maison Centrale de Naples; 93, 68.
Concetta Guglielmo, Institut Mater Dei, Naples; 71. 4i.

Margherita Ares, Maison Centrale de Naples; 87, 65.
H~~1ne Zgliniecka, H6pital du St-Esprit, Varsovie; 38, 18.
Elisabeth Hermanska, Maison St-Florien, Bydgoszcz; 89, 67.
Carmen Barriga, M ison Centrale, Quito (Equateur); 80, 54.
Karoline Kogler. Maison de Retraite de Klotildliget 67, 48.
Maria Zupanc, M sison de Charit6 deDdlt (Prov. de Graz) ; 59,37.
Agnes Higgins, Maison Centrale, Emmitsburg ; 74, 48.
Julie Gromez, H6pital G6n6ral de Riobamba (Equateur) ; 6o, 38.
Victorine Siegel, Maison-M6re de Troyes (St-Jean) ; 63, 4r.
Louise Tancre, Maison Centrale d'Ans; 72, 47.
Anna Bonfiglioli, Ali6nes de Sienne; 76, 52.
Th6erse Pezzana, H6pital Civil de Finale Emilia ; 1ox0 76.
Marguerite Tassone, Maison de l'Immacule, Luserna; 73, 49.
Marie Morico, H6pital St-Sauveur, Aquila; 53, 31.
Herepsim6 Topouzian, Maison Centrale de Naples; 75, 54.
Marie O'Flaherty, Maison St-Vincent, Dublin; 69, 35.
Mary O'Brien, Priory de Mill-Hill; 79, 56.
Lucy Mc Evoy, H6p. St-Vincent, Bridgeport(Etats-Unis) ; 73.45.
Marie Rack, Maison Centrale de Cracovie; 27, 2.
Rosina Pfingsrmann, Ali6nes de Graz; 60, 39.
Jeanne Cirgaud, H6pital de Tarbes; 75, 51.
Marie Picaud, de Rugles, dec6d6e & Paris (St-Joseph) ; 61, 26.
Marie Bernard, Mais. de la Prov., Chalon-sur-Sa6ne; 56, 8.
Culine Fuyat, Maison de B6thanie, Bruxelles; 73, 44Alice Manceaa, Orphelinat de Louvain ; 37, x6.
Fiorina Forcellino, Maison Centrale de Naples; 64. 47Antoinette Spagnoli, Asile de Cagliari (Italie) ; 61, 30.
AMartha Uckermann, Maison Centrale de Cologne; 76, 48.
Marie Dehottay, H6pital de Tavel (Suisse) ; 74, 50.
The6rse Melehart, Incur. de Kircstetten (Prov. de Graz) ; 71, 44.
Marie Rode, H6pital des Mineurs, Saint-Etienne; 68, 45.
Lucie Gutirrez, M. S. Jacinto, San-Salvador ; 68, 42.
Anne Groppo, Maison de Charit6, Montolieu; 67, 46.
Sophie Szala, Hospice, Belletanhe; 35, Ix.
Palmira Garriga, H6p. Cr. R., Malaga (Espagne) ; 46, 20.
Gabrielle Blotti&re. Maison St-Roch, Paris; 70, 44Marie Thiband, Maison St-P. Montr., Paris; 77, 57.
Rosalie Panek, Mis6ricorde, Czerwoaogrod (Pologne) ; 52, 31.
Marie Ravera, H6pital de Moirans; 73, 39.
Catherine Tirrell, Mais. de Retr., Dearborn (Etats-Unis) ; 70, 42.
Julie Nougue, H6pital Lodive; 84, 64.
72,52.
Louise da Costa, Mais. de la Prov., Rio-de-Janeiro (Bresil);
.
Gisele Knesera, Inst. Oradea (Romanie) ; 80, 50
Anne Doutreligne, H6pital Veriers (Eslgique) ; 47, i8.
Jeanne Baptiste, Mais. de Retr., Chdteau-l'Evequ ; 67, 46.
Jos6phine Gallinoni, HIp. Marine, Spezia (Italie); 76, 43Marie Pascaud, Maison de Charite de Clichy ; 77, 55-

-634o
Elisabeth Bourbon, Maison de Charit6 de Bourg-la-Reine ; 7 , 50.
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1872.1891.g924 Rawl
1864.1884.1927 Paris
La Teftp
Zedstli,
Skangkha
Paris

1I. Navare Emile
1844.1863.1892
Vervault Benjamin 1843.1867.1912 Valle•ry
Fort-DeaUkin
Montity Hl.(Mgr) 1854.1873. 1921 Mila

14. Dumont Adolphe
Viens Jean
Muriel Constant
Forsans J.-B. (Fr.)

De La*rs Lono
Rial Louis (Fr.)
Chavanne Claudius

Bmr. S. V. P.

1845.1880.1913 Paris
1873.1891.192o Kasking

11. Casteily Pierre
1823.1864.19o4
Liobad Michel(Fr.) 18 78 .1899.1906
Lobry Emil
1886.1903.1930
Latrasse Marcel
1885.1908.1936

18. Gayraud Victor

M.

1874.1896..1927 Deams
1831.1866.1893 Ordmns

1872.1896.1907 Rio-de-Janeir
1848.1872.1916 DIo
1872.z889.1935 Paris

1827.x856.1892 Guatieima
1845.1863.1925 Asse•ompia

1. GrandhommeEdm.
Lacot Antoine
2 Guillaume Ambroe
Barbie, Jean-Bapt.
Hurault Benjamin
Baduel Pierre
Verrire Joseph
Clerc-Renaud (Mgr)

1846.1868.1901 Cdl...
r819.1845.1gorCvIgl.MIN111
1838.1862.1875
184o.1862.1875
1831.1853.r866
1815.1840.1890
1867.1886.1914
1866.1885.1935

IwY
Ha hm
Koala
Paris
ShanOu
Paris

3. Jacob Henri (Fr.)
1791.1832.1874 Paris
Pta Thophile (Fr.) i844.x869.xgo2 Das
De Lesquen Albert 1838.1860.1911 Paris
4. Coignaud Henri
TouvierMarc. (Mr)
Voisin Pierre
Macadr Eloi
Cottin Antoie
Rodriguez J6r. (Fr.)

1852.1872.1882 RiO~-Jf10
1825.z8ft.x88S A byssimi
X870.1900.1902 Paris
1837.x860.x191Co"Ai.mlimo
1873.1891.1919 NimS'
x81~.1878.192i Daoz

S. Lescure Justin
AzImar Antoine
Adam LUopoa

1846.z869.29o4 TckemSgtsg
1842.1866.1910 Rio-de-a-J n
1908.1928.1934 Bordsau

16, Pochel Athanase
Dufos Adiodat
Lecul Joseph (Fr.)
CeLarie Gaston

1848.1871.1883
1845.1864.1888
1872.1892.1907
1845.1866.1921

17. Lagade J.-B.

1837.1867.19zz Paris

6. Terrasso Vincent
x813.1858.2896 Patis
Muret Francois
1853.2889.x906 S.-Foy-.-4L
BauerFdouard (Fr.) 1870.x892.1918 Paris

1809. 832. 878 Atoura,
18o7.185o.x888 Sawiago

7. Rouselle Alphonse
Heumans Joseph

x8

1825.1855.1892 Paris
86
1 2.1881.1 9 z6 Das

8. Glerry Edm. (gr)
Courts Joseph
Marion iomce
Bo3 Laurent

1823.x84S.18853 Ningj
1863.188o.1888 Ormchem
t864.x1887.1902
S~angih
8421.87". 1905 Coanslamli

18. Cat Aim6 (Fr.)
So-acoup Augustin
19. Sch
bnenerJ.(Fr.)
Mutel Elie
26. Pandel6 Joseph
i.

Pochon
Lois
Richin Louis

St. De Galy Lonce
Prier lbert

Petit Auguste
Tiserand J.-B.

A walmdri
MassaemiA
Bemes-Ayrs

Madrid

1887.1907.1932 Kashla
864.1898.1xgo
TckeL igfjisew
[869.z895.1921 Beyroath
1843.1863.1880
;871.i889. 894
1834.1885.1908
875-1893.g921

Beyroul
TiUtsin
Paris
Hru•tsi

21. Vaissire, Jean
Hervauj Entorpe

1844.1864.1882 Ningpe
1859.1877.1918 Samiias

U. D la Garde Pierre

s 5.igoo.g198 ArFuipw

8

877.18o6. 1936 AkIson
1897.x936 Shangknlf

9. Gattringer Edouard :867.1884.1894
Yvert Henri
:86.1867.1908
Barrault Henri
:882.1904.1921
Ro•hette Jean (Fr.) x 86a.r887.1937
10. Guyot Joseph

Kkuito
Paris
SmahA0eIU
Gatwa

803.r824.187 Cakori
824.1847.z887 Diamantins
I.832.
86rj.89s EsmsitsW
x8ro.z832._,g6 Paris
.821.r841.16g8 Saft6i*
Lajaunie Mich. (Fr.) x:8.3819791921 DeP
DeUlerba Franr i
847-19823918 MosiipgIw
Bec Alphoase
Mandine Alexis
Perboyrejacques
Dinech Claau

Caslw Barthfleay
Rihard Jean-JOe.
Lamrent Augusti
Chauavat Jean
Dllies Fran9ois
Coset Paul

I8Xj.r8"O.X8:6

ChIel Aug. (M4r)
Baudia Simr.o
Lemur Henri (Fr.)
Barrault Henri

183.-1840.1"2 Oegviak

.Maurat Eugtne
&Htuin
Prosper

SRmain Ananis
Prevat LUon-Xav.

184.1845.188t
1833.1865.1891
£840.z863.08gg
1846.1870.1917

uims

Beat Clair
Lesoin Goder. (Fr.)
Fiat Antoine

Paris
Poos
Mariana
TOueuseaf

SEPTEMBRE

1880.x898.1937 P14W*

1. Frayssmet Pierre
1823.1849.188t ToursaiUt
Aussaguel Tob. (Fr.) 1865.1894.1904 Dax
Sigalo Joseph
1881.o900.90o6 Dsa

1833.1859.1886 RiO4e.JafmiV9
1884.1901.1913 Gfsxde Gug
1881.190, 1921 Sshoysg

3. Petit Jean-Marie
Gu6doa Guilaume

z8a6.1846.z8g6 Evraes
jr70.1S90.1926 Lui an

Couture Alphonse
Geerts Joseph

1839.1864.1919 Paris
1848.1877. 1926 Bahia

8. Melliant Alexis
Bouvier Maurice

. Chaume Frafnols
Erdely Ignace
RizPi Joseph
D'Addosio Pascal
Briand Gabriel
Preau Francois

1832.1876.1879 Prix&*Cemht
1828.i859.Ix88 Tckeftgiixato
1830.1854.1890 'VihI0
1835.1858.1900 Pikie
x879.£a.-z93o Aeivuipa
1855.1878-193S Galiwrala
1847.1852.1918 Rie-de-Jafin
1864.1886.1930 Skmegkai

F. Fabre Jean-Bapt.
Lavergae P. (F.)

1804.1828.1875 Dar
1852.1883.1910 La Teoe

Henri
Lepers Jean-Bapt

E. Gaillard Henri
Bossut Frangol
Rolland Maurice
Delteil Pierre
Loodenot Fr. (Fr.)
. Vaca Ange
Dilauge Joseph
U. Daude Jean-Manie
Charrue Anthony
Guirand Eugete
Prat Bertrapd
Galineau JesCardin Paul
St. Catella Charles
Lambert Am. (Fr.)
Planson Louis
..

4. Poulia Louis

Fabries Georges

M.

6. Bourgade Louis
Geofiroy Louis

Rameaux Olympe

Hocquet Arthur
Lienne Jean (Fr.)

AIexandhee

9. Gorlin Flix

Fouickow

Hypert Casimir

Das
WCt.-s.-Bagx.
Paris

1860.1882.1904 ViChy
1864.1883.1910 Akbis
1812.1837.18S2
1858.1878.z886
1864.1881.1894
183z.1860.1900
1840.1861.1901
1854.1873-1935

8. Mauriange Pierre

,

Paris
Das

1839.1863.1895 Paris
1850.1872.1904 Paris
1843.1864.1919 Bahia
1852.1878.1922
1862.1884.1923
1870.1891.1924
1849.1869.1931

1856. 873.z897 Paris
1836.1858.1902 Des

10. Devin Charles
Allot Ferand
Matha Philippe

x843.x863.1911 Paris
1863.1885.1916 Gsyaqml
zx83.89gr.x£g6 Bali

11. Riche J.-B.

1845.1868.x895 Musinems

18. Morin Eugene

1844.1867.1874 Paris
1888.1857.1914 Oumiah

RioldsJanein
La Ttp&r

x861.x88z.x9x8 Kism

David Jacques

z844.1877.z922 Toirsitde

Dar

1830.1873.1883 Tcheeetinfles
r83o.x856.e902 Akbi£
1834.1873.1927 Paris

14. Combelles Jean-Jos. 1829.1855.1875
Heckmann Antoine 1853.1874.1893
Donnez J.-B. IFr.) 1819.1861. 190
1885.1904.1916
Bozec Jean-Louis

1841.1863.1895 Ale~ar rie

17. Cassignol Jean-B.

1833.1861.1875 Paris
1839.1866.19tz Paris
1863.1902.1920 Dax

1823.1845.18$4 Avaclion
2887.1906.1918 hfg-de-matsae

19. Perin Antoine
Caussanel FrWdriic

z87o.i889.1899 Lourdes
x849.1869.190o4 Niee
1845.1865.1908 Das
1836.1860.1915 Weesnokt
1871.1891.1938 Coqeiler'vile

1875.18

3

Juillard Charles
Dazet Louis

i82o.1855.1894 Diamanium
r839.1862.1935 Paris

20. Le Gall Hyacinthe

1863.1880.1922 Paris

2S. Rey Antonin (Fr.)

1879.1896.1918 MoAnirsb

.I9o4Beercau S.VP.

1867.1890.1905 Skasgkaf
1856.1877.1923 Bordeaux

22. Radecki Stanislas
Guys Edmond

Souchon Pierre

1859.1876.1880 Ba

Picot Pierne
1876.1896.1900 Doa
Allard Filix
1850.1871.1913 Bakil
Charpentier k. (Fr.) 1848.1871.2928 Doa
28. Pradier Pierre (Fr.) 1845.1891.191

28. Coutard Victor
Cor Eugene
Calvary Yves (Fr.)
Dumond Gaspaid
Baudelet Charles
Renault Emile

1849.1867.1880 ArlguiP4
1811.1859.1893 Paris
1867.1889.1894 Oran
r8$. 1837.1906 SseIsse
1842.1867.1918 CuGaaquil
1870.1895.1923 Lille

i4. Brioude Jean
Cauchi Eugone
Bray Geraud (Mgr)
Gavalda Emien
Denriautte Charles

3. IungJean(Fr.)

1835.1869.1909 Paris
1865.1886.1921 La Teppe
18-a7.1S55.886 Agers
1815.1839.188? SusyM

S. V. P.

1811.1837 1888 Paris
1825.1848.1895 Paris

1888.1856.1891 Bevelanee
1869.1889.189? Awrillac

Vessfire Edouard

Aumbigy

16. Barthez Xiste

I7. Vergeat Alfred
Fauc Francob

0.

AbAh
Haeck• l
Angys

1845.1874.1894 Paris
1834.1855.1896 Pekin
1859.1876.1927 XViftO

Lange Georges
Colot Martial

31. Vieron Augustin
Boucays J.-P. (Fr.)

Etapga
Desaes
Admien
Paris

Festa Thomas

1853.1873.1880 BkzinviUl

Chaumeil Micd

1832.1854.1878 CamIo:.'Bet
1863.1883.1915 ShkanSgh

Salomon DIsir.

Hlbert Auguste
Soursseau Edouard
Francs Emile
Leborne Gustave

Bodin Pierre
Dekempeneer FeP6

Lyeo
Assies
Tous
Tckl~nginxs*

Kiomkiasg

BarbierSebast. (Fr.) 1803.x840.1883 Constantino&l

Io. Babi Jean-Claude
Humblot Augustin
Ibarmrthy Bernard

2.

1845.1866.1882
x856.0176.1882
z832.z856.xgxz
1846.1866.1910
1834.1879.1926

1817.1858.x891
28a8.1855. 898
1834.1856. 898
187o.x888.1899

S. Clement Paul
1847.1866.1918 AiIrandri
Rousseau Aug. (Fr.) 1868.1889.1936 Santa-Rosa

Gavroy Alphonse

M.Satnal

1864.1887. i8po Kisakiang
z8i9.z87i.tqr3 Skangiag
1832.-157.t915 Paris

Darbois Paul

5. Guerin Pierre (Pr.)
Canduglia Antoine

SaOs
187z.z92o.1937 COeisane4P~
1790.1818.1881 Paris
1860.1879.1885 Fmchatl
1825.1848.1903 Kiunkisyg
1885.1903.1905 Paris

t840.186x.1913 A49lim

1819.1849.1899 Paris
1861.1880.1907 Tamdly
Beerwa

B6gassat Jean-Bapt. 1878.90o1.191z
26. Balesdens Abel
Bret Jean-Bapt.
Chappel Alphonse

1829.1853.1876 Paris

1836. r86o.895 NiraIe
18x3.1856. 907 Paris

13. mada m iL-

$0.1873-1891 POW&
Raom

Cleari

II

840. 1876.5883 YIM

s 36.x886. too# S Uhi.
1836.1859.1900 418*86.
It &39879-1938 Baea-AyVa

U. Thierry Jan-Bapt.
Cor,6 Antoine
Jabedl Pier (Fr.)
Dwergue Phfltbe
Herbet Amxdn
Provost Alexnd
Plouchart Qlotmis
Sieben Mpboe

1
ii124.1849SI%& S6i002-i1
133.-812.2897
ii946.i875.xBbG SdiaUP
ii$68.28$5.1i86 Oran
II130.1864.2097 hdiS
II 49.2397. r914 Lvmm4
874.18z2.t126 Averbodr
CJ

15. DOW

20. Falg~ Frangois
a
Dumouk LUon

I 837.1860.1895 VkAY

17. Naism JOa..BapL
Blamb6 Ferunan

2800.1841.583 Pti,
1859.I8o.1i90
1 Besom

30. Delpacb Jean-Bapt.
Grngier Aduian
Niechur raunos

z845.1

18. Gbkd Jeam-SpL

23*1.2850.:p14 Pa`*
850.-871 .12)2j B2nSWAY0
111907.19345 r010100

Michmx Jean
Picasd Jean-Pierre
C~auwette Louis

173.1891.1935 C..WIS

Dorial Felic (Fr.)
Rhvire Abart
2. Pendaries Piarre
Dussailant J. (Fr.)
D-Alery Emile
Clasxoue Albert

u

I 849-2873.190S
z836.1893.246X
iA848.1868.192
84o.8S60.83.9
.889.19o&.1915
21896.1914.1929
A844.164-.1p3
:836.I860.59
i8g0.1838.i906
1842.1864.1914
1886.1909.1919

PAiP
MY l@upW
Ph~w
F-YOMM
Gtuieds Gmara
Parug
Pari

OrS~a
Den
P9VXr4aIftb
Lyom

4. Naudi. Jn--Mare
clau Jem-Baptisto

x835.1886.z895 P"r
'827.1847.18g5 Rings

5. &aulIs saae
Dmritacurt Louis
Fraguis Ailfrd

t
r802.182351887 COcaIIu&
1842. 86x.1917 CausiemismoPle
r8S6.r877.xqZ0 Ldssham

Pirichon Jean
1. Dabei Adolpbe

1852.1871.1874 Bmc. S. V-P.
1837.1866.1884 RVIMSin
184.8.863. sqo BRi*-dO-Jiuac
1856.1880.1906 Matt
1827.1846.x9%1 Pars
2884.1903.19x5 Graunr Gwem
2363.1883.1919g Vcid
1850.1870.1925 Paris

Stella Sauvw
Destribats Jean
Bounty Sut80e
8.

Caba aI M

i6T.-i884 19ri Pari

*.

van.ae~enA. (pr.) 1831.1854.1931
%ftc.1884. 19,34
Qapiwa ui
Caste Arehan~w
19.7-1896-9g0
Schragm Fr. (%SO 183.12894.2937
i862.. 1901.1937
Chamay Ludm
Ceska Thom"
1872.1890.1997
2905.1923.1937
Bertrand Eug~ae
Wouta G&=as
1900.1928.1937
coma Ant (Fr.)
1875.9100.1937
Prins Ladislas (Fr.) 1909-1929-1937

It.

Arnal Antoine
Cabana

12.

Pau (Fr.)

bomod Jean-Bapt.
Bessicie Etienne
BraChet Joseh
Unmade fertraai
Cams ClovsI

S*f
Pari
Paais
Park

Geuli

1615.T847.1889 Saiw"

Dax
Zeiasdm

PINVU
Pr*"Cgusfr

M#*dl8*
TfAa64~o
TrhAMMO &oM

7chw%~000
Tckhexgiig Ou
Trc83in.,J
Tcmsf.i o14
TeLmkixgtgf-

u
t84.r 903.19x3 Lis
1852.186.-1918 Ca-Aval-P0
Pari
s855.r8740.,a3
1830o.853.z885 Coumeanlimkli
z864.1902.1910 A"I"s
1:820-X.55.1897
88
8
9
1814.1 70.1
1851. 1868.1T9
1827.1856.1903
1839.28-1533x

Paris
Skal*gk
3"Bo. S. V. P
Dow

LI·

1849.1872.1902
1812-1856-1t03
185.11572-.906
1885.1906.1907
1 893 .iS62.1912
1843.1861.191S
x886. 2o-r.i0.920

aly Nicolas
tubeb Jin-Bapt.
Goat" Mimi"
Arcouy .Antoiae

TOessaO

LSM
Sxas
Poris
Impkadm

CwMls.

Ao-btSW

go. Vicart JeaaBaptHaeine Nac. (Fr.)
(rublot
Sid. (Fr.)

g80a
.1828-.874 -MOaaiiii
183o.x81W.1897 Pais
z&36.x867.X416 PAP&

21. Tannery LaM
iwootemi Octavo
BoUSqsInt J.-B

1868.1887.1889 Daz
.861.2887.1905 DLax
1808.1887.ZW6 Vick:

22. CoulbOMM

14i.1863.19a1 P469

S-.

n.

r868.1885.19z7 LY04.

labneq IlAard

1833.1857.1893 P-sl
1825 x861.1893 Lom"Wi

27. Modet

Joseph
Habert Jaoquft
Armurd Germain
Baroudi Nicola

2s.

0.

PAO*
Schdaa
Affo
Pafft

1805.1854.1885
877.1896.1924
847.z2872.1923
z862.1885.-937

23. Land" Ant tFr.)
Goedkm AlbVAt
IpW
Eftimas
Bm4dny Pana

QWat.-F*u
Pans

1820.2844.1884
zgr3.i846.z904
1888.1906.1908
2848.1868S1x9a

is. Poippe Laub
Laembin Louis
R
Bellie Meklb

VIets,
VAruMM
19. CaaabMt Framacm
Darks Jule (Fr.)
Viala AIci.
(Fr.)

1874.18".1922 SW-RoMlsa

Cbdoo0he Jean
Boamurand A. (Fr.)
Doci Albert
ULWO Nicolas
Human jean
Fayard Joseph

1851. S70.1878
1821 I545-1193
T833.
iS'1. 96
-1009
1854-.17
1871. 1639. 1920

DeWOem no
Camp J..M. (Fr.)

Iusewge

S. Pereira Joseph

4.

e83x.zs5.x26 Aism
15 4 .1675.1919 Dm

Costk Jm0
Amod Pierr

OBRE

Rebool FrangiS
Bsoulanger PitMS.
Chazal Maroel

-aWO

8

i:8B5. z85.r913 P

Coindard Antoin

10fimlI Les. (Fx.)t

FBO&Pb
XMINVOR

72. 19-2 Laji
z.846.x866. 191 SOWW

1. PoiruTsbid.(Fr.)

IS6. 550,. V112 CkIe
t86o. too t,-.94Peri
WP -.190 1.1737 Qu8t

RAh~
CbbaIM
C4.m PM.L (Fr.)

is.

,

I28ft. Isio.I90Q ra"

14. Rarhani M

185-y859.2902 xsnsia
1868. 886.1930 Paotngte
i8S, 1852.,.876 Sistine
1843.1860.16'76 Nira*

Baye r..
(Frf)
Baeao J-qte
Affred
Gaaieroy
Lamsni: oa
no
mnan
JamePm

2841.1862.2912 Fraye"""a
1860.2882.1914 Pari
MD0. 1903.2938 Phis

T&alesq Frpd
Donm J-V·

1874.1892.1898 Do
1845-.x88.1911 Parswask
I186.188.915 LapZOA8*in

go. Plaseard BatbsbL
Mnaihm jwa-Bapt
Aidgoard Denis
Vanloap RnSe (ft)
3eblae Eleathls

1856.1874.1997
%18s5.88.1912
2887W.2906.191
1844.1887. 919
2861.1885.1919

81.

s834.28 6.z 99 Foff.D'saLk
5879.2898.2903 MIrr
X864i-189-.295 PMa

olard Joaeph (Fr.)
Gan Friesa
J),ujardia Pacal

6

580m4-9

OuipllPs
Park
$adt~gD

8

NOVBIRE
I. mowlly JUIm

13a.189.r1912 PaiR

2. Samdi Mitm

l8o.

S. Cou~dif JuleS
Laffio Jean-Josph
Dounat Antoine

3859.1859.1t

vittet Joseph
Lobry Fzan.-Xa%
Goam dbxnd

11846.i85
8

Kiowkimm
3 La TraP

1823.1845-1902 Paris
183.7.1985.191a Da

1346.1880.1912 Bui~oSArdff
184.1873.1931-

s97.

89041933 Sh"AW*l

M. 8s6.88*7
t=,tgs.t8s9.

.ae
d
4rg Mahe

M>NgVa
BAt. .m .& . P.

<[4

1. anao Jo (
FramamgneGeoaq

i
CaaIn
O
Pais

tPrssS.*ss.
z~.L884.9xg

Tomoutre ArAand
Vistte Emile
Abel
De*Vrjes

S. Garang Louis (Fr.)
Thbois is
Masal J.-B.
Beas Emile
Mille Alfred Fr.)

Oipl

.x875.1915 MowvpeUw
1 sS.1873. 6 &Brw,. V. P

2863.i886.1zgM Pai

ra
D
Par
Khnares
zS~o.z87s.gel
x84.1864.19St SaIoem1f
1860.1883.193 Paris
8ls9.1847.z8s

xLouis
IT.853.z889

I. Rogas Pardout (Fr.)
Vergoes Auguste
llhebvre Louis
Coltoux Emile
:6. Lenglet Henri

8

8

6

8

I 5.1 3 . 79
1827. 858. 891
1843.x865. 92
1841.1832.z191
IS23.S865.1880o

1818.1840.1886
Demprun .ntoine
1863.1884.1392
Brunet Jean (Fr.)
i826.1848.1900
David Annand
Cathtlbie Emmaw del187.x1891.1906

'U. BruyKre Jean-CL

Sasyrw
Albi
Lcos
Des

z86o.x883.x887 Lisbom

Dellac Antoine

1847.1868.x877 TchengtingfJo

De Bussy Stanislas
Pimantin J.-B.
Mallard Toss. (Fr)
Biant FranCois

z852.1872.191o
18*7.1857.1892
1843.1868.191•
186A.180.1934

Netify
Bner. S. V. P.
Paris
Paris

U. Lebigot Loauis
Decoster Wladimir
Michault Adolphe

Paris
1835.880.J
1864.1883.1916 Mooolie
L*7
18V1.1852.x19a

15. Poochel Ch. (Fr;

x1845.1869.19o

Malezieux

Jean

DEnis Andri (jFr.)
BWntzet Loir

Paris

1.46..845.,1o

Quito

8jJ18yr. 192
-t.97,.9
z
js

Pasuisfou
Paris

18•9.r894.1929 Noau.-OrMms

I. Vautier Ambrise
17. Reyvasse Mae
Prras Loids

x18s.8T87.876 Tripoli
z185.1878.89 Sh•thai

18. Martin Ant. (Fr.)

18t4.x87.x876 Tri oli

Manein Pierre
Lacoste Henri

1849.1873.1885 MarwUe
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Missions (1861-1903 et depuis 1919); Ecole apostolique (i891-

r1903).

MANS (LE), Missions et Siminaire (I6 4 5-RBvolution).
MANOsgQU
(Basses-Alpes),
Grand Siminaire (I68 5 -R6vo-

lution).
MARSEILLE, Missions (i6 4 3 -Revolution) ; Missions (1862,

Cf. Toursaine) ; Grand Siminaire: Montolivet (1862-1903);
Petit Siminaire (1864-1902).

MARVE JOL,

.

apostolique (1912).

Seminaire (1657-1658; 1862-1903);

Gra.

MiAux,

.2 ; puis

Seminaire (186W

& Avon,

Petit

1882-1896).

e• (Grand S6minaire et Missions. x66x-Simon (Grand S6minaire (thiologie}) 1762-

METZ, Saint4
Revolution) ; S

-Simon(Paroisse, 1921).
R6volution) Si
MONTARGIS.I" _sions (1855-1866, octobre).

, . -m*iaire (1652-R6volution). Cf. Notre-Dame
MONTAUBA•
de Lorm; Gra Stminaire (1929).
Saint-Vincent (1818, 1823-1850, 1897MoNTDIrIElR, -MUge
1907).

[transMONTECH (Tai-et-Garonne), Siminaire (5652-1653)
fert du S6minaire de Montauban).
MONTMIRAIL ~arne), Missions (r6 43 -i644-R6volution).
~sude), CollUge (18I8; 1826-1847). Missions,
MONTOuIEU
'
aum6neries (18'
MoNTOLIVET (iouches-du-Rh6ne), Grand Sminairs de Marseill

(1862-1903).-

MONTPELLIER, Grand Siminaire (1659-1660); (1844-z9o3 et
depuis 1917); Pait Siminaire (x845-1879).
MONTUZET (Plassac-Gironde), P&lrinage (x682: d6pend de
Bordeaux) ; autc-ome de 10o8 i la Revolution.
MoRNANT (Rh6ne); Siminaie ( 7 x1j-RWvolution).

MusNmENS.

Missions (1872: vient de Sacconex

1863-1872).
MusTAPA-Sup6rieur,

Paroisse (1845-1871)

(Suisse),

repris 1877;

transf&r6 k El Biar (1877).
,

NANCY, Smi aire-Missions (i78o-R6volution).

NARBONNE, Missions (1659); Shminaire (i6 7 x-R6volution).

NICE, Grand Snmisaire (1868-1903) et depuis 1919; Petit
Smin•ao
(I866-xgo 3 ).
NOYON, Shminaire (i662-Rkvoiltion).
ORAx, Grand Sdminaire (1869-z904) (1916-1933) Missions
(1882).

Om.LANs, Missions (869-1903).
PAMIERS, Sdminaire (x 7 i 5 -Rivolution),
PAnis, Bons-Enflats (162 5 -RIvolution; en 171z,
s6ummair diocksain Saint-Firmin);
Inalides: Audnerie (6 7 5-Rvolution) ;

devient

Irlandais: Simiaire (1858);
Saint-Charles: Petit Sminaise (1645-1712) ;
Saint-Lazare, Maison-Mire (x63 2-Revolution);
Saine-Rosaiie: Paroisse (186o) ; 1861, missions;
Sainte-Elisabeth : mission allemnand (1897-1914) :

Saint-Vincent de Paul: siminaire (1899-zo3) ;

Ruv de Seres (1815-1817).
PAU, S•ninaire (i68 5 -R6volntion).
PARIGUEUX, Missions (18691885 sept.); SIMsinaire (1650z661 ; 19I1f.
PoiTrra

.Siminaire (i68I-R6vohition) et ISog•

puis

iminaire : Saint-Charles (x7o-R6volution).
1900-1903 ~ ..
PuMs-CoiK,
f4issions, p~hlriae. &0ol
(1875).
REIMs, Missior (1866) ; transfrsA A Sait-Walfroy (1889).

RENNES, Miss. •• (1875-1903), transf6r
et

& Vruiers (1903)

g1919.

RICHELIE, Pa~. ise-Missions (i6 3 8-Rdvolution).; MissionsParoisse (i863-avr a 885).
RmsONT (Sa6n.-et-Loire), Missions, paroisse (mai 1862juillet 1864).
RocHE (Notre-Dame de la), Mission (x868-mai 188o).
Br GaJm:
BDsor JOLY.

159o.

-
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Far mesure de discipline Imonomique, les Annaes,

comme toute la presse. restreignent volontairement leur nombre de pages. On comprend aisfment cette passagdre restriction : Contre-coup de la guerre qui exige de pr6voyantes 6pargnes...
an moins jusqu'ici -

pas d'6v6ne-

-

De par ailleurs -

-

En France, pour les mobilis6s, la Vie Fratrnele(revue

ments voyants dans cet 6tat de guerre ; a ce point de vue, situation toute diff6rente des 6v6nements de 1914.
- De Pologne, jusqu'a cette heure, pas de nouvelles d6taillies, ni des confreres, ni des Socurs, ni des Maisons.
dactylographide de Dax), donne pour le bien des soldats des
extraits de leurs lettres. A l'occasion, on y puisera.
Paris, Ie 29 otobre 1939

ACrES Du SAnr-SitGe.

-

Le Cardinal Maglone prtede•

r des Dames

de la Charite, 755. - M. Salvatrce Pane, Pdfet aspoatoiqu du Tigre.
755. - D4crt de tIte pour la b6atificatioa de Justin de Jacobis, 755.
- Tridswums en l'hoeaur du bienheureux de Jaoobi, 755-757- - La
fte du bienheurex de Jacobis diendue a~ orastoe des Fies de la
Charit6, 757.

SArNT VINCErr DE PAUL. -

Saint Vincent de Paul et les monastres de

Verdun, par M. Joseph Guichard, 689-692. - Bulletin de santh de Monsieur Vincent, 705-706. - Saint Vincent de Paul Image dEpinal, par
Revn Daonay, 704.

HisroRE DvE LA CONGiGATION DE LA MISSION, par M. Edeumd Rbert.
Livre IV. De 1874 & 19x8. M. Boa6, Sup&ieur genaraL
CHAPITRE XLVII. La Province de Provence, 645-676.
Paris: Maison-MWre, an jour le jour (27 juin-27 septembre 1939), par
M. FernanlCombalsier, 677-706.
Bordeaux: La 31* Semaine Sociale de France, brives notes sr auditeus
et professeurs, par M. Vimncef
O'Hfr, 693-697.
Casbrai: La bienheureuse Marie-Francoise P6agie Lasnel: bapteme;
son trousseau, etc., par M. Jem barrag,677-680.
Dae
Le bienfait d'un mois sacerdotal (zg38),-notes du Phe Franciscain
canadien Adries Malo, 707-717.
DoI M. Francois Rouvelet, directer du S&ninaire Intere (188x-1894),
par M. Etieme Diebold, 718-744.
Das : CEuvre de retraites et de rcollections a Noare-Dwa
m de Pa•y, 7o9.
Dublin: Les maisons et les ceuvres des Petites Sosms des Pauvres et des
Filles de la Charit ; les clocers de Dublin, par Mgr Paul Touz, 678-684.
Emmit.lurg. Les Acrits d'Elisabeth-Anne Seton, par le P. Ferdinand Anfom/ili. 751-755.
Espagne.: o Centre d'accueil de Rdiugids espagnols (1938-x939): DaxPontchevron, par M. Jesa GonUhier, 74o-747.
Ew Les Registres du S6minaire des Filles de la CharitA, 680.
Lima : M/daill d'or remise Saur Lanata, Visitatrice, 748-751.
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DE LA MISSION
LIVRE IV. -

DE 1874 a 1918

CHAPITRE XLVII.

M. Bor6, Superieur gen6ral
SoMM••RE.

-

(suite).

La Province de Provence.

, La projce de Provence, disait M. Gadrat, Visiteur,
est la premiere province de France... quand on vient
d'Algerie ,.
C'est par elle, cependant, que nous allons terminer
1'6tude des provinces de France sous M. Bore ; elle sera
pour nous la dernidre de France.
Si la Provence geographique, historique, a ses beautes
Set ses gloires dont sont justement fiers les habitants de
ces contrees et qui ont ete magnifiquement chanttes
par l'auteur de Mireille, le plus illustre representant
du f6librige, nous allons voir que la Provence lazari:tique a eu des beautes d'un autre genre que les Maurer
et l'Esterel, que les Bouches-du-Rh6ne et la C6te d'Azur,
que les Saintes Maries et la Sainte Baume, beautes
moins connues du grand public, beautes aussi belles
aux yeux de Dieu et des Anges ; nous y verrons 6galement que le vent violent, froid et sec du mistral a souffle
quelquefois (au point de vue moral) sur cette illustre
province.
II y eut des maisons en cettt. partie de la France
des les premieres annees de la Coiigr6gation. Elles formaient en 1661 Ia province de Savoie. En 1668, il y a
sans doute une province de Provence dont M. Cuissot
est Visiteur ; mais cette denomination lut supprimee
en 1671, et d6sormais les maisons de cette contrte font
partie de la province de Lyon. Ce ne fut qu'en 1874 quc
la province de Provence fut 6tablie d'une fagon stable.
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M. Gaillard Pierre en fut le premier Visiteur : il vient
A ce titre A 1'Assemblke de 1874.
N6 le 6 fivrier 1814,A Fontanges, au diocese deSaintFlour, M. Pierre Gaillard etait admis au stminaire interne de Paris, le 23 avril 1834. Deux ans apres, 6tant
sous-diacre, il imettait ses vceux A Paris en presence
de M. Roca.
Envoy6 d&s 1839 au Grand Slminaire de Chilonssur-Marne, il en devenait le Supdrieur en 1850. Sept
ans plus tard, le P. Etienne, qui l'estimait, le nommait
Visiteur de Picardie (lo novembre 1857). A la rentrde
scolaire de 1862, M. Gaillard 6tait install superieur
du Grand Seminaire de Marseille; et le 3 janvier 1870
il devenait visiteur de Provence ; en 1874, malade, il
6tait nomin Superieur de Cahors (Grand Seminaire),
et le ier decembre 1876 mourait au Berceau de SaintVincent- de Paul.
M. Gaillard Pierre, le 2 octobre 1874, fut remplac6,
comme Visiteur de Provence, par M. Gadrat dont nous
parlerons plus loin.
Les maisons de la province 6taient, d'aprEs le catalogue 1874, Montpellier (Grand et Petit Seminaires),
Saint-Pons, Marseille (Mission, Grand Seminaire, Petit
Seminaire), Nice (Grand et Petit Seminaires). En 1875,
vint s'ajouter la maison de Prime-Combe. Nous allons
passer en revue chacune de ces maisons.
Montpellier occupe la' premiere place dans le catalogue, bien qu'elle ne soit pas le lieu de residence du
visiteur et, comme nous l'avons deja dit, bien qu'elle
ne fasse pas partie g6ographiquement et historiquement
de la Provence proprement dite, mais plut6t du Languedoc. Laissons ces chicanes et suivons simplement
notre catalogue.
Nous avons fait prec6demment aux chapitres 18, 19
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et 20 de cette histoire 1, la notice du Grand S6minaire de
Montpellier a propos de la biographie du P6re Fiat
et nous avons conduit cette histoire jusqu'en 1866,
6poque a laquelle M. Fiat quitta Montpellier pour Paris.
Nous ne redirons pas maintenant ce que nous avons
dit A cette 6poque. Qu'on nous permette seulement
d'ajouter un petit d6tail que nous avons retrouv6
r6cemment dans les archives de 1853 et qui concerne
M. Hue, le fameux explorateur, l'historien plus fameux
encore, qui se trouvait pour lors au Grand S6minaire
de Montpellier. I1 s'agit de sa nomination comme Chevalier de la Legion d'honneur, ce qui 6tait rare alors
et aussi ce qui 6tait prohibe par nos D6crets. On verra,
par la lettre ci-jointe au P. Etienne, les sehtiments de
M. Huc :
La nouvele que vous avez bien voulu m'annoncer a
du, vous le comprenez, me causer un bien granditonnement.
Je pense toutejois, et sans doute vous Etes aussi persuade
qu'une tele nomination est une de ces choses qu'il n'est
pas possible de refuser.

Je suis pei.n qu'on n'ait pas jugi d propos de me
consulter avant de prendre une sembizr!e determination.
11 me semble que cette affaire we pent avoir aucune
suite ficheuse. Dans quelques fours, cela sera oublid : ni
vous, ni moi, personne n'y pensera plus. Car it est evident qu'un enfant de Saint Vincent ne doit pas porter de
ruban rouge d la boutonniere de sa soutane...
En 1874, c'est M. Francois Valette qui est Superieur
du Grand Seminaire de Montpellier; il l'6tait depuis
1872, il le sera jusqu'en 1881. M. Valette, n6 le 9 avril
1835 a Douelle, diocese de Cahors, 6tait entr6 dans la
Congregation le II mars 1855.
Le Visiteur, M. Guillaume Gadrat en fait grand 6loge.
Voici ce qu'il en dit : e Tous les confreres (mame ceux
x. Annales

1920.

pages 7oo-7'4 ; Annales 192x, pages 7-15, 221-234.

qui ne l'aiment pas) reconnaissent qu'il a d'excellentes
qualites ; il 6difie sa maison et le diocese par sa regularit6, sa pikt6, sa charite. II est severe pour lui-mnme ;
il est doux et bon pour les confreres. ) M. Gadrat lui
reprochait ccpendant un manque d'expansion et d'ouverture avec ses confreres.
Le Visiteur notait que la situation du Superieur 6tait
tres difficile, car les s6minaristes tenaient excessivement
aux usages et A leurs pr6tendus privileges, et on avait
dfi remplacer des Suplrieurs qui n'avaient pas su manocuvrer avec prudence au milieu de ces 6cueils. M. Gadrat disait que M. Valette etait peut-6tre, dans la direction du Sdminaire, un peu trop minutieux, pas assez
large dans ses idWes.
Voyons maintenant les notes de 1878.
, M. Valette est excellent ; tres pieux; tres r6gulier;
tres vertueux ; tres savant ; A la hauteur de sa charge.
II a fait de nombreuses r6formes que ses pr6d6cesseurs
n'avaient pas pu faire. II en voit d'autres A faire ; mais
il attend le moment opportun, car 1'esprit des 616ves
est peu souple, tres attach6e ce qu'ils appellent leurs
privileges on traditions; les seminaristes se portent
facilement aux extremes; avec eux, il faut beaucoup
de prudence, de tact, de doigtt ; il faut savoir choisir
le moment favorable et M. Valette a cette sagesse. A
Le digne Superieur etait aussi reserv6 avec ses confreres et quelques-uns trouvaient qu'il (tait trop timide
avec eux ; qu'il avait une delicatesse de conscience exag6r&e qui lui faisait supporter trop longtemps leurs
defauts. Mais, pour les autres, cette d6licatesse 6tait
sagesse, prudence ; d'apres eux, M. Valette etait savant
(ou artiste) dans 1'art des arts ; il avait appris de Dieu
et de 1'explrience qu'un Superieur doit savoir souvent
Etre aveugle, 6tre sourd, patienter, supporter.
Avec M. Valette, il y avait au Grand Seminaie des
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de valer, .qui seront plus tard des hommes
on vue et qui manifestaient djA lequrs grandes qualites
avec quelques d6fauts qui devaient disparaitre on s'estomper plus tard, quand ils seraient superieurs eu5memes.
Ainsi, M. Cornu 6tait un hormme tres intelligent, fort
&rudit,excellent professeur malgr6 un defaut de langue
il etait trbs spirituel et tres aimable ; on lui reprochait
un peu d'opposition dans les conseils ; ce petit defaut
disparaitra quand il prasidera lui-meme le conseiL
M. Adam remplaCait un professeur qui avait fait
merveille, on pouvait craindre que cela nuisit A son
influence. Le Visiteur constate en 1878 que le succes
a d6passrtoute esperance. M. Gadrat disait que M. Adam
etait tres r6gulier ; il ne lui reproche qu'une seule chose
digne d'etre notee. a J'ai peur, dit-il, que sa bonne
volont6 a soutenir son Suptrieur ne soit allee un peu
loin. II faut avouer que c'est un d6faut qui ressemble
a une qualite, mais M. Gadrat, I'homme sage, est I'ennemi des extremes, et il sait que la vertu consiste dans
un juste milieu; voilA pourquoi il avertit M. Adam
de soutenir sans doute son Superieur, mais de le faire
avec la sobriftd dont parle saint Paul. Sapere ad sobrietatem.
II y avait un autre professeur qui ne reussissait pas
du tout; il avait la reputation d'un saint et il l'4tait,
mais les A14ves ne cessaient de parler pendant ses classes ;
il ne savait pas les tenir.
II faut dire un mot egalement d'un confrere, jeune
alors, et qui plus tard deviendra Superieur et Visiteur ;
il s'agit de M. Perichon, dont nous avons parle dejA A
propos de ses relations avec M. Fiat. Le Visiteur disait
de lui, en 1874 : , Jeune, mais excellent confrere, pieux,
regi'er, animr d'un fort bon esprit et de plus tres capable, pEs sa premiýre ann6e de professorat, il a pbtenu
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un succbs qui permet les plus grandes esp6rances. Son
esprit est tres mfthodique. Son jugement est droit et
solide. Malheureusement sa sante a &t6 un pen 6branl~e
A la suite de son travail. > Le Visiteur donnera toujours
les memes Ologes, tout en notant une annie que M. Perichon s'est un pen rel~ch4 de sa premiere ferveur, mais
le Visiteur ne s'en troublera pas, car il sait que tout
homme est sujet A changer, que les plus saints ont leur
plriode de moindre saintet, et que, dans ces circonstances, le mieux est d'attendre patiemment ce retour
de la ferveur, sans trop gronder des ames qui se cabreraient devant le reproche et qui reprennent leur marche
gnrn&euse devant 1'encouragement. Ainsi en fut-il pour
1'excellent M. Pdrichon.
II faut aussi parler de 1'6conome, personnage important aux yeux des s6minaristes. C'etait M. Dumont,
qui est not6 par le Visiteur comme excellent esprit
aussi rigulier que son emploi le lui permet, tres aim6
de tous et remplissant sa charge avec zele et succes o.
En somme, le Grand Seminaire de Montpellier, pendant cette p6riode 1874-1878, allait comme vont les
choses humaines et comme elles iront toujours, c'estA-dire avec du bien et du mal. La premiere visite de
M. Gadrat constate que la maison est tres r6guliere,
mais qu'elle est en souffrance, faute d'entente et d'union
entre les confreres. II y a deux partis dans la maison .
le parti Valette, le parti Cornu, et M. le Visiteur ne savait pas lequel des deux avait raison. 11 s'agissait de
la mani&re de conduire les seminaristes. M. Cornu 6tait
tres populaire aupres de ces derniers, car on lui faisait
la r6putation de ne jamais se plaindre des seminaristes ;
M. Valette avait, aux yeux des sinminaristes, l'odieux,
4tant le Superieur, d'etre l'auteur des reformes qui
d6plaisaient aux jeunes gens. La question des appels
aux Ordres etait 'd6jA une pierre d'achoppement et
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quand on retardait les pInitents d'un confrere, c'etait
une source de conflit. Miseres humaines ! Enfin, pour
etre complet et pour n'etre pas du nombre des Laudatores temporis acti qui s'imaginent qu'autrefois (de leur
temps) tout allait bien, tandis que maintenaint (du
temps des jeunes et des ages mfrs) tout va mal, signalons encore cette petite misire (relevie par le Visiteur) :
Un confrere s'attendait a etre professeur d'une matiere
considr6se comme la plus importante ; il l'avait annonc6 chez les sceurs ; et voici qu'un autre est nommn
A sa place et Irussit parfaitement; il se ddclara pour
lors malade, incapable de faire. quoi que ce soit, bien
qu'il eft bon app6tit et qu'il fit de longues promenades ;
ce digne confrere qui, en cela, etait victime de son templrament, reussissait du reste parfaitement chez les
soeurs dont il confessait un tres grand nombre. Le Visiteur ne s'6mouvait pas trop de ces anomalies plut6t
physiques que morales et il en tirait la conclusion qu'il
faut obtenir des gens non ce qu'cn veut, mais ce qu'on
peut, et que le grand art est de trouver les moyens
humains ou divins d'en tirer beaucoup.
Les ordonnances de M. Gadrat sent interessantes:
il encourage toujcurs les confreres parce que l'ceuvre
est difficile a cause de la lIgrete des s6minaristes ;
une ann e, il commente tres psychologiquement ces
trois mots d'un saint : dixit multa (c'est ce que font les
directeurs en classe, dans les conferences, an confessionnal, etc.) ; jecit mira (c'est ce qu'ils font encore
par le travail de chaque jour, qui n'a pas l'eclat, le
bruit d'autres ceuvres plus en vue, mais qui est aussi
plus admirable que le bruit de ces actions, .lequel n'est
quelquefois qu'une cvmbale retentissante) ; et enfin
tulit dura, ce qui est le moyen des moyens pour faire
du bien aux jeunes gens.
En 187 8, M. Gadrat exhortait les directeurs, non pas

-610 A Wtre iatransigeants, impitoyables devant la. lg1reti
des snminaristes, mais A se revetir viscera misa~icrdiae
benignitatem,. kumilitatem, modestiam, patientiam, supportantes, donales.
Le Petit. Seminaire de Montpellier 6tait alors dans
le merte bAtiment que le Grand Seminaire ; bien qu'il
y eit: deux Superieurs distincts, il n'y avait qu'un kconome commun, ce qui 6tait une source de conflits ccntinuels..
LePetit Sfminaire avait 6th accept6 par le P. Etienne,
en i845, et M. Marion en avait &t6 le premier.Superieur.
UI ftt remplac6 en 1846 par un des hommes les plus
remarquables de la Compagnie, M. NarciLse Corby, qui
sera, SupIrieur. jusqu'en 1879 et qui mourra le 4 avril
j8821. Nous allons voir ce digne confrere 6difier le S&
minaire mat6riellement et moralement avec une constance et une intelligence admirables, malgr6 les oppositions.venues du dehors et aussi, hilas ! de l'int&rieur.
M. Narcisse-Alphonse Corby, n6 a Raincheval, diocase d'Amiens, le 29 mai 1813, fit ses etudes secondaires
an College de Montdidier, et y obtint (chose rare alors)
son dipl6me de bachelier. Apres son s6minaire interne,
il emit ses veux le 29 septembre 1837 A Paris en presence de M. Nozo. Envoyd au College de Montolieu
comme professeur, il y requt toutes ses ordinations, et la

pretrise le 5 juin 1841. A la fermeture de I'illustre collge, en juin 1846, M. Corby fut envoy6 comme Sup&rieur au Petit Seminaire de Montpellier.
M. Corby commena par preparer la construction
d'un nouveau Petit S&minaire. En x865, F1'6vque de
Montpellier, Mgr Le Courtier, fit un mandement pour
susciter des fonds en faveur de ce projet. Voici qnelques
passages dece Mandement :
. Vofr notice Corby dans Annales t887, pages 5-26.

c A la te ede ns deux Siminaires, nous avons eu le
bonheur de rencontrer ls fils de Saint Vincent de PaurD
nous avons bient6t reconnu qu'heritiers de son esprit, ils
taient parfaitement•tdignes de presider d'l'education
clericale... Mais ici, nos tris chers freres, d nos essprances et 4 nos joies, Iinquidude et La peinesont venues
douloureusement se,mler. Nous avons, helas'! trouvi ces

pauvres enjants (du Petit Siminaire), dans un local tout
d fait insufisant oi I'air et espace manquent au dieloppement de leurs forces, d ~entretien de leur santd, aux
conditions m•.mes d'une hygiene trWs peu exigeante; oSi
tout est gene : ordre, vigilance, discipline, instruction.
En note, 1'evYque disait : a Tous les soirs, ekpieux Superieur du Petit Siminaire fait rciter-les Litanies de
la Providence pour que Dieu garde ses enfants . Le projet du Petit Snminaire, entrepris en 1865, ne
fut acheve qu'en 1879, 6poque A laquelle M. Corby dut
se demettre de ses fonctions, A la suite d'une attaque
d'apoplexie.
Mais c'est lui qui avait commence, continue, achev ;
il avait sem6 dans la douleur; il n'eut pas la joie de
moissonner ; ce fut un autre qui profita de son labeur.
La premiere visite de M. Gadrat eut lien en. 1875.
Le Visiteur faisait remarquer que 1'ceuvre &taitp&nible,
comme celle de tcus les Petits Skminaires, chose dont
ne se rendent pas compte les professeurs- de Grand Sminaire, moins accables, moins tiraills ; M. Gadrat
ajoutait, pour la consolation et la justification des professeurs, que 1'ceuvre est accompagn6e de douloureuses
x-dceptions ; qu'il y a souvent bien des echecs et des
surprises ; qu'il est extremement difficile de donner une
petite teinte de vie spirituelle E des enfants et des jeunes
gens qui sent guettas par les passions de l'adolescence
et de la pubert6.
Souvent les professets de Grand S6minaire qui jetteat
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la pierre A ceux du Petit ne se rendent pas compte
combien la tAche de ces derniers est dl1icate et plus
difficile que la leur ; ils voudraient que des jeunes gens
de 18 ou 20 ans leur arrivent tout formes, parfaits,
dejA des hommes mfrs et ils ne se rendent pas compte
que leurs appreciations sont souvent injustes et calomnieuses. Les professeurs du Petit S6minaire font des
miracles, en sauvant du naufrage un certain nombre.
Le Visiteur encourageait ainsi M. Corby et ses collaborateurs. D'autre part il les excitait A travailler beaucoup pour rendre la classe interessante, et il leur recommandait de ne pas oublier les etudes tholiogiques.
Dans son rapport, M. Gadrat constatait que < grace
A la saintet4, A l'expIrience, au zele du respectable
M. Corby, I'esprit 6tait bon. Il y avait alors 200oo lves
au Petit Seminaire ; ils travaillaient et reussissaient ;
ils estimaient et aimaient leurs maitres; cependant,
fort peu entraient au Grand S6minaire ; une des causes
6tait que Monseigneur voulait que son Petit Seminaire
fit un s6minaire mixte ; le Sup6rieur, M. Corby, 6tait
oblig6 de suivre les directives de l'4veque ; quelques
confreres ne comprenaient pas cette n6cessit6 et ils ne
se genaient pas pour critiquer le Sup6rieur qui n'etait
coupable que d'obbir A l'autorit6 supreme du diocese,
bien que le Visiteur jugeAt comme le Superieur, attendu
que, dans les sEminaires, nous sommes au service de
l'6v6que. Les confreres susdits rendaient la position difficile A leur Superieur, en faisant trop ressortir les inconvenients du siminaire mixte que le Superieur et le
Visiteur 6taient les premiers A coustater ; et alors, l'imagination 6chauffant les esprits et troublant le jugement,
on critiquait les actes du digne Sup6rieur, on d&pr6ciait
les habitudes du S6minaire ktablies depuis fort longtemps, on disait que le Superieur perdait les vocations,
on pr4tendait qu'il n'etait plus bon qu'A 6tre mis A
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Montolieu (sic), etc.; M. Corby avait ainsi A lutter
contre vents et marees; mais il 6tait soutenu par le Visiteur. A la premiere visite, M. Gadrat regut les plaintes
des confreres; entre autres doleances, il etait dit que
M. Corby ne rdunissait pas assez souvent son conseil.
, J'en ferais autant, 6crit M. Gadrat au Pere Bore, si
j'etais autant que M. Corby contrecarr6 par mes confreres au Conseil ». VoilA qui est net. t Monseigneur
l'Ev4que, dit le Visiteur, aime et estime extraordinairement M. Corby ).
Notons dans les rapports de cette 6poque que le
Phre Bore parait avoir 6t6 circonvenu ou tromp6 au
sujet de M. Corby, dans un sens ddfavorable. 11 faut
dire en effet que les confreres du Grand Snminaire ne
se faisaient pas alors une idle exacte des difficultes de
M. Corby ; en sorte que tout le monde paraissait 6tre
contre M. Corby, sauf 1'6v&que, le Visiteur et les 6leves.
M. Gadrat ne se laisse -qs 4.contenancer. et il 6crit
au Pere Bore une lettre d.1 . singuliere fermet6. t J'ai
hesit6 longtemps A r6ponmre A vos notes an sujet de
M. Corby. Je craignais de vous contrister, en paraissant
les attaquer. Neanmoins, considirant que mon devoir
est de vous fournir les e16ments d'une saine appreciation, etc., etc. ), Et M. Gadrat d6fend M. Corby contre
tous ceux qui l'attaquent. Le Pare Bore 6tait un homme
du bon Dieu ; il ne se hata pas de prendre une determination ; il ne se tdcha pas de la lettre de M. Gadrat ;

il lui fit confiance.
Deux ans plus tard, seconde visite, 1877. L'6tat moral
des confreres est meilleur qu'il y a deux ans. Le parti
d'opposition des confreres du Petit S6minaire trouvait
autrefois in appui dans quelques confreres du Grand
Srminaire. Tout a 6volu&. Les nuages ou brouillards
qui empkchaient les confreres de bien appricier leur
Superieur ont disparu. Le Seminaire est en pleine pros-

p6iti ; il y a.25o iweves ) un.grand nombre d'entre eu
se destinent A l'6tat ecclesiastique;ils soot assezlkgers
mais pieux et tres attaches a leur Superieur. IM.Cocby
a donn( 15.ooo francs de son patrinioine pour leur procurer une bibliotheque, un parloir, pour meubler les
classes et la salle d'.tude_. M. Corby a enfin obtenu que
les pr6fets de discipline ne scient plus comme autant
de supdrieurs dans leur division et qu'ils viennent rggulierement chez le Superieur pour rendre compte et pour
recevoir les directives. La venue de M. de Meaulne a
Sti
un grand secours pour.le Superieur. Le Visiteur fait
grand 6loge de ce confrere qui est assistant du Superieur
et qui est prudent, delicat, capable, dvvoue, qui fait
beaucoup de bien tout en se cachant. Peut-tre, ajoute
M. Gadrat, a-t-il des envieux parmi les confreres, mais
il s'impose par ses qualit6s intellectuelles et morales.
Nous ne parlerons pas des autres confreres, except6
du professeur de Cinquinme qui 6tait M. FrancoisXavier Lobry que nous avons dejA vu A Soissons. 11
6tait pr6fet de .discipline des moyens et s'acquittait
de ses devoirs A la satisfaction generale; il montrait
beaucoup de zele, de jugement, de tact; il etait en
outre tres pieux et fort r6gulier. a Exceptionnellement
capable; concluait; le Visiteur, certainement il rendra
un jour de grands services A la Compagnie o. L'avenir
a montr6 que M. Gadrat avait &t6bon prophate.
Comme on envoyait quelquefois des confreres malades
pour faire un petit travail au Seminaire, M. le Visiteur
fait cette remarque : a Il me semble qu'A Paris on se
trompe si on se figure que le sejour de Montpellier est
bon pour les poitrines faibles. Dans cette ville, il y a
sans doute beaucoup et de bons medecins, mais le climat est loin d'etre bon, A cause des changements friquents de temperature. *
Nous arrivons •maintenant a la fin de M. Bord et au
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commencement de M. Fiat. Nous traiterons plus tard
la suite da 1'histoire de Montpellier. Qu'on nous permette seulement de terminer aujourd'hui par cet Bloge
que M. Gadrat fait de M. Corby, en 1878: a Homme
tres vertueux, s'entendant trWs bien d la direction du Petit
Seminaire ,. II a eu de grandes consolations par les
succes litteraires et moraux, par la confiance et 1'estime
de l'ev6que ; il a eu quelques peines morales par la noncomprehension de quelques-uns de ses confreres du
Petit t.u du Grand Seminaire ; ce qui est un spectacle
plnible pour la pauvre humanit6 et ce qui montre que
parfois, sans s'en douter, un klger brouillard rend
aveugles des confreres par ailleurs bien dou6s A tous
points-de vue. Dieu le permet pour nous rendre plus
humbles et pour parfaire la couronne de ses saints.
A 1'6poque oil nous sommes arrives, Dieu envoie
au digne Superieur une autre 6preuve; il a Wt afflig6
de deux petites attaques qui ont 6branI6 sa sant6 ;
Sil ne peut plus faire ce qu'il a fait autrefois ; mais il
est si aitmi dans sa maison que, de peur de lui faire de
la peine, confreres et klves se tiennent beaucoup mieux
a leur devoir ,.Nous ne pouvions mieux terminer que
par cette phrase de M. Gadrat.
La troisieme maison de la province 6tait le College
de Saint-Pens, dans le diocese de Montpellier. La Congregation en fut chargee en 1865. Les d6buts de cette
fondation furent p6nibles. Le Sup&rieur fut gene dans
ses finances ; bientOt il ne pouvait plus payer ni le
boulanger, ni I'entrepreneur ; ceux-ci le poursuivirent.
Pour 6chapper A ces poursuites, le pauvre Superieur
emprunta ; c'tait tomber d'un abime dans un autre;
le pr4teur rkclama bient6t lui aussi son argent; des
poursuites furent engagses; le Sup6rieur ne pouvant
payer, l'eveque de Montpellier et le P. Etienne, Sup&
rieur general, furent eux aussi assignes. L'affaire dura
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longtemps. Le Superieur sortit de la Congregation.
Bref, on etait mal embarqu6. Pour sortir de ce mauvais pas, aprls un essai de trois ans avec un autre
Superieur, on jugea qu'il fallait un homme tout A fait
vers6 dans les finances. Or, ii y avait alors a la Procure
Gen&ale un jeune pretre qui n'avait que 30 ans, mais
qui avait un ensemble de qualit6s qui le rendait mfir
pour la conduite ; c'6tait M. Meugniot. II faut nous
arrater un peu A cette belle figure.
Claude-Emile-Philippe Meugniot 6tait n6 le 15 mai
1844 A Viserny, dans le diocese de Dijon. I1 etait entr6
dans ce monde pendant le beau mois consacr6 A la
Sainte Vierge qu'il a tant aimbe et qu'il a si souvent
prechee, soit aux Filles de la Charit6, soit aux Enfants
de Maije Immacul6e dont il fut le directeur de longueq
annees.

II etait de la Bourgogne, la C6te d'Or, pays du vin
g6n6reux et fort, qui a donn ALla France les Bernard,
les Bossuet, les Lacordaire ; M. Meugniot n'a pas 0t6
un puissant orateur comme ces illustres compatriotes
que nous. venons de%rappeler ; et il n'a pas donnu habituellement dans ses instructions quelque chose de fort
comme les crus de Beaune et de Nuits ; mais plutbt
un petit vin doux ; il ne fut pas Bourguignon de ce chef.
La m6re de notre cher confrere s'appelait MarieAntoinette Labour6, et etait la propre sceur de la Bienheureuse Catherine. Cette parent6 donnera A M. Meugniot, aux yeux des seurs, une aureole particuliere ;
il sera pour elles le neveu de la Bienheureuse et, disons-le
de suite, il fut un neveu digne de la tante.
I1 reproduira dans sa vie un certain nombre des
vertus de sa chere parente ; il aura surtout les belles
fleurs de simplicite et d'humilit6, de candeur et de
puret6, qui donnaient tant de charme A sa conversation

et aux rapports qu'on avait avec lui. II s'intbressa & la
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cause de beatification, d'accord avec le Pere Fiat et
avec M. Misermont. Dans ses papiers, il y a surtout des
images de Scur Catherine et une permission 6crite
qu'il a conservee montre le souci qu'il eut A la fois de
la sainte pauvrete et de la cause de sa tante. Voici
quelques extraits de cette permission adressde au PNre
Fiat. II s'agit de plusieurs tableaux representant des
scenes de la vie de Seour Catherine. Une Fille de la
CharitM avait voulu se charger des depenses et, d6sirant
rester cache:, avait remis le tout entre les mains de
M. Meugniot. <Mais jusqu'ici, dit notre confrere, je
n'ai pas voulu accepter le don pour moi personnellement ; j'ai permis qu'on fit le travail, disant que je
voulais que ce ffit une affaire de communaut6 ; mais
pour tout mener A bien, il etait n6cessaire, et il l'est
encore, que la chose restat secrete. La T. H. Mere a
qui j'ai montr6 les images en est enchantSe, ainsi que
nos scurs officiares. On les trouve parfaites A c6td des
caricatures qui ont 6te faites ; mais je voudrais .me
mettre d'abord bien en regle, en vous demandant la
permission d'accepter le tout pour le transmettre ensuite A la communautd, quand le moment sera venu.
Nous ne pouvons avoir une ressemblance parfaite ;
mais nous ne 1'avons pas non plus pour nos bienheureux, etc. D A la suite de cette lettre, il y a : ( Le tout
est approuv6 ; M. N. T. H. Pere me donne toutes les
autorisations n6cessaires s. On voit, par cette lettre,
et la devotion du neveu pour la vendrable tante, et le
souci de tout faire selon la sainte pauvrete.
M. Meugniot fut form6 a la pikt6, A la puret6, par
ses parents et aussi par l'excellent cur6 de Viserny. Ce
dernier avait discern. les excellentes dispositions du
petit Philippe. et il lui avait fait commencer ses etudes.
Cette circonstance 6tablit entre les deux une intimite
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qui dura jusqu'a la mort. Nous en avons pour garant
une lettre, 6crite le 6 novembre 1904 par l'ancien cur6
de Viserny, alors cur6 de Villotte c son bien cher et
toujours de plus en plus bien-aim6 petit Philippe x. Le
cure raconte A M. Meugniot qu'il vient d'avoir une
attaque pendant qu'il c616brait la messe. « Je tiens beaucoup, continue-t-il, a ce que vous soyez averti de ma
mort quam primum parce que je suis certain, mon cher
petit Philippe, que vous prierez et ferez prier pour moi.
Dans le Ciel, je vous rendrai au centuple le service que
vous m'aurez rendu sur la terre. De son c6te, ma soeur,
j'en suis sir, continuera de vous didommager au sujet
des si bonnes et si cordiales infusions d'autrefois (M.Meugniot envovait souvent des boltes de the). Qui sait ?
continue le cure ; mes rhumatismes (cause de la congestion) proviennent peut-etre de la secousse que vous
m'avez donn6e en tombant sur mes pauvres 6paules du
haut du noisetier oi vous 4tiez- mont6 pour manger
des noisettes. Je vous rappelle ce souvenir, espdrant
que ce sera pour vous un motif de plus de prier pour
moi. )
Dans un autre passage, le bon cure raconte comment
sa vieille servante, avant vu M. Meugniot, afut fascinde
par votre belle barbe et surtout votre amabilit6... Vous
avez peut-6tre pense que j'ftais jaloux; il est vrai, la
tentation s'est presentee, mais je l'ai bien vite chass~e,
en me disant : ce petit Philippe, si gentil, si aimable,
apres tout, c'est moi qui lui ai donn6 le premier coup
de pinceau. Cela fait, pas 1'ombre de jalousie ni de rancune; mon amour-propre a mime Wt6 tres satisfait.
C6inme vous le voyez, mon cher ami, tout vieux que
je suis, j'aime encore a plaisanter avec vous. Que ne
puis-je vous voir une pauvre fois avant de mourir !
Cxrhme vous devez vous en apercevoir, ma pauvre
mdin lait comme les cloches de Viserny sonnant le

glas de la mort. Notre vieux marguillier disait qu'elles
tressaut4aint - ma main Iressaute; vous diriez, mon
cher axii, qu'elle a la danse de Saint-Guy -;
il faut
que ce soit vous pour vous en griffioner aussi long. - Je
vous embrasse tendrement. »
Pendant que le petit Meugniot etudiait chez le cur6
de Viserny, sa tante, la bienheureuse Catherine LabourS,
ayant entendu parler de ses bonnes dispositions, lui
6crivit pour lui demander si son intention 6tait d'entrer dans 1'etat eccl6siastique. Philippe repondit qu'il
croyait que c'6tait 1a sa voie, mais qu'il ne pouvait rien
promettre. Sur ce, la bienheureuse le fit venir a Paris;
elle parla de lui . M. Aladel et Philippe Meugniot fut
acceptO au College de Montdidier oi sa tante le conduisit
elle-meme - vers 1856 uo1857.
Le college 6tait alors divig6 par l'iocomparable M. Ernest Vicart. M. Meugniot a raconti souvent des histoires
sur son cher college, en particulier sur 1'econcme, M. Collot, dont on c61ebrait la boisson appelee abondaice,
surtout parce qu'elle abondait en eau.
Aux noces de Cana, Jesus changea 1'eau eD \in,
An college de Montdidier, Collot change le vin en eau,
chantaient les condisciples de M. Meugniot. M. Meugniot a conserv6 un souvenir 6mu et reconLaissant surtout de Messieurs Expert, Aybram et Rolley.
Ce qui lui plaisait, et ce qu'il a toujours fait ressortir,
c'6tait la vie de fawille, le boa esprit..
M. Meugniot ne fut pas un de ces 61lves phenix qui
tiennent la preomide place, qui obtiennent leS premiers
prix, qui conduisent les autres, qui dirigent les joux,
aussi bien que 1'esprit de la maison. I1fut un bon 6elve
moye~, ordinaire, tres ordinaire au dire de ceux qui
furent plus tard ses collaborateurs au college de SaintPons, et qui tout en rendant temoignage a son jugement,
A sa prudence, trouvaient qu'il lui manquait ua peu
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de la culture generaie, d6sirable dans un superieur. Si
M. Meugniot ne fut pas un 4lwve qui perce, un coq qui
se dresse et qui se fait connaitre par son chant, il fut
le bon travailleur qui va son chemin tout doucement,
qui re reussit pas toujours, mais qui travaille toujours,

le blxuf qui sue A labourer son sillon et qui, par ce travail quotidien, amasse dans sa volont6 des energies qui
valent mieux dans la vie que les succes Sphemeres, sans
lendemain qui font quelquefois lIs declasses et les orgueilleux.
M. Meugniot fut surtout un 6lve pieux, regulier,
aimant bien la Sainte Vierge. Nous n'avons pas pu retrouver, s'il fit partie de 1'Association de Marie Immacul6e ; mais, sauf preuve peremptoire du contraire, on
peut dire, vu ses relations avec Catherirc Labour6, et
vu ce qu'il a montr6 plus tard de sa grande devotion
a Marie, qu'il fut un de ceux qui 6taient fideles A r6citer
1'Office de I'ImmaculBe Conception, tous les dimanches,
dans le petit oratoire de I'Association.
SPendant les vacances, a 6crit M.Meugniot,je venais
a Paris et je vo-ais ma tante. Elle me demandait si je
perseverais dans mon d6sir d'etre prktre, et je lui faisais toujours la meme r6ponse que cela me semblait
ma voie, mais que je ne pouvais rien dire de d6cisif.b
Cet 6tat d'Ame 1'a toujours- affermi dans cette conviction qu'il faut ktre tres prudent pour juger de la
vocation d'un jeune homme et qu'il faut bien se garder,
en principe, meme dars nos 6coles apostoliques, d'6carter
quelqu'un qui n'est pas tres affermi dans ses idees. II
a eu horreur de la pression dans ce sens, et l'Eglise recommande ce sentiment puisqu'elle defend de faire
violence. M. Meugniot a note dans sa deposition au
Proc6s de batification, que jamais sa tante ne lui a
fait sur ce point la moindre pression, lui demardant
seulement quelles 6taiert ses id6es. II fut toujours fer-
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mement <ppose a ceux qui auraient vouJu que lenlant
on le jeune honune ifit absolument d6cide pendant ses
.classes; il faut attendrc, disait-il, la fi. des cours, et
garder ceux qui ne disent pas categoriquement qu'ils
ne veulent pas du tout etre prktres.
M. Meugniot eut quelques apprehensions d'entrer
chez les Lazaristes ; il se demandait s'il serait recu,
s'il avait ce qu'il fallait ; il s'en ouvrit a sa tante la
bienheureuse Catherine, et colle-ci le rassura et lui dit
textuellement : Si tu veux entrer chez ces Messieurs,
on te recevra. a

M. Meugniot-dcclara alors sa volont6 formelle, et
il fut admis an Snminaire interne, le 9 aoft 1863. II
y fut recu par un homme qui a eu sur toute sa vie
une influence extraordinaire, M. Chinchon, le directeur
incomparable qui, hlas ! a 6t4 m6connu par un certain nombre de confreres et a kt6 kcart6 par 1'AssemblWe de 1874. En revanche, il a 0t6 aime par beaucoup
d'une manikre remarquable. M. Meugniot fut de ceuxIa.M. Chinchon l'a aussi beaucoup aim6. Pour preuve
de cette assertion qu'on nous permette quatre on cinq
extraits de la correspondance ichang6e entre M. Meugniot et M. Chinchon, tout le temps qu'ils furent Bloignus l'un de 1'autre. II y a des gens qui s'imaginent
que, dans les Corgr6gations, on vit sans se connaitre,
on se coudoie sans s'aimer, on meurt sans se regretter.
Qu'ils lisent quelques lettres dt M. Chinchon A M. Meugniot (malheureusement, elles ne sent presque jamais
datdes).
Bien cher confrýie et ami,
Ne cessez pas de m'ycrire ioutes les fois que e caur
vous le dit. Je suis si heureux d'avoir de vos nouvelles.
Et toouours je vous ai si singulierement aimi... Oh I que
je prie pour mon cher M. Meugniot. C'est'bien ce que
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je fais Ie moins mal dans ma pauvre vie... Pri~ bien
pour moi qui Ie fais tant pour vous.
SCHINCHON.
Bien cher confrere et ami,
Allons-y tout simplement d'une maniare saintement
familiire avec le bon Dieu... Vous ites dans la voie du
Cidel... Votre /onction est extrimement utile, tout le monde
le dit ici. Ne vous rebutez pas des difficults. Tenez bon
malgre votre isoleinent... M. Levacher qui a fait tant de
bien en Afrique y est resti vingt ans J peu pros soul.
Priez pour moi, je kEfais fant pour vous. Ecrivez-mos de
temps en temps, cea me fast du bien. Je vous veux tant
de bien, tant de bonheur en Jisus.
CHINCHON.

(Cette lettre est datee : 13 juin 83).

Bien cher confrere et ari,
C'est avec tant de plaisir que je reeois vos klttres. Pour
aucun pretexte, n'h~sitez pas de m'erire ; je vous veux
tant de bien, tant de paix, taut de bonheur en Jdsus ; ce
m'est une douce consolation de vous aider un peu d acqudrir tout cela... On a grande confiance en vous par ici.
Dans les affaires d trailer, il peut y avoir quelquefois
quelques vues divergentes. II y en avail msme parmi les
apotres, I ns faut pas s'en prdoccuper plus que cela.
Quand on a fait ce qu'on a pu, on a fast ce qu'on a di,
et vogue la galre, comme on dit dans le monde...
CHINCHON.

Bien cher confrere et ami,
Comment allez-vous ? Que devnez-vous ? Ok I que Is
nm'bes si cher... voire courons au
prie pour vous, vous
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Cie sera splendide ; allez, vous vous sacrifiez Pour la
cause de Jesus, gage assure de pridestination glorieuse...
Encouragaz bien tout votre monde, semez de bonnes paroles
dans tous les ceurs. Oh ! qu'on fait de bien par 14 !..,
(Citons encore une lettre qui a 4t6 recue par
M. Meugniot le 29 janvier 1886).

Bien cher confrere et ami,

Je ne cesse de penser souvent 4 vous, de prier le bon
Dieu de tout mon ccur pour vous. Je le fais chaque jour...
Ma pauvre vie est bien tiraillee en tout sens et souvent
I'occupation qui est 4 la porte me fait remeftre au lendemain ce que j'auraisplus d cceur de faire pour Ie moment.
Continuez touours de m'icrire. Vos letres me sont 4
consolation... (Suivent coame du reste en toutes les
lettres, de touchantes considerations sur la bontk de
Dieu, sur la pratique de transforgner ses ozcupations
et actions materielles, ordinaires, absorbantes, ev choses
du ciel, etc., etc. M; Chinchon qui avait exp6riment6
l'ingratitude des hommes tennine cette lettre par cette
phrase): ( N'altendons pas trop te retoir des auireSg
faisns le bien & tons et le plus possible avec #ne sorte
d'indopendance, n'aitendant rien que de Dieu, comme si
nous dtions seul 4 seal avec lui en ce monde... Adieu, cher
ami ! Mille choses A tous.
CHINCHON.

Ces quelques extraits ont pour but de montrer I'intimit6 qui existait entre le cher M. Meugniot et le bon,
tris bon Ml Chinchon. Sans doute, M. Chinchon s'attachait facilement a ses penitents, a ses sEminaristes ;
sans doute, comme on peut le voir en ses dififrents volumes du Petit pri spirituel, soit pour les Missionnaires,
soit pour les scelrs, il avait un cceur d'or pour tout
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le monde ; cependant il semble qu'il y ait dans ses
relations avec M. Meugniot une petite note plus intime
encore, venant sans doute de la grande puretd de son
fils spirituel ; Jesus a aime particulierement Jean parce
qu'il etait vierge, a dit un PWre de l'Eglise. M. Chinchon
a aimr particulierement M. Meugniot parce qu'il etait
pur, simple ; et il n'cst pas timeraire de penser et de
dire que M. Chincl.on qui avait connu intimement I'ame
de sceur Catherine Laboure jusqu'au jour ou M. Bore
lui interdit de la confesser, retrouvait, revoyait dans
le neveu de sa fille spirituelle, une ame presque aussi
candide et belle et pure que celle de la privilkgibe de
Malie.
M. Meugniot fit les vceux le Io aoft 1865, en presence
de M. Chinchon. Nous avons son portrait de cette
6poque. C'est un candide jeune homme, aux yeux
simples comme ceux d'un enfant; un vague sourire
erre sur ses lvres ;,sa chevelure est abondante. Au
moral, il est un excellent s6minariste, peut-6tre m6ticuleux ; c'est le defaut qu'on lui reprocbhera souvent dans
les ceuvres ; il est soucieux surtout de faire sa communication en temps voulu, et il gardera toute sa vie cette
pieuse pratique, envoyant fidelement, mxme de Chine,
le compte rendu de son ame a son Directeur du Seminaire. II avoue qu'il a vu rarement sa tante pendant
son s6minaire. Pendant ses annies de Saint-Pons, il
revint la voir a Paris deux fois, en 1874 et 1876, quelques mois avant la mort de la bienheureuse.
Les etudes de M. Meugniot furent de pen de durde,
deux ans au plus, et encore, pendant cette p6riode, il
fut place A la Procure G6nerale bien qu'il ne fft pas
encore prktre. C'etait un usage, malheureusement un
peu trop generalis6, de prendre facilement les itudiants
pour des Offices, soit au Secretariat, soit A la Procure,
ou pour des postes de professeur, particulierement dans

nos colleges. Cela nuis&it bcaucoup A la formation
intellectuelle et privait nos jeunes gens du bagage theologique qui leur etait indispensable dans les (IEuvres.
C'est une des choses contre lesquelles protesta 1'Assembl6e gen~rale qui se tint A la mort du PNre Etienne;
malgre cela, cet abus dura encore plusieurs ann6es,
meme sous le Pere Fiat, quoique sur une moins grande
kchelle, a cause des difficultis dans lesquelles se d6battent quelquefois les superieurs, par manque de
personnel.
M. Meugniot fut ordonn6 prktre cn 1869, le 27 mai,
et fut maintenu ý son placement Ala Procure Gen6rale.
C'est la qu'il connut et aima M. Mailly avec lequel il
est toujours rest6 en excellentes relations. M. Mailly
n'6tait pas M. Chinchon. Les deux temperaments differaient sur beaucoup de points, pour ne pas dire sur
tous.
M. Mailly n'6tait pas mystique comme M. Chinchon ;
cependant c'4tait un confrere pieux, mais pieux a sa
maniire ; il 6tait ancien •lve de I'Ecole Polytechnique,
et il avait gard6 de son contact avec les officiers et les
ingenieurs une allure decid6e qui donnait A sa pidt6
une tournure militaire. Aux offices de la chapelle, il
battait la mesure avec sa canne et remplagait 1'orgue
en sifflant volontiers les airs A chanter. 11 est vrai qu'il
6tait A la tribune. La piete de M. Meugaiot tenait plus
de M. Chinchon que de M. Mailly.
M. Mailly etait simple comme M. Chinchon, mais
chacun avait une simplicitW diff6rente ; celle de M. Chinchon 6tait nuancee de reserve, de bonhomie, d'une
petite malice qui se manifestait discretement; celle de
M. Mailly fongait plus fortement, allait droit au but
avec vigueur, sans tous les m6nagements de M. Chinchon. La simplicit6 de M. Meugniot tenait plus de
M. Chinchon que de M. Mailly ; mais le contact avec
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ce dernier rendit sa simplicitM forte en certaines circonstances.
MM. Chinchon et Mailly eurent cela de remarquable
qu'ils se creIrent de grandes amitids, de durables amities, et qu'ils furent tons les deux fideles A leurs amis ;
tous deux egalement se cr&erent de grandes oppositions ; les deux furent ou tres aimes et fortement louds,
on trts discutis et combattus ; c'est le propre des grands
hommes ici-bas, comme ce fut celui de l'homme-Dieu,
d'6tre en butte a l'amour et A la contradiction. M. Chinchon supporta ces oppositions en saint; M. Mailly en
chevalier. M. Meugniot ne fut pas de la trempe de ces
deux hommes ; ne tranchant pas sur le commun, il nw
s'attira ni les jalousies, ni les coleres de quelques-uns,
ni les vigoureuses amities des autres.
Messieurs Chinchon et Mailly furent des hommes incorruptibles, des caractries sur lesquels la flatterie, les
presents, les menaces, les disgraces, ne peuvent rien.
Les deux furent grandement honords, mis. en evidence
par le Pere Etienne qui s'y connaissait en hommes,
et qui n'dtait pas le roseau qui plie A tout vent et qui
est toujours de I'avis du dernier ; la mort du Pere
Etienne fut le signal de la disgrace de M. Chinchon;
M. Mailly surnagea quelque temps, mais bient6t, au
ddbut de M. Fiat, il rentra dans ie rang. M. Meugniot
hMrita de I'incorruptibilit6 de ses deux maitres et ni
les bonbons, ni les gAteaux, ni 1'argent, ni les compliments ne le firent devier de sa ligne de conduite ; mais
son caractere plus souple que celui de M. Mailly lui
permit de rester A fot jusqu'au naufrage de sa pens"e.
Messieurs Chinchon et Mailly ne furent pas des timides ; M. Chinchon a toujours dit ce que sa conscience
lui a dictM, mais avec les pr4cauticns oratoires surnaturelles ; M. Mailly, vaillant soldat, a toujours parl6 clair
et net comme un soldat; Lt.Meugniot a Wte un pue
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timide et celui qui 6crit ces lignes a Wetsouvent le confident de ces timidites qui venaient chez lui de l'humilit6, de l'obeissance aveugle, de l'esprit de foi.
I1 6tait timide pour parler, il racontait souvent qu'un
jour, un capitaine de vaisseau voulant parler A ses
marins commenca par leur dire: Equipage, mais ne
put en dire davantage ; M. Meugniot disait qu'il avait,
lui aussi, souvent peur de n'en pas dire davantage,

de faire dquipage.
Ces diff6rences et ces ressemblances entre M. Meugniot
d'une part et Messieurs Chinchon et Mailly de l'autre,
ont fait du premier une belle figure de missionnaire,
une figure non de premier ordre, ni d'un relief bien
tranch6, mais une figure attachante, douce, humble,
simple, z6iee, d6voude, A qui on peut se fiel, qui ne
parle pas contre vous, derriere vous, qui n'emporte pas
le morceau d'un seul coup, mais qui le grignote petit A
petit par la patience et le temps, lesquels valent mieux
que force et que rage, a dit le fabuliste.
Pendant que M. Meugniot fut A la Procure Genatale
de 1868 a 1873, se produisit la guerre de 1870. Les
autorit6s de la Congr-gation avaient 6vacu6 la MaisonMere : c'tait sage et necessaire ; ce Iat la Procure
Gdenrale qui, restant au poste de combat, mit en evidence les qualites de ses membres, surtout de Messieurs
Mailly, Hurault et Meugnict. II faut lire le volume 36
des Annales pour comprendre les qualitds de ces
hommes et les services qu'ils rendirent A la double
famille de Saint Vincent. Ils ne futent pas des pessimistes ; ce furent des animateurs, des donneurs de
courage, beaux modeles pour notre 6poque actuelle.
D'abord ils veillrent par toutes sortes de demarches A ce que les vivres fussent toujours abondants A la Maison-M&re et chet les sceurs ; M. Mailly
disait que c'6tait le nerf de la guerre. Ensuite, par des
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visites frequentes, sous tous les costumes, par tous lcs
temps, malgre les bombes, ils allrent A droite, Agauche,
partout, semer la bonne humeur. Bref, ils jouerent le
r6le d'un bon general qui est en contact frequent avec
ses hommes et qui, par l1, obtient d'eux un rendement
dix fois plus abondant. Le souvenir de ce qu'ils ont
fait resta grave dans le cmur des Sceurs, et valut A
Messieurs Mailly, Hurault, Meugniot, une influence immense qui peut-etre, par un choc en retour qui se
produit quelquefois dans les Communautes, leur procura des difficultes. Le bon Dieu permet cela pour la
gloire de ses elus, et quelquefois ses elus donnent prise
A ces difficult6s.
Longtemps apres la guerre, quand il allait A 1'Hay
cu dans quelque maison des faubourgs et de la banlieue, M. Meugniot rappelait avec joie ses courses au
fort de Bicktre, au fort des Hautes-Bruvyres, A Chitillon, A I'Hay, ses pourparlers avec les officiers frangais ou prussiens, soit pour dlivrer les Sceurs, soit pour
les ravitailler, soit pour prot6ger leur maison. Le bon
vieillard "'taittout heureux de remonter 40 ans en arriere et de narrer par le detail ses voyages accidentes.
Apres la guerre, il reprit ses occupations en compagnie de Messieurs Mailly et Hurault. M. Bore, qui pour
lors 6tait un peu en disgrace avec le Pere Etienne (ce
qui fut une des causes de sa nomination comme Sup&rieur general) avait, lui aussi, 6t6 un des vaillants restes
sur la breche ; mais il n'avait pas les allures aussi militaires que Messieurs Mailly et Hurault, et il ne parait
pas avoir sympathis6 beaucoup avec ce dernier. Leur
genre diff6rait trop. Avec M. Meugniot, il y avait au
contraire une grande sympathie, sans amiti6 proprement dite. Nous allons voir du reste comment il appr6ciait grandementfM. Meugniot que le Pere Etienne, A
la fin de sa vie, avait nomm6 Superieur de Saint-Pons.
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II nous faut maintenant voir ':i'ieuvre le jeune Superieur de 30 ans. M. Gadrat, le Visiteur, constate A
sa premiere visite que M. Meugniot a un grand d&sir

du bien, un zele vraiment digne d'6loges pour le succes
de l'ceuvre. Mais M. Meugniot avait pris la maison
dans des conditions difficiles : il n'y avait pas de r6gularite et, A la visite de 1875, le Visiteur constate meme
deux partis dans la maison. M. Meugniot avait port6
son attention sur I'amAlioration de la cuisine : premiere
reforme d'oi procede habituellement le bon esprit. Ce
qui compliquait la situation, c'est que, dans les maisons plus ou moins voisines, dans les Grands Seminaires,
en particulier dans celui de Saint-Flour, ces Messieurs
avaient la r6putation de vivre tres d6licatement. Etait-ce
vrai ? Dans tous les cas, cela se disait ; on iaisait des
comparaisons entre le menu de Saint-Flour et celui de
Saint-Pons ; de 1A, des remarques, des plaintes ; on
6tait d'avis que parce que les confreres sont au Grand
Seminaire, ce n'est pas une raison pour qu'ils soient
mieux traites que ceux des Petits. M. Meugniot se dbattait alors avec des soucis d'argent, heritage qu'il
avait di prendie tel quel et non sons benefice d'inventaire ; malgre.ces difficultbs sArieuses, M. Meugniot r6ussit A am6liorer l'ordinaire, A donner une nourriture plus
abondante, mieux pr6paree. Nous avons une lettre de
1875 A M. Bor6 dans laquelle M. Meugniot avoue que
depuis deux ans il a souffert beaucoup A cause de la
nourriture.
Etait-ce cette question qui avait mis le trouble dams
la maison ? Toujours est-il qu'au debut, les confreres
ne semblaient pas avoir tres bon esprit. L'excellent
M. Meugniot rapporte tout au long les propos que tenaient quelques-uns sur les RWgles, sur les Vmeux. Mais
M. Meugniot est judicieux, et il connait les hommes:
il ne s'emballe pas pour cela, et il ne prend pas les
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choses au tragique : a Si on prenait ces choses et ces
paroles au s&rieux, ce scrait grave ; je crois plut6t que
c'est 1~geret6 ,. VoilA un Superieur qui comprend les
choses. Le m6me M. Meugniot, pour obbir au Visiteur
qui lui a impos6 de dire tout au Sup6rieur g6neral, raconte certains faits; mais, sage et charitable comme
il est, il a soin de dire qu'il a rtpugnance A narrer ces
details, et qu'il a toujours peur de pr6senter les choses
d'une facon plus subjective qu'objective, sous un jour,
dit-il, qui ne serait peut-tre pas tout A fait le vWritable.
Voila un saint homme, vrai module des Suprieurs; et
il n'a que 32 ans !
Citons encore des extraits des lettres de M. Meugniot
A M, Bore, en cette annee 1875. Dans 1'une, il ecrit:
i Je m'enferme dans ma chambre, je ne r6ponds A
aucun de ceux qui frappent a ma porte, afin de pouvoir
exp6dier ma correspondance, vous 6crire. DM. Meugniot
s'accuse de ne produire que des ronces et des 6pines, et
cependant le Petit Semioaire de Saint-Pons se relve
de ses ruines : il y a 92 l66ves. La rentr6e est bonne,
mais nous sommes dans le Midi, et la rentree se fait
petit A petit; il y a des 61ves qui rentrent un mois,
six semaines, quelquefois plus, apres le jour de la ren-

tree. 11 faut que les vendanges soient finies.., On a vu
des Superieurs qui n'6taient pas du Madi vouloir, par
leur volont de fer, arrxter cet abus; ils se sont coulIs. M. Meugniot est Bourguignon d'un pays de raisin;
ii a du bon sens; il ne heurte pas de front la difficultt ;
il la tourne et en somme il la rd&uit beaucoup. M.Meugniot rend justice a ses confrres ; il reconnait qu'ils
ont du travail par-dessus la t6te, il n'y a pas asses de
professeurs ; plusieurs de ceux qui sont a1 sont malades. Le climat de nos montagres, 4crit-il, est froid et
humide n, mais les confreres font ce qu'ils peuvent ; il y
en a qui but des maladies inguerissables (cceur, rhuma-
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tisme, gorge) ; is ne se condaimnent pas pour celt au
repos ; ils font ce qu'ils peuvent. Nous sortons de notre
gene 6conomique peu a peu; on ne peut pas aller trap
vite.Les bitiments sont encore dans un 6tat diplorable ;
jusqu'ici on craignait A chaque instant que le toit de
la chapelle ne tombat sur la tkte des eleves; maintenant (1875) la chapelle est recouverte ; il nous reste A
repaier les galeries, les terrasses; cela se fera petit A
petit, selon les ressources. Mgr 1'Eveque de Montpellier
tiept beaucoup a Saint-Pots parce qu'il dit que les
reilleures vocations de son Grand S6minaire lui viennent de lA, de la moatagne. a M. Meugniot est libre
avec son Sup&rieur general, at il lui dit franchement
qu'il a Wte contre sos ordres au sujet d'une permission,
et il cn donne cette raison : < Si vous aviez 6te sur les
leux, yous auriez fiat ce que j'ai fait, aussi n'ai-je pas
hsite a accorder cette permission x. On voit que M. Meugniot wo craint pas d'user d'6pikie.
M. Bore ne se formalisa pas de cette permission accordee, et il ne monta pas sur ses grands chevaux pour
accuser M. Meugaiot d'avoir usurp6 son autorit. En
t&te d'une lettre de 1877 que lui a adress6e M. Meugniot,
le sage, le juste M. Bore 6crit de sa pru:pre main : cExcellent esprit du Superieur: M. Meugniot qui fait son
possible pour la paix et I'union entre conpieres D. Ces
petites notes qu'on trouve quelquefois dans nos Archives,
ojit de la main du PWre Etienne, soit de celle du Pre
Bore, soat interessa~tes A signaler pour I'instruction
des jeunes Supfrieurs, et peut 6tre aussi pour celle des
Suplrieurs qui ne sont plus jeuaes.
M, Meugaiot decrit fiddlement I'6tat d'espvit de certains cofrees ; cela est aussi a signaler pur l'instruction de ceux quw prtendent qu'autrefais tout ftait

parfait. KOn so dcourage, on s'ennuie parce qu'il
semble qu'on ne reuss-t pas comme on le voudrait
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on veut faire A sa tte ; on se d6godte ; on parle de s'en
aller ; on trouve qu'il n'y a rien a faire, que la maison
n'est qu'une boutique, que le Superieur n'est pas assez
ferme, que les collaborateurs sont des hoimmes de rien,
qu'on ne fera jamais rien, etc. , M. Meugniot, comme
on le voit, se rend compte des choses ; il ne les cache
pas au Pere Bor6 ; mais il ne s'en fait pas trop pour
cela; il ne croit pas tout perdu ; il n'exp6die pas ses
confreies a Paris pour s'en debarrasser; il les garde ;
11 les traite gentiment ; il les raisonne doucement, et
le Pere Bore fait comme M. Meugniot; il ne rappelle
pas immediatement ces confreres; il ne leur 6crit pas
une lettre ab irato; il ne les menace pas de les expulser ;
il Icue la bont6 de M. Meugniot qui essaie de tirer parti
conme il peut de ses confreres.
Dans cette m6me lettre, M. Meugniot ajoute un petit
post-scriptum qui est A retenir. II demande au Pere
Bore de lui envoyer un jeune 6tudiant, M. Planson. « Ce
cher confrere est pos6, serieux, de bon esprit et bien
capable

).

II faut terminer ce chapitre par un petit resume des
visites faites par M. Gadrat. Nous avons dejA parl, de
celle de 1875.

M. Gadrat revient en 1877. 4 Le college est en voie
de prosp&rit ; il y a 115 d16ves ; beaucoup de latinistes ;
l'esprit laique s'affaiblit ; 1'esprit est incomparablement
meilleur qu'il y a deux ans; toutes les oppositions au
Superieur out disparn ; les Regles sont plus fidelement
observies; Monseigneur est toujours tres attache A
M. Meugniot qui administre avec sagesse ,. Le Visiteur
passe en revue les confrres ; il est toujours trbs sage :
a Tel confrere a besoin d'etre encourage : 1'envoyer
quelque temps dans sa famille ; tel autre a beaucoup
gagn6 depuis qu'on lui a confi& une charge qui le met
en evidence ; celui-ci a des mis&res, il faut le prendre
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par des paroles de douceu ; celui-la est trop applique
A ce qu'il fait (il s'agit de M. Cardin) : c'est un confrere
pieux, regulier, un bon confrre ; mais il ne fera rieD,
prIcisement parce qu'il apporte trop de contention;
maladie incurable, dit le Visiteur. ; Voici ce que M. Gadrat 6crit de M. Meugniot : KTres devou6 a la Congregation, au collUge, A ses confreres ; il donne 1'exemple
d'un parfait accomplissement de la Regle. Sa bont6,
sa sagesse lui ont gagn6 l'estime des 6lMves, des parents,
du clerg. II tient bien sa maison, en g&re les int&rts
avec beaucoup de sollicitude, ne froisse personne, est
aim6 de tous ,. Le seul dtfaut que le Visiteur signale
(heureux defaut chez un jeune Supdrieur) c'est qu'il
n'a pas assez de confiance en lui-meme.
Tout semblait dorc aller A la perfection; mais les
choses d'ici-bas sont sujettes a changement ; un rien
suffit A tout bouleverser dans les Communaut6s. M. Gadrat revint en 1879 ; or, M. Meugniot venait de prendre
une d6cision importante qu'il avait jug6e n6cessaire.
Les esprits sont reteurnds ; tous se plaignent du Superieur ; il s'est ali6n6 tous les confrdres, dit le Visiteur ;
ceux-ci le trouvert 6troit dans ses iddes; on dit qu'il
parle beaucoup trop quand il veut reprendre ou imposer
une chose qui contrarie.
Le bon Dieu avait ses desseins; il allait appeler
M. Meugniot A un role plus grand et plus 6tendu en
Chine ; il ne voulait pas que le cher Sup6rieur efit trop
d'attaches a Saint-Pons, et alors il mit un peu de lie
dans le fond du calice. M. Meugniot 6tait surnaturel;
il accepta son changement sans plainte ni murmure.
l1 ecrit au Suplrieur g6neral : c Soyez assur6 que je ne
veux que ce que le bon Dieu vcut et dans une affaire
de cette importance je serai bien fach6 que ma volont6
propre y fit pour quelque chose v. M. Meugniot termine
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en disant qu'il go-ite un grand calme i faire la volonte

de Dieu.
Avant de partir, notons que M. Meugniot orgaisa a
Saint-Pans la Congregation de Marie-Immacule.
11 dut aussi, mais a contre-ccour, accepter que les
fenimes fussent employees aux diff4rnts services de la
maison. Le Supdrieur general, le Visiteur, le Superieur
local, tout le monde dans la Congr6gation y 0tait oppose
mais Monseigneur y teaait, et comme I'rveque est le
maitre, il fallut en passer par ses volonats. On it wu
reglement trýs severe, pas assez svMere,disait le Superieur
gefxral. KJamais aucune sour on femme, sous quelque
pretexte que ce soit, ne pýaetrera dans les chambres
des confrres, pas meme du superieur ou de Ilconome.
Pour la chambre de ce dernier, les Seurs on femnmes
la
pouvaient frapper i la porte et devaient rester
porte. Aucune femme ne balaiera les escaliers et les
corridors. Les Sceurs et les femmes devront rester dans
leur quartier, dans leurs offices (lingerie, buanderie,
cuisine). Si, par hasard, on rencontre une femme dans
la maison, on ne lui parlera pas ; on se contentera de la
saluer par une simple inclination de t&te. On ne pourra
voir les femmes soit du dehors, soit du dedans, qu'au
parloir, etc., etc.
M. Meugniot quitta Saint-Pons en 1880, appel- par
la cojfiance du Superieur gedaral pour etre procureur
a Shanghai et ensuite Visiteur. Nous le retrouverons
plus tard et nous admirerons son devouemcnt pour la
double famille de Saint Vincent.
Edouard ROBERT.
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FRANCE
PARIS
MAISON MERE : Au JOUR LE JOUR
27 juin 1939. Le Calendrier mentionne la 16te des
bienheureuses Filles de la Charit6 d'Arras'. De son
cote, le Coutumier nous amene a Villebon pour le der-

nier conge de cette annie scolaire. Sous peu, les examens oraux, et puis le d6part pour Beaucamps et la
campagne.
Les vacances, les d6placements, ont leur part importante dans la formation et la vie. Des yeux avertis, un
esprit en eveil et compr6hensif ont form6 de tout temps,
la meilleure des trousses de voyage. A preuve ce tout
recent rappel d'un bref s6jour en Eire, oui Mgr Paul
Touz6 6voque quelqaes contacts avec la nation irlandaise, sp6cialement, avec diverses oeuvres et maisons
des Filles de la Charite. Mgr le Vicaire g6neral de Paris,
et cheville ouvriere des Chantiers du Cardinal Verdier,

fut invite par le Dr Coeffy, Recteur de l'UniversitW
i Ins&rons iciunenote deM. Jean Parrang sur Marie-FranCoise Lasnel
qui, avec Marie-Madeleine Fontaine, Marie-Th&6se Fantou et Jeanne
Gtrard, ses trois bienheureuses Sceurs, fut massacree A Cambrai le 26 juin
1794.

Dans cette Note, faite de savoureux et ravissants ditails, on assistera
a Parrivee an Siminaire d'Eu de la jeune postulante. Son trousseau de
Normande passe sous les yeux des Saars d'ofice: elles 'inventorient, le
d6crivent et n'omettent rien d'une precieuse description ou l'on reconnait
I'ceil et le savoir d'excellentes lingeres.
(Note des Annales).
SCEUR LASNEL MARIE-FRANCOISE-PELAGIE
•25 ao0t 1745. Baptwme de Marie-Franroise-P1agie Lasnel, n6e d'hier,
filk de Michel Lasnel, tailleur d'habits. et de Marie-Marguerite-Jeanne
Hedin. Parrain: Pierre Lasnel de la par[oisse] Saint-Pierre du Bourgd'eau ;
marraine : Antoinette du Mons, veuve de Michel Lasnel de la par[oisse]
Saint-Jacques d'Eu. (Registre paroissial de Notre-Dame d'Eu, d'apres
M. Lucien Misermont: Saeurs d'Arras).
Scour Lasnel Marie-Francoise-P6lagie entra au Snminaire d'Eu le zo avril
1764, arriva A la Maison-Mere de Paris le ro novembre suivant, et prit 1'habit le25 janvier 1765-

678 -

-

de Dublin. Le but du voyage Otait de donner en Irlande une serie de confirences sur cette oeuvre populaire dcs 6glises neuves du diocese de Paris. Durant
son sdjour a Dublin, Mgr Tauze prit. logement chez les
Petites Saiurs des Pauvres. Voici sur ces visites et impressions, quelques souvenirs et quelques reflexions de
bAtisseur et d'artiste.
tao':es les maisons
[A Dublin]. iasile-de vieilardsest sembiablez
franwaisas des Petites Saurs. La podte, la mime qwu nous sommes
habitues d voir rue Notre-Dame-des-Champs, rue de Picpus,
ou rue Philippe-de-Girard, est laite d'un arc plain ciatre avec.
gravy e d mime la pievrr, I'inscriplion connue : Asile de vieillards
des Petites Sceurs des P=uvres. Sur le bois de l'huis se drcoupe
I'iltoite oi'eriure ird'u irtnc surmonid du mcme appel d la charitd qwi ivrque I'obole de I'Evangiie rEcQzpensee par Dieu ai
centuple. Dans la loge d'entrie, une petite vieille proprete qui.
au-dessus de ses luneites. vaMus regacd. et vous salue d'un bon

sourire. Prestement, elle depose t. pairv de his qutelle ravaude
-t vous introduit dans un parloir aux imurs peints en blanc, au
parquet i:risant comme une glace, aux chaises de paiie c.haque

jor

a tisite. « U*n in.slean, et je vais privenst Bonne Mdre. >

aSail l:re, un p:u icr:rc, filer, faire et tirer la deatelle. Elle a appormt: (hasn lis, un de siamoise rayde banc souci et bleu, supporti.
sas
bitsi 2 casaquoi
doubli de vieille tode de menage ; t'autre de crcpan, fIud marron jaspi dc
soie jaunc, retournI, vieux e2.ore passable, double de oilebrune. - 6 coltts :
la pr•~cire, de caintinde ray; bianc, rosect ert, supporide, te d4Tent est *1
pen diffirent, rallon ge d' un tiers, et tout le tour dun quart de toile ; la deuxime,
de siamoisc rayec bNcu et blanc, dem'-usde ; la troisicwe, de camelot rowe,
double d moittd de vielle tuile blanche, v:cux ; la quatrinme, de juanelo fine,
rayee vert, blanc ct rouge, le 4evant un peu diffrent, supportde; la c•quime
est su pede grasse tirc-laie bleu, tome rasde, peti; et vieux ; la sixi•zt
tite de toile de mnnage, usi court, pen de chose. - 2 tabliers, un de grosse isdienne, jond blapc, quadrillien prquci et fleurettes rouges, supporid; I'aufre
de todie de oon blei quadrildl d'us fil blawc, bo court, demi-usi. - i rorps
de baletie 1ae derrijre, couvert de calsande en 1ie4; rays blanc, range at cifron, deti-usi, avec de pettes maIches d coude. - 3 psifes de has, se de
coton, scuuc ; les autrcs de laine bleue, uwae suppor*te ce une vielle touts u#.e
- I paire e owuiers 4 talons de bois, ferris, demi-usis.
(Linge) : 9 chemises de grosse toile d'dtoupe droite, demi-usdes et vieilles,
tout des plus communs. Untw p4ti coilffre de lilum ave Vse grosse migomnette. Unt p-titbonnet qal est pour metire dessous, vieil. - 12 coijjes carries
de grosse t'te, commie le Itge d'hl•vcr de nos Sceurs ; toutes sont dpaisses, 6
botmns etsupporldes, courles, lesautrCs plus grosses c nmmedd dortoir, deniusdes et viedlls. - 6 mouehoirs de poche e toile dpai.se comm les coiffes.
demi-usis et vicux. - : bonndcs p.qqus, vieux. U'n vieux tablier de loie gris
blanc, tout passe, vieux, ra!lnmgi pour fair I'envcloppe.
En argent : 2 linres, 1o sols (en 4 icus de 6 lvres, I de 3 lires, une piece
de 24 sols et 4 sls

dc

wnn;aic).

a

Cette longue note, tir6e du Registre du Siminaire d'Eu, se trouvp coM-

Reculant vers la porte, elle se confond en salutations ripftles,
disparate. et ce n'est plus qu'un trottinement menu, menu, qui
s'teint au ddtour d'un couloir...
C'est dans la chapelle des Petites Sceur- que je celibrai chaque
matii la sainte messe. Tout y respire un air de France: style
en tout semblable d colu de nos sanctuaires de moniales parisienncs, statues venues en droite ligne du quartier Saint-Sulpice.
vitraux qui rappellent le souvenir des Saints de France : Saint
Jeanne d'Arc t. la Petite swur Thirise de Lisieuz. Sans. doute
y verrons-nous quelque jour un episode de la vie de celle Jeanne
Jugan, fordatrice de la Congrigation, dont le centenaire est fi&'reusement prepard partout o4 il y a des vieillards et des Petites

Saurs.
A l'autel, j'tiais assisti par Ie jeune aumdnier de la Maison,
prelre divoud, aimable et lphirieux. Les vieillards I'aiment
beaucoup : it les comprend et. leur parle avec tout son caeur. En
toute circonstance, ii fut pris de mri, empresse, serviable et, parout, il se fit urne joie de m'accompagner dans mes demarches et
dans chaciue de mes visites.
Le jour de l'Ascension r[8 mai 1939], je lui proposal de le
remplacer. d la Messe solennelle et d la Commrunion geinrale.
- Mais qui lera le sermon ? On ne pvurrait vraiment pas le
supprimer un tel four de fite I
- Qu'd cela ne tienne, ie parlerai...
- Mais...

on

pltee par le Lisre des departs en province. D'apres cette source, Seur
Lasnel quitta Paris pour aller & Cambrai, au mois de tevrer 1765. (Ardcives Nationales de.France, LL 1664 et H 3725).
On a pr6tendu qu'elle fut d'abord placee & Senlis. 11 y a 1A,semble-t-il,
tne confusion. Elle ne prit le saint habit que le 25 janvier 1765, et c'est
en d6cembre 1764 que partit pour Senlis une Soeur Lanelle qui, vraisemblablement. est une autre. I1 existe en effet une Lanelle Marie-Louise,
fdle de Michel Laneile, boucher, et de Marie-Jeanne T6venio, de ville d'Eu,
baptis e 1 13 f•yrier 1719 et entrte an Noviciat d'Eu dis le 14 mai 1745SSalt lire,
ire, la dentell. Ellt a apport: 3 issts... 5 cotles... 2 coros
4aseiis... 2 atblier... 4 paires de 6as de (wni...
2 faires de soalters... zo
chenisei de grosse toile... x e iifes Farries... 12 anonckoirs de ca, 4 peu pris
cra*m les ,d-es... z oppsnts triss... 5 moachoirs de podke de coutcur
En argent: 12 lires 8 solS (en 4 icus de 3 Jlres, le rest etn lards). •
D'apres Iancien Catalogue de la Communauti, Ule fut placie successivement 4 Pa;fi (POtis Mlaisoas), A Sealis, et a Bbnevent (diocese de
Liuoges) Qu el$e partit en juillet 1771.
Srwr
-oisimus
de e nopm de Lanelle, encore plus ancieane
11 y avait une
Sceur lanel Nicle. Originire de Langres, baptiske le 6 juin 1706, entrie
I Paris le 2 jisn 173z et d4ecide a Persa (Seire-et-Qie), le 2 fvrier 1764.
Elle itait pNrtie en septembre 175. pour ce dernier poste.
6
Nota. 11 no faut pas s'arlter A la difirxence d'orthograpbe; Acette po.ue asse. iequenpment L- mme noma propre, sous la meame plume, A quelques ligpes d'intervalle, psend des formes differentes.
AM.Lucien Misermont (Saurs d'Afras, pages 70 et 295-297) d'apres les
Archives Dipartementales du Pas-de-Calais, skrie L, donne le certificat
ligalis6 del Mete Deleau, en date du 14 decembre X792, d'aprks Iequel
Seur Lasnel Marie-Frangoise-PelgSe serit FiUe de la Charit depuis Ie
1o aoft 1764.
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Laissez-moi faire, je m'en tirerai.

Au fond, ma science se limitant au balbutiement de qulIques
mots d'anglais, je n'Itais pas sans apprikension sur les suites

de ce coup d'audace. Pourtant, de bon matin, armi d'un dictionnaire et faisant appel d mes lointains souvenirs du Petit Siminaire. je compcsai vite deux ou trris pages, n'employant, vous
pensez bien, que des expressions voisines de leur sens equivalent
en franCais : et un peu avant la ciremonie, j'arritai au passage
une veligieuse.

-

Voyons, ma petite Seur, dites-moi rapidement si cet an-

glais est comprehensible.

-

Oui, fa ira, sauf un ou deux mots dont les petits vieux ne

saisiraient pas bien le sens. Mais aurez-vous l'accent ?
L'accent ? Ah ! I'accent !... EA bien, jugez-en, ma Swur.

Et devant elle, attentive, je me mis d debiter mon sermon, le
mieux possible. Apris quelques corrections assez substantielles:

- Maintenant, on vous comprendra trOs bien !
- Alors, donnez-moi dix minutes encore pour me permettre
d'apprendre ce lexte par ccaur...
Et c'est ainsi que je ptononcai 4 Dublin, le matin de I'Ascension,
mon premier sermon en anglais. Les petites vieilles souriaient,
itaient ravies ; quant aux petits vieux, ils eurent la politesse de

me faire dire qu'ils avaient parfaitement compris. N'est-ce pas
charmant ?
Dans la matinie, je fis la visite des salles, des dortoirs, des
rifectoires, serrant la main a tous, disant 4 chacun une petite
phrase en anglais tris simple: God bless you, my dear. I am
happy to see you, etc., etc.
Cette visite me permit de constater de quelle facon admirable
ces bons vicux sont servis et soignis. Its trouvent mime dans cet

asile un confort bien superieur d celui que les Petites Soeurs
Je crois qu'il faut donner la pr6ference au Registre d'Eu qui indique
le zo awrit comme date de son entree. Aoit pour avril 4tant une erreur
dassique des copistes et des lecteurs.
Le premier Registre des Entries au S6minaire d'Eu (Archives Nationales
de France, LL 1664), contient 452 noms, allant du x r novembre 1685
au 24 decembre x777. Un deuxihme Registre contient seulement x5 noms
de Seurs entries & Eu de 1778 A x786. (Archives Nationaes de Framce,
L xo54, anciennement M 57).
Les Registres de la Maison-MJre de Paris avaient kt6 coafisques 4galement avec les autres papiers & la Grande Revolution. Le 29 irimaire
an III, le citoyen Roussel, de la liquidation, envoyait aux Archives Nationales, avec les deux Registres d'Eu, onze Registres de r6ception et prise
d'habit des Filles de la Charit6. Le premie& commengait en 1733 et inissait en x741 ; le deuxieme allait de 1742 &1747 ; le troisibne de 1747 A 1753 ;
lequatrieme de 1753 A 1759 ; le cinquikme de 1759 a 1765 ; le sixibme de
1765 & i77x ; le septikme de 1771
1779 ; le huitieme de x781 a 1885 ;
le neuvikine de 1785 A 1790; le dixieme de 1790 •a 791 ; le onzibme: Registre d'entrde an Siminaire de I746 a x79g. (Archives Nationales de France,
M 7xx).
Malheureusement pour nous, ces precieux Registres n'existent plus aujourd'hui ;- s auront 6th mis au pilon. HIas !
Vilebon, septembre 1939.
Jean PARrANG.

peuvent procurer en France d leurs pensionnaires. Tous font
leurs trois repas, avec une collation dans la matinde et une autre
d VIheure du thI. Aprhs la messe on leur sert un muf, du beurre.
urB petit pain et du cafe au latn. Vers Io heures. ume tasse de
bovril, un bouillon de baeu fort confortable ; d une keure, un
repas compose de viande griliee, de legumes et de dessert ; au milieu de I'aprs-midi, c'est le the avec des tostes beurris, et Ie soir,
avant etcoucher, c'est un nouveau et dernier repas, additionnl,
comme le dejeuner (breakfast), d'une biWre ligire.
- Ici voyez-vous. Monseigneur. il faut cela, c'est 'habitude.
me confie la bonne Mire.
Aussi, comme tous ces petits vieux ont bonne mine et comme
ilssont Aeureux de se trouver sous la tutelle des Petites Sceurs
qu'ils aiment bien ! Ce rigime, les chres Religieuses peuvent
le tenir, parce que, aux quites traditionnelles faiies i domicile,
I'Etat libre ajotte dix shillings par semaine et par vieiilard.
Trois shillings sont abandonnis ichacun pour ses menus besoins:
tabac. journal. bonbons pour les peites vieilles, etc... Et il reste
d la Bonne Mire environ 60 francs par semaine pout faire
bouillir la marmite cinq fois par jour.
Je ne saurais reprendre l'enumiration de chacune de mes visites... Pourtantj'ai plaisir 4 ivoquer d nouveau celles que fjai
faites dans les trois maisons de nos Filles de la Charith. Comme
il fait bon rencontrersur la terre itranghrela cornetle si populaire
de la Saur de Saint-Vincent-de-Paul. On aimerait 'arritersur
Ie chemin, lui parler de Paris, de la France. Malheureusement,
elle ignore noire langue... Pourtant, dans toutes les euvres dent
elle s'occupe, on. reconnai avec imotion la marque franfaise.
Dans chacune des maisons, il me fallut tout voir, d'abord la
chapelle, naturellement. Ce sont les saints fondateurs de is Compagnie qui, eux-mimes, nous y accueillent; le bon Monsieur
Vincent, Louise de Marillac et la Sainte Voyante de la Midaille
Miraculeuse : Seur Catherine Laboure. Ce sont bien les saints
de France ceux-ld. Sous leur igide, dans la demreure de leurs
Filles, comme ie me trouve bien chez nous !
Apres la chapelle, c'est la visite de. chaque
stage, de toaues. les
salles, oit les enfants s'agenouilient pour recevoir la binidiction
envoyie par le Cardinal de Paris. Paris, mot magique qui fait
ouvrir tout grands les yeux de ces petits, et semble les remplir
d'un monde ires beau, tris riche, dont on a piine d se laire une
idhe. Sous l'inspiration des ch/res religieuses, les petites illes
nous donnent d'applaudir quelques manifestations de leur jenue
talent : ici ce sont deux fillettes qui, sans se faire prier, avec une
simpliciti touchante, exicutent d la perfection un chant nostalgique et bien rythmg. Ce sont d'autres enfants qui, soutenus par
une musiquc monotone mais entrainante,nous donnet un ichantillon de ces danses irlandaises,oM les pieds se tremoussent avac
agilitf et en cadence, sans que remuent ni mains ni bras.
A quelues kilometrcs de Dublin, en pleine banlieue fleurie,
au milieu de vastes parce et parterres, les Filles de la Chariti
possedent deux grands Ntablissements. Danw l'uen d'eux. elles
Rlivent de pauvres enlants anormaux. Combien sont-ils ? Plu-
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sieurs centaines ceriainement de garvons of de filles ! Pauvres
enfants, vicimes d'une bien lourde htirdit. comme les saintes
religieuses les entourent avec. tendresse. Quels efforts ne font-elles
pas pour eveiller en eux use iueur de raison on de sensibilit.

Les sailes oA elies les reduissent pour les occuper a de petits tra-

vaux et les faire jouer, sont Iris gaies : on y a seni des fleurs d
profusion ; sau les murs, tein"s de couleurs claires, sont fixes
des tableaux riants, des visions enchanteresses.
Nous plaCons nos enianis, nous fail comprendre Saeur
Supdrieure, dans un cadre qui les amuse et les apaise.
Chez les garfons, une aubade nous attend. Au commandemem
de la Religieuse. iclatent les accents d'une musique asses particudibre : des cymbales minuscules, des grelots, des triangles. des
castagnettes et d'autres instruments aussi peu comp!iquts. forment
une harmonie e u n'approuverait peut-itre pas le directeur du
grand Opra, mais qui, vu les circonstances, ftait vraimenrt irs
sympathique. Quel divouement ! Quelle abnigation we faut-il pas
d ces chires Saeurs pour accepter et poursuivre use wuvre si dure,
si peu consolante. Mais aussi quels services etteS rendewt 4 la
Societ,. pour laquelle ces malheareux anormaux sont d la fois un
reproche vivant et un poids mort.
Tout pes de cat itablissement de chariti, Ies religieuses de Saint
Vincent de Paul en possideni un autre, nom moins vaste, wm
mains coquct, non moins entouri de verdure at de fleurs. C'et 14
qu'dlles recueillent plusieurs centaines de bbls deamoins d'un
an. dant las ieunes
eamans
aa
abandonndes i travaillent dans le
MTisinage. Comme ils omt bonne mine tousres petits! Les soins,
I'hytiQne touts rationnelle dont its sowt entourts favorisent admirablemenw une santu qui auraitbien des raisonw d itre compromise.
- Nous recueillons tous ces enfants. me dii la MareSupdrteure ,
il Ie faut bien. D'ailleurs nous les gardons ainsi at catholicisms.
- Et comment cela ?
Les soupiers, sans nous, les prendraientet les dliveraient...
Les soupiers. qu'entendes-vous, ma Mire, par Id ?
- Ce sont les Protestantsque nous appelpns aiisi parce qu'ils
oreanisent d Dublin des soupes populaires pendant la mauvaise
saison. Si nous ne prenions pas la charge de tons ces enfants, ils
seraient ilevas, eux doni les parents sont certainement cathaliaues,
dans aes crickes, puis dans des orphelinats protestants. d'oi its
sortiraint, ui jour, pratiquantune religion qui W'est pas icelle
de ler famille...
C'st
.id
une hien utile ft bien belle wuvre, n'ftait le met soupiers
qui en iKtlong sur lcs rancunes accumulkes dans les dmes par un
doeuoureux passo de plusieurs sidcles de resistance religieuse...
Ce qui frappe d Dublin, c'est le rombre considerablede clochers
doit les silhoetetes, 6lances ozi irapuies. se profilen star I'horizon.
Pas une rue qui n'ait son 6glise ,
Les temples protestants, qu'autcu caractrearchitectural exMrieur ne distingue gintralement des sanctuaires catholiques, paraissent bien nombreux ai regard du cliffre des fiddles des diverses
secies rjformies : un sixilme de la population totale. Un Utranger
s'6tone mime de voir les deas plus vastes glises de Dublin
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toujours entre les mains des Protestants, alors que ceux-ci son
incapables de les utiliser ordinairement 4 des fins religieuses.
Ainsi la splendide cathidrale Saint- Patrick est, en fait, convertie
en muse, n'ouvrant ses portes que de temps d autre pour I'assembles pienidre de l'ltablishment, alors que, non loin de Id, I'arckevdque do Dublin n'a pour catlhdrale - la pro-cath6drale qu'unetglise bien modeste, petite, sans abside, sans grandeur et
sans beauti.
Ceate situation, provisoire je le veux bien, mais qui dure depuis
bien longtemps, n'est pas sans af/liger les catholiques irlandais.
Si I'itranger se montre surpris d'un tel itat de choses, its font
silence, teurs yeux se voilent, et on sent nettement chez eur la
volonte d'un acte de foi d tne po'itique dans laquelle 'Uliter n'est
pas sans jonpc un rete dicisif. En Irlande, ie Go~vernement
composs uniquement de minitres catholiques prcttiquants, mais
avec un President de I'Etat libre protes:ant, adopte une attitude
d'absolve neutraliui entre les divoeses confessions religieuses.
Cette neutraliMe, bienveillante cela va sans dire. et ie tempis tonjours genlilhomme. arrangeront certainement les choses quelque
iour prochain.
Quoi qu'il en sOil, un jardin, borde par quatre rues, en plein
centre de Dublin. vient d'etre acheti aux usagere pour y cow•fuire
la cathidraie dfis~itve : et Ims les caholiques du diochse se prdparen:, pour 'ddifier, d faire les plus grands sacrifices.
En Irlande, an mains dans les grandes villes. le problme de
la construction d'Xglises wouveles, sans se prisenier d'une fafon
aussi aigug qu'd Paris, a grandement prioccupd I'Episcopal.
Pendant 'rnglemps, Dublin ne put gudre idifier de nouveaux idifices religicux catholiques malgri une augmentation sensible de
sa population. Dep:'is la proclamationde l'Etat libre, on se mit
Sen canstruire. Un iournal d'archiiectureque j'ai sous tes yeux
se plaint avec beaucoup d'amertume que, pour ces realisations,
on ne soil guire sorti des pastiches roman ou ogival. Je dois dire
que, par contre, ies iglises nouvelles parisiannes. defiant sur
I'ecran, au cours de mes deux conf/rences, ont beaucoup impressionne par ieur diversitt ; la formule . un architecte difflrent pour
bcaque glise a dosne d'excelents rAsuitlas.
Mais Id ofa is pretends que L'auteur de i'article en question exagire. r'est lorsqu'il prtend quo la France n'a produit au cours
de Ce siEcl aucus arcAhilcte de la valewr de BoAhm de Cologne, ou
de 'l'talienPiacentini.Ne va-t-ii pas mime jusqu'd citer quelques
phrases facilement d4marquables d'une Revue d'art parisienne
d tirage r•duit hesreusrem t, qui pritend qu'en dehors d'un genre,
en dehors d'un certain matiriau, en dehors mnme d'un homme,
dont jo n'aurai certes pas l'outrecuidancede minimiser la valeur,
il n'y a pas de saidt.
BodhA et Piacentini sont indiscutablement des artistes : mais
de li d prtlendre qu'ils sent les seuis, il y a un abtme. Que voules-

vous ? Je me puis me rSsigner d admirer sans riserves l es

lises

novwelles qu se soni e•oies rdcemment sur les bords du Rhin :
en Suisse, d 'B e'en !particulier,ou dans les pays nordiques. A
sea pas do ches nous. La France
•
les toi, on sent bieo qu'dles
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est !4n pays o* I'on aime la mesure ; note climat est tempkr ;
notre ciel, nos cdles, nos cultures sont harmonicusesent varils;
peua-stre sail-on chez nous mifex qu'ailieurs. que ce n'e44 pas
par bonds que progresse la nature, mais par une evolution lente
.t continue, et qu'il doit en itre de mnme pout I'art, s'il veut pro-

ceder sans ptril. Aussi, mis en presence de tel monument qui
heutte en moi ce sens de la mesure, cc besoin d'harmonie dans
la composslion et le dessin, et cet a:ttvai d'une ascension oil ries
ne choque, oA ies lignes et la forme s'enchainent, se fondent mnme
avec celles du pass.,je ne puis. malgr.' tous les discours. proclaner
beau ce que je trouve laid
Aussi, teut en rendant hommage d la bonne volonAl d'artistes
d'avant-garde et aux efforis produils ailleurs p)ur crier un genre
noweau d'architecture; il me semble que ce serait une erreur de
pousser I&efeunes gens d l'imitation de conceptimos et de procidis
qui ne s'inspirent pas de noire genie propre. Nos traditions, notre
histoire. noire esprit, notre volonif
de sans cesse nous renouve'er,
ne nous permettent-ils pas de r6aliser,tout on restant nous-mimes,
un effort architecturalqui, en tin de compte, ne sera comnme tous
ceux que nous a liguds le passi, qu'un palier dans la montzo
indifinie vers la perfection incrdie.
D'ailleurs nos architectes et nos artistes de ce sicle oni-ils si
mal teussi ? Outre le mrrite de.'effor. de la recherche, audacieuse
parfois, mais pondrie de mesure bien trancaise. its ont donnW
au present des monummnts qui ne sont pas satis valeur L'avenir
les discutera sans doute. mais il en retiendraplusieurs, plus no-nbreux que le pensent quelques-uns de nos contemporains : et ce
sera la rloire des Chantiers du Cardinal d'a'oir don•i au monde
architecturall'occasion de realiser un vtritable progras.
Puisse r'Irlande, rile aussi, co-ntribuer par 'effort personnel
de ses jeunes architectes et artistes, d la recherche du beau et.donner au monde quelques monuments reiiieiux applf.s d enrichir.
avec ceux des n6tres que h talent a marqrfs, le glorieux patrimorine
de l'Humanitt;.
(Le Christ dans la Banlieue, juillet 1939).

29 juin. Durant ces derniires semaines, sous la pousse
des circonstances et en pr6vision des 6vinements, l'autorit6 militaire distribue un masque A gaz aux habitants de Paris et de la banlieue. C'est aujourd'hui le
tour de notre quartier Notre-Dame-des-Champs. A la
Maison-Mire, un chacun passe A la Manie du VIe, et
revient avec etui et masque. On se familiarise vite avec
cette coiffure qui, de 1'aveu de tous, n'a rien d'humain,
ni des lors rien d'616gant. C'est au contraire, d'une faqon
sensible et presente, l'evocation de dangers et l'oblfgation de parer Ades mceurs qui n'ont rien de pacifique.
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4 juillet. Sur les 7 heures du matin, un coup de t6lephone A M. l'Assistant de la Maison annonce la mort
inopinde de notre confrere, M. Jules Candau, directeur
de la Chapelle Sainte-Rosalie, au 50 du boulevard Auguste-Blanqui. Rien ne faisait prevoir une telle issue ;
jusqu'A hier au soir il ne s'6tait plaint de rien d'anormal,
et comme de coutume, apres la pribre, avait rejoint
sa chambre. Ce matin... on le trouve mort, 6tendu au
pied de son lit entr'ouvert. De la tete congestionnee,
Ie sang suintait par une blessure que la chute avait
caus6e, acceldrant ainsi cette mort imprivue.
Sur ce cher ddfunt, voici de M. Collard qui 1'a bien
connu, quelques notes biographiques.
C'est 4 l'Orphelinat Agricole de Pau. Un petit garfon
de 6 ans montre le tabernacle d une saur : ( Le petit
Jesus est d1? , questionne-t-il. O
Oui, rdpond la Sacur.
--- Oh ! je 'aime ! dit I'enjant ). La mystirieuse attirance
du Jesus de I'Eucharistie devait amener le petit Jules
Candau, car c'etait lui, jusqu'au sacerdoce, son amour
pour l'H6te Divin de nos autels ddvelopper en lui un zle
ardent pour la beaut de la maison de Dieu.
II itait nd 4 Pau le 22 juillet 1886 ; orphelin tres jeune,
il avait iti confie aux bons soins des Filles de la Charite
de l'Orphelinat Agricole. Douceur et pietd taient, des
lors, ses caractiristiques.On ne s'dtonna pas de l'closion
en son dme de la vocation sacerdotale. Apris sa premire
communion il entra d l'Ecole Apostolique du Berceau de
Saint-Vincent de Paul. C'est d1qu'il commenca ses itudes secondaires.Rien de saillant en lui, saul une ddlicieuse
petite voix de soprano qui charma plus d'une jois les
assistants des sdances littiraires.
SIdicis sans doute sur la voie a suivre, clergi diocisain
ou missionnaire, il termina ses itudes au Collkge Moncade, 4 Orthez. Au sortir de la rhitorique, sa dicision
itait prise et il entrait, le 25 septembre 1906, au simi-
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naire interne ou noviciat des Lazaristes, d Dax. Aussit6t
aprts son ordination sacerdotale (13

uilit 1913) i fjut

dcsigne pour la Province de I'Equateur oit il jut successivement professeur aux Siminairesde Quito et d'lbarra.
De retour en France, il etait placi en 192o au Berceau
de Saint-Vincent de Paul. Mais ni ses dispositions ni
ses goats n e e pridestinaient au projessorat. En 1922 it

etait nommi vicaire J la paroisse Saint-Simon et SaintJude, d Metz, confiee a la Congrigation de la Mission.
11 devait en devenir cure deux ans aprs, en 1924. C'est
en ce poste qu'il donna toute sa mesure. Sans nigliger
les ceuvres et le soin des nmes, il se consacra tout entier
4 la restauration et d I'embellissement de son iglise. Le
temps et la guerre l'avaient atteinte. M. Candau travailla
4 tout riparer. Les cloches et les tuyaux d'orgue avaient
d• saisis par l'autoriti allemande; il remit I'orgue en
iat et acquit trois cloches aux harmonieux accords, rnues
ilectriquement. Particulierementddvot au Sacri-Caur de
Jdsus, il tint - et ce fut l'un de ses premiers gesies a l'introniserdans sa paroisse et d lui consacrer un autel.
II fit installer un brillant iclairage et .ne splendide couronne de lumieres encadrant le maitre-autel. Successivement, les parois de l'iglise jurent ornies des statues de
Jeanne d'Arc, de Saint Vincent de Paul, de Sainte Thirise de I'Enfant-Jdsus. Les murailles apparaissaientrevitues d'un enduit de couleur sombre et fane : il entreprit
de les repeindre 4 neuf et de couleur claire ; il. fit itablir
autour du sanctuaire de fines boiseries sculpties, remplaga par des bancs de chine ceux que les annies avaient
ibranls, reinstalla l'horloge du clocher, fit itablir le
chauffage central d l'dglise et au presbytire, renowela
la sacristie et l'enrichit de vases sacris, de riches ornements qui, aux jours de solennitis qu'il multipliait, rehaussaient l'iclat des ciremonies.
II fit donner deux missions, cria un cercle d'itudes,
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un patronage, un groupe de scouts, un chteur de chant
pour les hommes, une schola pour les dames, un bulletin
paroissial. Sans doute, pour toutes ces realisations, il
Jut aidd par bien des divouements ; mais il faut reconnaitre que c'est une qualitg de irouver des aides intelligents
et de savoir se faire aider.
Nous ne pouvons omettre une ceuvre 4 laquelle il donna
toute son dme: I'diablissement et le developpement du pe' lerinage Saint Jude, l'un des Patrons de la Paroisse.
Une statue fut býnite, puis un auteldrigi, autour duquel
se sont multiplids les ex-voto, couronne de gratitude.
Chaque annde une neuvaine de pritres et de pridications
pripare d la feie des Saints Simon et Jude dont la solenn oule de pelerins. Chaque mois, le dernier
nitM amene use
jeudi, I'Eglise se remplit de nouveau pour honorer l'ap6tre
Jude Thaddee, avocat dans les causes difficiles ou desespiries. Nombreux sont en ces concours les fideles qui
s'approchent du Saint Tribunal et de la Sainte Table.
C'itait pour son caeur de prftre une joie dont il aimait
d communiquer 1'expression. M. Candau rivait d'une
Confrdrie. L'avenir rjalisera peu-etre ce reve.
Apras treize ans de pieux et fructueux travail, en octobre 1937, la Providence imposa 4 l'industrieux cure le
sacrifice de sa paroisse tant aimne, et I'aggrava de souf-

frances intimes fort pinibles. C'est en pretre qu'il supporta
la double ipreuve. Sans qu'il s'en doutdt, elle e priparait
d la mort.
En dix-huit mois, d Paris, il avail su conquirir dans
le quartier et les (Euvres de Sainte-Rosalie, dont il avail
id nomime directeur, des sympathies qui s'afirnmrent
vives et nombreuses d I'occasion de son dichs inopine. Ld
aussi itdiploya son zile pour la beaut~ de la Maison de
Dieu et la splendeur du culte ; aide d'un de ses anciens
condisciples ii groupa une mattrise vile remarque ; it
avail commene d rwnouveler le vestiaire de 1a Sacristie,
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et un de ses derniers acies, avant d'aller pricher en Bretagne une retraite dont il ne devait revenir que pour mourir, avail Itd de bUnir de nouveaux fonts baptismaux artistiques qu'il ne devait pas voir achevis. t1 emplova
fidlement, pour les pauvres et pour son 1glise, les modestes offrandes 4 lui confides. Sceur Rosalie Rendu, l'ancienne bien/aitrice et la vraie patronne du quartier et des
u~vres etait, de sa part, l'objet d'un culte pioux et reconnaissant. It allait sur sa tombe au Cimetiire Montparnasse lui recommander ses intentions chores, fut heureux
de favoriser la representation d'une pikce de Mme de
Ruthcne, Les Ailes Blanches, aurait voulu qu'une vaste
plaque de marbre fit placie en face de l'autel de Sainte
Rosalie, oi fussent inscrits, en lettres d'or, les tires de
Saur Rosalie d la reconnaissance des < Rosaliens D. II
nourrissait bien d'autres projets; que, du haul du Ciel,
il aidera ses successeurs d realiser.
A l'Archiconfririe de la Sainte-Agonie de NotreSeigneur dent il avait ti nommi Sous-Directeur en
1937, il donna tout son humble mais ginireux devouement.
Cette devotion est trop proche de celle du Sacre-Caur qui
lui fut toouours particulierementchore pour qu'il ne cherchdt pas d la favoriser et 4 l'dtendre de tout son pouvoir.
Ce lui avait idt une grande consolation d'avoir ete, vcrs
Pdques 1939, pricher la Retraite aux Seurs de la SainteAgonie en leur Maison-Mire de Mazamet et d'avoir pu
s'agenouiller sur la tombe du P. Nicolle, fondateur des
Sceurs et de l'Archiconfrerie.
Au matin du 4 Jillet, comme il ne se prsentait pas
pour ciMebrer la Sainte Messe, on alla Ie chercher. On le
trouva itendu sur le sol de sa chambre, les veux dlos, les
bras croises sur la poitrine... endormi dans le Seigneur.
Les priires qu'il fit et provoqua en faveur des agonisants lui out, sans doute, mnrite un doux passage de cette
vie 4 l'iterniti. L'attitude dans laquelle on I'a trouwo sent-
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ble marquer qu'il put se rendre compte de son 4tat et pro-

noncer paisiblement I'In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum. Entre vos mains, Seigneur, me
voici confiant.
3-5 jillet. Sous la presidence de M. Alexandre Colliette, Visiteur, I'Assemblke provinciale de France tient
ses reunions et discussions ; ses 22 membres choisissent
comme di/put M. Paul Ryckewaert. Superieur de la
Maison Internationale de Rome, et comme substitut,
M. Edmond Crapez. C'est tout ce qui transpire de ces
assises et de ces discussions pacifiques.
13-15 fuillet. Profitant du port de la Fete Nationale,
quelques Fils de Saint-Francuis-de-Sales (une bonne
trentaine de messieurs), sous la conduite de Mgr.Even,
Recteur de Pontmain, poursuivent paisiblement leurs
jours de retraite annuelle.
19 juillet. La Saint Vincent. Le Nonce, Mgr Valerib
Valeri, officie. Le soir, Mgr Solano Muente, franciscain,
eveque de Ayacucho, au Perou, preside les VWpres :
Mgr Lisson est la et Mgr Roeder, eveque de Beauvais,
donne le pangyrique : les souvenirs verdunois de la
vie de saint Vincent, secours aux Religieuses.
A ce propos, inserons ici un recent article de M. Joseph
Guichard :
Saint Vincent de Paul et les monastrres de Verdun
.M. P. Coste dans son savant outage sur le Grand Saint du

Grand Siecle: Monsieur Vincent (Paris 1931, 3 voluses in-8o,
tome II, pages 581-617) a racont> tout au long et d'uns manwire

4mouvante, la grande charitM que le Saint exerfa, au xvne sicle,

4 l'egard de la Lorraine envakie par plusieurs armies, ravagee
par la famine et la peste. En I'espace de dix annies de 1639 d
1649 le frhre de la Mission, Mathieu Regnard, envoyi par Viw-

cent fit 53 voyages dans le pays pour y apporter les aum6nes
recueillies par les Dames de la Charitb de la capitale. Plus d'un

million et demi de livres furent ainsi distribudcs aux indigents.
aux paurres honteux, aux ecclisiastiques, aux religieux et ehigieqses dans le plus complei dientment.
La ville de Verdun eat sa part dans les ginirositis du grand
Saint. Les Registres de i'H6tei de Ville, i la date du 21 janvier
i64o, jonl mention de la resolution suivante, prise par les Magistrals de li cite : Sera kcrit h MIonsieur Vincent, G~enral des
Pr6tres de la Mission, h Paris, a ce qu'il veuille continuer les
charitis et distributins d'aumeies qu'il a commencees en ces
quartiers, a l'avantage et consolation du public, et I'assurer,
sous des remerciements, des fruits qu'apporte cette pieuse entreprise en ces frontijrcs'.
Le c!acldysme de la R&volution francaise a produit un desordre
inout dans lequel out sombre tant de papiers d'archives si pricieux
pour
w
l'istoirr, Heursux celui qui pent metire la main sur une
copie notari'e d'un de ces dozuments disparus.
C'est ainsi que le Prochs informatif de 'Ordinairs dans la
Cause de beatification et de canonisation du vindrable servitew
de Dieu, Vincent de Paul, nous a conserv le texte des secours
envovi's de Paris par Vincent de Paul d la vile de Verdun, pendant ils gierres de Lorraine.
Ce Procis se fit d Paris,de parI'autorili du Cardinalde Noailles,
arckevique, dans les annies 1705 et 1706. Trois cents t~oins y
ftirnto interrogis. Un juge di2gue avec le consentement des Ordinaires, parcourut toute la France du nord au midi, de I'est d
l'o'cest, pour recuesilir les dipositions des Mmoins qui vivaient
encore et qui avaient connu le servileur de Dieu.
Entre toutes les villes de France, Verdun cut L'honneur de
Iournir 18 depositions au procss. Le R. P. Jean Husson, Jisuite,
Recteur du ;ollege, d•g de 79 ans, diclarav qu'en 1651, se troLftrnt
alors at. cnllge de Pont-d-Mo:tsson, il avait vu d deoix reprises
! firere Maihieu, envoy par Monsieur Vincent pour secourir
les pjuares de Lorraine. L'arrivie du /froe Mathieu apportait
dans le pays une grande allgresse. II dlait regards commioe Lu
envoy de Diet pour la consolation des malheureux ( 2 3 4 e temoin).
Le R. P. Cosite, capucin du couvent de Verdun, Ag1de 77 ans,
atteste avoir vu, I'an 1646, au couvwent de Mciz, le frdre laique
Mathieu, de la Congregationde la Mission, qui se disait esvoyi
par Vincent de Paul pour distribuer les grandes aumtnes gdnt
il avait le soin. II a entendu le Pre Ilarion, alors gardien ldo
courent de-oMetz, lui dire qu'il avait re4u dudit irire Mathieu,
quinze doppiet pour les besoins de la maison (235e timoin).
Mais ce sent les depositions qu;e nous allons entendre des
Religie:tses dui Carmel, de Sainte-Claire et de Saint-Maur qui
sont imkprcssionnantes. Elles viennent d ta grille du couvent (ce
sent toulours celles qui sont revitues de I'autoriti) ; lont le serment
i. Biwioliiqe: de la Vill de Verdun. Copic Exlraits des Actes se trouvaut
ti 'Hdii de Ville. Ms. Le texte authentique de cette lettre est malteureuszmeat perdu. Quelle re.onnaiisýnce n'aurait on pas pour 1'erdit qui
parviendrait a en retrouver la copie !
a. La aoppia (le double) etait une monaie d'or valant environ 25 livres

de dire la vfit4 : dUclinent leur noa et - chose unique - apportent les registres de la Communauta et lisent dans ces registres
les sommes consigndes soixante ans auparavant, par ceiles qui
*·t plus
itaient alors 4 la tete du monastere. Jamais enquite W'a
positive, plus viridique.
Depositions du Carmel.
La swur Marie du Saint-Esprit, prieure (2 30 e tmoin) ; la
saur Marie-Louise. sous-prieure (231e timpi) :la sceur Louise
du Saint-Esprit, depositaire (23 2 e timoin) ; la sowur Thirise deJesus, depositaire (233e tieoin), dposent n commun qu'elles
ont vu le frire Mathicu de la Mission, envovi par Vincent de
Paul, instituteur de la Congrigation de la Mission, et ont reCu
de iui, comme il consle sur les Registres de la Communauft, en
dilffrentes annes, de trds grandes aumones, d savoir I'an 1642,
la somme de 780 livres I'an 1643, la somnme de 980 livres ;
I'an 1644 la somme de 400 livres ; I'an 1645 la somme de 350 livres, en deux fois ; I'an 1647, la somme de 130 livres ; I'an 1648

la somme de zoo livres.
Lecture ayant iti faitde e leur deposition, elles oUt* affirmW
qu'elle itait conforne d la viriti, 'ont maintenue, el ont souscrit
avec le juge dt!AptL.
La surw Anne-Thirdse de Jesus, dgdee e 7 ans, ddid carmWlife
en 1642, timoigne de plus avoir vu personnellement le frdre Mahimeu, envoyd par Vincent de Paul en cette cite, pour y porter
les aumdnes.

D6position des Clarisses.
La s'ur Marie de Saint-Michel, sous-pricure (236e timoin) :
la sceur Marie de Jesus, discrite (2 3 e7 e timoin) ; la sweur Agnes
de Jisus, maitresse des novices (238 timoin) ; la sawr Joseph
de Jisus e Mari.e discrete (2 3 9 e temoin) .la saur Biatrix de la
Risurrection (2 4oe temoin) ;la samtr Genevigve de Sainle-Ursule,
discrtle (241e timoin) ; la scour Thrdse de Saint-Francois,discrete ( 2 4 2 e timoin), interrogges, ont ropondu en commun avoir
recu d'un nommi frere Mah4ieu, frere laique de la Congregalion
de la Mission, envoyv par Monsieur Vincent. la somme de .338 livres en plusieurs fois, d savoir, I'an 1643 59 livres ; 'an 1644,
874 livres ; I'an 1645, o8livres : I'an 1646, 164 livres ; I'an 1647,
'o livres. Le tout, comme les tMmoins I'ont reconsu, d'aprvs les
Registres de la Communauti. Lecture avant Wt f(aite de lear dlposition, elles ont affirms qu'eile !ai'; con/aorme la virite, Ion
maintenue, et ont signi de leur nom.
D6position des Religieuses de Saint-Maur.
e
La s.aw Gabrielle Mile, abberse (243 tsmp;n) : Ia svur
Ursula Vaillant,
:
la
swar
(244e
tmoin)
prieure
Gesnin,
Claire
e
oaus-prieure (245 timnoin) ; la swuv Charlatte Grstroit. maltrese
des n"pices ( 24 6e t'moin) ; la serur Mechtilde Thomas. ancianne
(247' tCmoin), interr.gkes. out riponlu avoir vu le fIree Math.eu,
frere laque de lI ConarEgationde la Mission, envoyt pat Vincent

de Pa'u, et ont reau de lui la somme de 1630 livres envnoyes de
i6jj i
169...
Les f.moins tinjn4ent avoir repu enrore du fr r- Mathire en
plus 12 aunes de drap.4 aunec de drap, 2 ballots de drap. 27 aunes
do soie. Ces dpositions ont 't4 reconnues conformes d leurs Registves. Lecture ayani 9tM iailt de lur deposition, elles ont affirm qu'elle Rtait conforme d la viritg, I'ont mnatwtenue et signrWe
avec nowt..
(Semaine Religieu:e de Verdun,

7q38. page-

T34 et sq.

26 juillet. Au i4o de la rue du Bac, les Offices de
I'Octave de Saint Vincent de Paul nous reunissent,
contormement au Coutumier. M. Charles Zehetner,- Superieur de Gratz, chante la grand'messe2 .
Le soir, M. Bogaert, Visiteur d'Aquitaine, donne la
confirence d'usage sur saint Vincent.
Le m6me 26 juillet, suivant les pr6visions de la convocation officielle, A 18 heures, s'ouvre I'Assembl&e
sexennale de 1939. Depuis plusieurs jours d6ja et peu
a peu, sont arrives les d6putes des diverses provinces;
en voici la liste, suivant le rang de vocation et d&s lors
I'ordre de pr6skance en la salle des r6unions.
Durand Joseph, Prw.ence.
Sierra Laurent, Madrid.
Rispoli Raffael, Naples.
Kieffer Thkodore, Belgique.
Vester Joseph, Hollande.
Thaureand Jean. Amirique Ceniraie.
Cocchi Guido, Turin.
Ryckewaert Paul. France.
Puech Germain. Pacifique.
Zehetner Charles, Autricke.
Geofiroy Andr., Syrie.
Mendes S4bastien, Portugal.
Prati Jean, Romne.
Bartolom6 David. Barclome.
Legrand Pierre. Chsne Sud.
Ir6morin Jean-Marie, Chine-Nord.
1. Ces timoignages sont extraits du Prods informaot de I'Ordiiredans
la cause de beatification et de canonisation de saint Vincent de Paul :
une copie en italien existe au Secretariat de la Congr6gation de la Mission.
2. Signalons ici pour mmuoire qu'A I'autel M. Zehetner fut assist6 uniquement par des pretres, les clercs faisant d6faut : on y voyait MM. Pachier,
diacre; Lamarque, sos-diacre; Duvaltier, cdremionisire;Droitcourt et
Jeffroy, acolytes ; Jean SelliC, twrifdraire
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Brennan Guillaume, Etass-Unis Occidentaur.
Dembinski Paul, Pologne.
Verhas Arthur. Algdrie.
De la Iglesia Hyacinthe, Philippines.
Botero Bernard. Colombis.
Vivar Otilio, Aniillas.

Poiron Auguste. Iran.
Kohler Francois. Hongrie
Pardes Gabriel, Aquilaine.
Godinho Franqois, Br/Fil.
Polverini Adolphe, Argentine.
Sheedy Joseph. Irlande.
Steubesand enri. Allemagne.
Mollex Louis, Madagascar.
Munday Jean, Etats-Unis Oientaux.
Zagar Jacques, Yougoslavie.
Cox Ronald, Australie.

Notons simplement, et par souci d'exactitude, que
vu certaines formalit&s de passeport, M. Rispoli ne put
assister a 1'Assemblke et que M. David Bartolome arriva
au matin du dernier jour de 1'Assemblee, juste pour
la reunion finale 1.
j Quant aux d6tails de I'Assemblee, nous n'en savons
rien et il appartient d'ailleurs a M. le Sup&rieur gendral
d'en informer la Compagnie quand il le jugera bon.
27 jillet. Ouverte hier, 1'Assembl&e se transporte
quasi au complet A Villebon. LI se passent quelques
heures du jour de rdflexion constitutionnel, devant le
problme fondamental qui motive cette reunion sexennale : faut-il, oui ou non, reunir une Assemble g6ndrale ?
Le 29, nouveau jour de reflexion pour I'dlection d'un
Assistant. Le dimanche 30, on apprend an dehors que
la majoritd requise a elu M. Paul Castelin, substitut,
comme Assistant de la Congregation.
Du 24 au 29 uillet, A Bordeaux, s'est tenue la trente
et unieme session de ia Semaine Sociale de France. Ces
jours-ci, suivant un programme murement etabli, cefte
z Sur la pr&cedente Ass-mble setcnnmae (la quatorzine) voir Annales,
1925

pages 663-66.
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Universit6 ambulante a recu pour theme : Les problbmes
de classes dans la Communault nationak ei dans l'Ordre

humain. Dans un milieu largement international, cette
suite de cours, de conferences et d'echanges de vues
possede vraiment pour qui en a une fois goft6 quelque

chose d'excitant ; fortifiant tonique pour une annie. Le
triple besoin de notre Ame moderne : besoin de verite,
d'autorite et de rapprochement fraternel,, trouve ici

ample satisfaction. De par ailleurs, dans cette doctrine
catholique de 1'Eglise que des efforts conjugues de tant
de penseurs ont 6labor&e et perfectionn6e, que de points

plus intimcs a connaitre, i scruter plus avant. Des lors,
si A 1'ignorance s'adjoint I'app6tit de savoir et 1'aniout
intelligent de la v&riti, quelle phalange d'excellents
auditeurs cela produit !
Pratiquement, parmi deux milliers d'auditears, ua
assez grand nombre de confreres peuvent y assister.
Quelques notes de M. Vincent O'Hara &voqueront pour

les absents l'atmosphere, le cadre de ces jourmes d'6tude,
de documentation et de formation sociale.
II y, a bien des classes d'audit-rs tiune Semaine Sociale :
d'abord 1'Il&ve s6rieux assisted toutes les coniEreaees, prenant
force notes (comme on suit une retraite, selon la malicieuse remarque d'un cnifrre prSPnt) ; d I'autre extrhme, '1auditeuwpapillonr pe~ie assis, decide que le confirencier n'est pas intircssant. et s'en va prendre des renscignements pour la prochaine
axcrision ; d c6tM I'hunaniste choisit ses cours en tenait compte
din sfet, du conferencier, de ta tempdra!ure, de 'heure de la
peaiu.e, de sa resistanceperonnelle tant physique qu'inielectuelie,
et, gourmet intellectuel, avec la carte que lmi presente le programme
officiel, se confectionne un menu choisi et adapt ; ii y a enfin
le brave bomme qui &coutequand cela I'intiress, dort quand i!
s'ennuie, fait l'bcale baissonnire ;I sa gaise et,- somme iole
retrouve I'aimosphire heureuse de sa yeunesse studieuse... La deMdgation Lazariste 4 la Semaine Sociale de Bordeaux prisentait
en raccourci, une fiddle image de ees categories moyennes d'audi!eurs.
Bien des classes de confireiicws aussi : depuik P.-H. Simon
croquant vivement le tableau des clazses danv la Franre d'au:oure'hAui, un peu d la tafon d'un documentaire (mrais d'un
documenmaire inteiliemment commenti), jusqu'd cs Riv&rea
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classes d'apr&s Mlarx (ou qifueque chose d'approchant)... Ailetrs,
un lelhounie jurisle nous ensevelit sous un deluge de iais, d'arWfis, de dicisions, de dicrets. de disp.siti/s, tous soigneusement
itiquet.s et tantis de hlar dale. A c,36.un philosophe superbe
expidie lcstement les furiste~ra ges un peu lerre d ltre U.et now
fait la mttaphvsique des groupements humains : 'homme ast
un animal raisonunble; anmmal, il a des pieds qui doivent poser
par trre ; cela est interit dans la nature profqnde de l'essence
matrielle... Quelques raisonneum s tris simpies tireront de IA,
soil le code de la route, soit la doci. ine de /'espace vital. Quelque.
conflrenciers dociles, itchete
de nous parler des a classes ,, sujsl
de la Semaine, d'autres, apres un coup de chapeau distrait 4
ieurs ( Iminents devanciers sur cette estradee. se lancent das
leur spicia.iti et nous partent de ce qut'ils savent.
Apris le discours d'ouverture par le PrIsident, Ml. Dstheoit
sur ie fr-obitme des classes et les groupements supdrieurs dans
lesquels itfaut les inltgrer : a Regards sur les classes et au dela
M. F. Henry donne quelqucs exemples historiques
des classes -,.
de moments dNcisils dans Ia vie el la croissance des classes et suggire qnue la crise actuelle n'est peut-itre, apr's tout. qu'une crise
de croissance. Puiv vist uns des conferences londamenales :
aQu'est-ce qu'une classe sociale ? P par M. Prelo ; il y distingua des donnbes kconomiques. le niveau de la vie et Ie mode
de. la vie, et des constructions psychologiques : la conscience de
classe avec ses consCquences de rapprochements et d'oppositions.
Tout, des lors, itait clair... iusqu'au coiur. suivam, celui de
M. P.-H. Simon. Celui-ci, apres la clarte de l'epure, nous mit
en face de la rdalit louffue : petit bourgeois plus pauvre que
i'ouvrier ricke, artisan indipendant e? fonctionnaire salarit,
comment faire entrer dans une notion claire de classes ces types
tuilage u des caractiristiques
svciaux, si distincts, malgr• le
cssentielles de Ia classe que I'on trouve en les comparant ? II lfas
introduire 4 c6·dde la noti"n de classe, celle de k milieu x. Cette
notion de A milieu intervint assez souvenm dans plusiers exposes
sans contribuer beaucoup % la clarti de l'ensemble : la principal.
diffirence d'avec la classe semble itre que la classe est composde
de familles, et comporte de ce fait une certaine stabilite Ile milieu,
a:t contraire, grouperait plutdt les individus, sans trop faire intervenir leur status familial. Le R. P. Delos nous expose la
conception totalitaire des classes avec beaucoup de ponddration
et d'9quitd, d ce qu'il semble. II souligne en particuliere ce qu'il
y a de noble au fond de la riforme du travaildans le III Rick :
la conception de rapports moraux et humains entre chefs et onvriers. Sans oublier d'ailleurs, nullement, les inconvenients majeurs qui vicient (on ne I'a que trop vu deplnis lors) le riime
nazi : mipris de la personne humaine, divinisation de l'Etat.
Apres un excellent expose par M. Emmanuel Gounot de l'etat
et des. tendances du droit franfais actuel d I'igard des classes:
plutdt une sirie de droits « spEcialisds » qu'un ' droit commutn ,
et dis lors, pour soutenir tout cela, necessilt de renforcer les cadres
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saurels : la famille, la profession et I'Etat. Mgr Bruno de Solages
demontre I'impossibiliiide fonder us ordre humain, c'est-a-dire
supra-national,sur une base de classes.
Le R. P. de Lestapis montre que le problame fonduamental des
classes est un problnme d'dducation des elements inferieurs de
routes les classes, done au fond, un probUme de voloint. Ck.-Blondel, comparant aclasses * et a nation ,, met la nation au-dessus
de la classe parce qu'elle implique use solidarit6 sentie. acceptle,
voulue, mais aussi, une sorte de vocation spirituelle d accomplir,
que la classe n'aurail pas par elle-mime. Ell e e 'aurait que quand
elie est intgrde dans la communaut nationale. Lui aussi, souligne que la solution n'est pas tant affaire de thkorie que d'action
au sens plinier de ce mot. Deux notes qui appelaient explicitemnt la solution seule pleinement satisfaisante, celle de la Foi.
M. le Chanoine Tiberghien parla de la vocation des classes et
mit en lumnire la beautg de la notion de e service i impliquie
dans certaines situations sociales ; notion qu'il faudrait rdhabiliter pleinement pour rdaliser l'idiai de justice, d'amitii et de
charitM que nous prichent les Encycliques.
Mais la r6ponse de fond fut donnie par le R. P. Chenu dans
use confirence qui, par moments, souleva l'enthousiasme : * Classes
et Corps mystique =. Un frisson parcourut la salle quand I'orateur articula fermement : a le mot a classe * n'a pas de place dans
le vocabulairechritienn. Et malgrf les difficultls accrues de cette
nouvelle incarnation qu'est la pindtrationdes masses par la doctrine chritienne, c'est use vision d'espoir que fait naitre 1e renouveau de la vie religieuse partout constati, mais surtout chez
les feunes.
lt faut signaler d c6dt des confirences, deux riunions d'intirft
patriculierpour la Congrigation de la Mission. D'abord la lecon
d'information donn.e par nore confrere. M. Joseph Colsen, sur
l'organisation des cntholiques en Hollande; conference extrlmtmeat in!tressante tant par la prfsentation que par le sujet; et
la rdunion de la Conference de Saint Vincent de Paul. Le President de la Confirence de Bordeaux nous montra Saint Vincent
rialisant ddjd l'entente fraternelle des classes dans la sociCti apparemment st cloisonnfe du Grand Sikc'e.
C'est done le Chkistianisme qui a le secret de l'humanisation
et de l'harmonisation * des classes. Et traimnnt la charmanle
rohue do la Semaine Sociale de Bordeaux confirmait dans les
faits les doctes enseignements dealcstradr. Nulle gsne, nulle
contrainte,-une cordialitM universelle: depuis le petit scout qui
veut vendre le discours d'ouverture d M. Duthoit, usqLu'au vieux
missionnaire d la barbe fleurie et d 'a pipe pestil'eniielle qui mcdite dans un coin de la salle ; depuis la vieile dame avec sa canne
et sa collerette serrte qui chuchote avec ses amies, jusqu'aux habitt.s, M. Ie Chanoine Tellier de Poncheville et Joseph Folliet
(L Tryl6ne et P6rispbfre * de cette esquisse du monde de demain
qOuveal itre une Semaine Sociale) ; tous. d ler maniire, respirent une charit avenante it affabie, use atmosphere de fraterniti chrttienne.
Cette mime atmosphere, avec une saveur plus prononce d'in-
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timiti famiiiale, on La goadait, est-il besoin de le dire, au Bouscat.
LA aussi, les * Llasses de la Petite Compagnie se coudoyaient :
professeurs de Grand Snminaire, d'Ecole Apostolique, missionnaires de France et de J'Elranger: tous les ages aussi : le ieune
confJ/re a peine sorti de Dax, A c6*t du vinerable M. Briffon
(qui connat fart bien I'art d'etre grand-pire) el tous les intermidiaires. Mgr Gounot, archev4que de Tunis, avec sa bonne
grace habiiuelle, voulut bien nous faire I'honneur de risider parmi
nous. Sous la souriante prisidece de M. Calmet, Supirieur du
Bouscat, ce fut Id aussi une semaine fraternelle dont certains, du
moins, garderont le souvenir.

Dimanche 13 aoit. Soixantaine de vocation du frbre

Sabatier. Dans le calme des vacances, on marque en
famille cet anniversaire et ce pass6 de soixante ans de
vie religieuse. Pour les faire revivre, que faut-il donc ?
Une cordiale affection, sans doute ; mais encore le
sens des valeurs spirituelles,- la comprdhension intelligente de ce que comporte au fond toute une vie de
fid6lit6 au devoir quotidien. Quand on peut ajouter a
cela deux ou trois notions geographiques et quelques
menues observations, on a des lors, avec une once de

talent et d'imagination, tout ce qu'il faut pour souligner d'un mot gentil une petite fete tout intime. Comprises ainsi, ces lignes qui furent lues ont ici et leur

place et leur sens.
Un matin de novembre i86z, les'clockes de'Paulhaguet entonnent un air de fite. Envoli de la colline qui domine la'Sinouire,
leur carillon iveille un joyeux cho sur les vallies de la campagne
Brivadoise qu'illumine et richauffe, en un dernier adieu, le soleil
de la Saint-Martin. Jusqu'd I'antique sanctuaire de la Vierge
Noire, Notre-Dame du Puy, jusque sur le sommet du mont Corneille ou, dominant la capitale de la rigion, se dresse aujourd'hui
la statue de Notre-Dame de France, la statue giante coulie dans
le bronze des canons de Sfbastopol, les cloches de Paulhaguet
emporent I'heureuse nouvelle: a Parvalus natus est nobis !...
Un nouveau-n .vient de nous tomber du cie !... II se nomme
Pierre Sabatier s. Sur le berceau du nouveau-ni, des visages
affectueux et dAjd anxieux se penchad... a Quis putas puer iste
erit ?... Que penses-vous que sera cet enfant ? *

Mais accourue d I'appel des clockes de Paulhaguet, la Vierge
Noire, Notre-Dame du Puy, Notre-Dame de FranM - tout
simplement la Vierge Marie - s'est inclinie, elle aussi, invisible
et maternelle sur le berceau. Et elle a prononct : a Cet enfant sera
mien !... Mon serviter !... Un de mes fils de pridilection ! 3
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Le pctid Pierre Sabatier, e cce sourire des paupiires qui se
jerment. de ce mouvime t des lt'res et de la tile qu'il gardera
toute sa vie (et que votus connaissez bien). le petit Pierre Sabalier
acquiesce au dtsir de sa AMre C'lesle. Dans la secrtle alligresse
de san cceur. et avec cette foi candide et gienreuse qui spra tOujourS
sienne.
Dix-huit ans plus lard, un joune postulant circule parmi les
corridors de Saint-Lazare et d'office en office ; de la propret6 &la sacristie de la tribune, de la porte au secr6tariat. Quel cadre
de formation solide et vraiment saint offrail, alors, d un futur
frire ccadjuteur le groupe des Frires Alibert, Ginin, Landry,
Rouchy, et taut d'auttes ! C'est avec une vineration persiviante
que notre cher Frkre Sabatier - car vous avez devin le nom du
eune postulant el seminariste-frdre de 1879 aimera $uioars
patler de ces frires al-iens qu'il rencontra a, dObMt de sa vocation.
Avec gratitude aussi, car ii reconnaft que, d leur exemple et d
uw grande prt,
d'avoir campuis le
leurs le6qns ii doit, por
sens d'une vocation de Frdre de la Mission.
Et lorsqu'ii prononce ses vceux, noire cher Frire Sabatier a
conscience de la souffrance mais de la splendeur aussi de son sacrifice. C'est en presence de JM. Fiat. daans la chqpele
de la rue du Bac la chapelle de la Vierge Immaculee... le ii ao1 t
1881, en la fite de Notre-Dame, .Nots-Damew
de France, la Viorge
Noire du Pay, la Vierge Marie.
Sa vie de Frere Coadjuleur, te!le qu'il I'a entrevue et qu'il la
vent dasormacs, notre cher Frre Sabatiew va la vivr, 4 Pris
tout d'abord.
Durant deux ou trois annies, d la sacristie de la Maison-MAre.
Et puis 4 Sainte-Rosalie. Ld, son souci, son travail, sa d6votion,
(out son apostolat cnvergeaficnt vwrs la cIhpelle, se diroylgien
dans la chapelle. sa a chapelle !...
Hilas ! Au bout d'une dizaine d'an;nes, le Frere Sabatier W•imime est une infortunte viutime de la haine sotte et rmchanic des
politiciens ; victime de leurs persicutions ! El c'eslt 'exil !...
Un exit dont les couries itapes; pour tiotre cher Frere Sabatier,
se nomment : Bordeaux, Madrid et mbme - oserons-nous I'avouer ? - Dax ! Mais Saint Vincent aura volontiers pardonni
d son fl.s de n'avoir pu respirer 4 pleins po:rmons I'qir de la
Lande gasconne, d'avoir risqul uns anemie morale pernicieuse
dans 'atmospnire natale de son Pire. Atmosphire tellement calme
ei fetyrfe de la maison do Dax !... Les fidiles qui friquentaient
le sancltaire de Notre-Dame dv Pouy n'y creaient point une
animation au•si bruyante que celle qui rignait anutour de la chqpelle de Sainte-Rosalie. Et pour cause : la clientele rhuinatisante
des Baignots en grande partie clientlte de Notre-Dame du
Pony - ne procede qu'd pas meswrps oe sagement pricantionneux... Le zile vif nervet, ardent, dipensier, si pen a rhunatisant mais tellment a dynamnique a contraire, do nore cher

Frere Sabatier, souffrait de si sentir entrav h&i aussi en ses

articulations...
De ce sdjour iphimre i Dax - sans oublier cependant les services que rendit noire cher Frere Sabatier, spicialement 4 la

-

699 -

sacristie - Is plus remnarquable jut peuit-tre la maniure dont il
s'acheva. Par un miracle... ou presque...
Une jeune Carmflite de Jisieux, recemment decidee, comnmen(ail alars d remuer sirieusemcnt le monde. Sur Ie conseil d'une
ame charitable qui avail temarqvr sa nostalgie, noire cher Frivr
Sabatier risqua une netvaine i la Petite ThirBse de Lisieux.
Oh ! rassurez-vous i sans comm.:tiie pour cdla la moindre inqid4lit d I'Egard de la Grande Saiate Th.rse. la- Seraphique Therise d'Avila qui conservait toute sa devotion. El voici - diliciense
attention de ta petite Thirise, comme aussi, n'est-ce pas, de li
Grande Sainte Thir.se - la neutaine e lerminait d peine que
notre cher FrEre Sabatier recevait une leifre scellie d'un cachet
bleu. Aux yeuA de sa foi et de sa deuotion thdrisienne, le cachet
bleu n'Alait que la trompeuse apparence d'un p6tale de rose.
Notre cher Frhre Sabatier, I'un des premiers beneficiaires de [a
pluie de roses !...
Et pendant une vingtaine d'annges, d Toursainte, dans une
ceuvre qu'animait le soleil du vrai Midi - le Midi qui bouge et le soleil de ' amotu de Dieu, notre cher Frere Sabatier se dibense
et rend les services les plus appricies. L'un de ses soucis, et toufours sa plus grande joie, est d'ornyer la chapelle didiie d l'Imnutculie Conception.
1925?... Les ans commencent d compter sur les ipaules et dans
les jambes de notre cher Frere Sabatier. L'heur ede la retraite
pour lui ? Mais ses jambes de rude montagnard
aurait-elle sonnP
lui assurent une allure plus nerveuse et plus dicidie que jamais.
Et la fatigue n'a point vo4iA ses ppaules. Regardez-le dane auiourd'hui encore...
En cette annie 1925 o*i la Congregation prend conscience de sa
ieunesse tricentenaire, notre cher Frere Sabatier retrouve li
a:tssi sa jeunesse. Une ieunesse dent il utilisera les forces disorm'iis, au service de la Maison-Mere ; et pricisement en eet office
de la porte o* il vicut les premiere mois de sa vocation.
,
, Its m'ont 6tablie Gardienne ! D faisons-nous dire, parfois,
la Vierge Marie. a Gardien de la maison ! » C'est [a fonction
aussi, disormais, de noire cher Frere Sabatier.
fire c gardien de la maisotn , cela signifie pour lui : ouvrir
la porte, tous les jours, des qiatre heures ft demie bien pricises,
e la fermer tous les jours, d neuf heures egalement prcises
ne prendre, malgrb 'Pdge,chaque semaine, que l'unique jour tie
repos accord, par la rbgle ; ne se pl.indre jamais des contrariieis
quotidiennes que riserve un tel office (el ceci n'est paoin toiuours
facile qgand la Providence a doli d'un tempirament plut6t nrr'eux et sensible) : recevoir, au contraire. avec une simplicitM
aimable, tops ceux qui se prisentent et se succident... sans se ressembler, done mdme les « dycc.lrs n ainsi que dirail Saint Vincent ;
accueillir avec une bonti plus affable encore, faite de sincOre compassion et de vbritable amour, les dishiritis el les malheureux
qui s ssuccadent aussi devant cet office de la chariti. Tous les dishdrites, Ious les malheureux, mmne si, parmi eux, notre cher Frire
Sabfier retient quelques privilCgi s de son ca'er : mais ce son!,
justement. les plus pauvres, les plus malheureux...
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Et c'est encore, c'est - d'un soul mot - se p rdter sans comprer
ave• les dirangemenis multiples ; se priter d I ous ies services
que comporte l'office et ses d-c6tis. Des d-c6lts bien nombreux, si
I'on songe qu'un frdre portier est i'intermidiaire nicessaire, ou
tellement commode, auquel recourent, sans davantage hisiter,
tous les gens embarrasses. Et c'est ainsi que vous rencontteret
souvent notre cher Frire Sabatier aux abcrds du Bon Marche
ou dans la rue de Shvfes. II revient de la posle ou de que'qiqe
librairie... D'unre ddmarche intrepide et qutique peu saccudie, il
fend la foule. Le chapeau aux rebords haulemewt relev s, sa
p•lerine-camail se soulevant puis retombant comme usne voile
sur sa vergue, noire cher Frhre Sabatier va droit vers son but.
Indifferent aux distractions qu'il coudoie, inattentif aux vanitls
qui le croisent ; siranger, seul... Mais, au plus secret de son inme,
nous en sommes suirs, ayant pitil de la foule, lui aussi, et priant

pour la foule.
Mais la maison, ce we sona pas seulement, pour notre cher
Ftere Sabatier. des pierres ni mime des itres de chair. La maison,

c'est d'abordun espria, uneime. Et pour noire cher FrdreSabatier,
itre
o gardien de la maison ,, c'est vouloir en garder l'esprit et
I'dme ; c'est avoir une veritable at fervenle divotion pour I'esptit,
pour I'Ame de ai Famille. Nous avons dit sa vinkration pour
les saints Friresanciens qui I'initikrent, en sa jeunesse, aux beautis
de cette ame. Nous avons dit combien il aime, parlant d'eux,
leur timoigner sa reconnaissance. N'est-ce .pas cette,v niration
qui le porte encore d se reserver le privilege d'orner fidElement
le petit autel de la Vierge dressi dans la cuisine de la MaisonMare ? En raison de sa devotion pour I'Immaculte, oui, sans
aucun doute ; mais igalement par a devotion * pour le souvenir
du FrIre Barrat qui pendant une cinquantaine d'anndes se
ddpensa autour du fourneau de Saint-Lazare...
Et c'est toujours sa divotion pour I'esptit de famille qui incite
noire cher FrireSabatier, aux anniversaires,aux fites jubilaires.
aux fites de famille (dimanche dernier encore pour la solennitt
de Sainte Marthe) a prononcer ces petils discours, pensts avec
tout son ceur et dibilts avec une si simple et si aimable componction..
c Aujourd'hui, notre cher Frire Sabatier, d votre tour !... Non
pas de subir notre compliment: nous n'avons fair que rappeaer
quelques traitsconstatds par quiconque... A votre tour de recevoir,
en ce soixantieme anniversairede votre vocation, nos Idlicitations
et nos vaeux. Notre cher Frre Sabatier, on nous dit que le bon
Dieu aime plus spicialement etexauce en toute certitude la pridre
de ses petits enfants. Mais il nous paraft que le bon Dieu doit
icouter avec non moins de complaisance la pridre d'une Am en
qui soixante annies de vie religieuse n'ont fait qu'accroftre sa
foi, sa confiance et son amour d'enfant. En ce soixantinme anuiversaire de votre vocation pries done - et nous prierons avec
vous - le bon Dieu, par la Vierge Marie, de nous accorder des
vocations de Frires t gardiens de la maison %; des Frires qui
continuent, avec vous et apris vous, la lignte des Frires Geins,
Landry, Alibert, Rouchy, Barrat, Bataille, etc... ; des Frdras
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t gardiens de 1'esprit, de 1'fme de notre Famille s. La Compagnie en a besoin. Bien plus : nous qui croyons au rachat et au
salut des dies par le sacrifice humble et cachu du travail, de la
pnitence, de I'immolation quotidienne et silencieuse, nous pensons et nous disens que de tels FrBres, Jesus Ridempteur des ames
a besoin s.

Dimanche 27 aort. M. Adolphe Tobar, Visiteur de
Madrid, M. Laurent Sierra, avec deux jeunes postulants irlandais et leur chauffeur, font de nouveau halte
a la Maison-MWre. La Ford de M. le Visiteur qui les
avait conduits de Madrid ; Londres les ram6ne vers
lripagne, sur de magnifiques routes, observent les
voyageurs... Confraternellement, 1'on cause : les nouvelles de lA-bas nous int6ressent toujours. Apres les
deuils, les ruines et la guerre civile, c'est desormais
I'effort de reconstruction... Notre pensee, nos voeux
vont vers tous ceux qui ont piti ; notre souvenir s'attarde naturellement vers ceux que, d'ici, nous connaissons sp6cialement ; entre autres M. Az6mar et ses confreres de Saint-Louis. Ils nous rappellent ceux d'un
recent passe : tel ce souriant M. Tubeuf qui, le 4f6vrier
1932, mourait A la Maison-Mere. M. Louis Bertrand,
evoquant ses Ambassades, consigne sur ce confrere
quelques sympathiques souvenirs et le rappelle A notre
pensee.
(En juillel I914, d Madrid)... ee

trouvai de riel empres-

sement et de concours efficace qm'aupris du chapelain de SaintLouis des Frangais, I'aimable Pere Tubeuf, de l'Ordre des Lazarisles. Ce religieux qui avail de la gaietl, vous disait tout de suite,
en vous epelant son nom de Tubeuf : Je tue sans H... C'Etait
le fils d'un awAien chef de gare de Nancy, par consequent us
Lorrain d'adopion : ce ui me le rendit tout de suite sympathique.
II 9tait bon Franfais,ii avait une certaine finesse, du tact, une

prudence cccidsiastique, et I'art de tour.er sa langue sept fois
dans sa bouike...

Plus loin, apris avoir noti queiques services rendus par ce
sage mentor, I'Acadimicien de narrer : a Toutefois, le jour du

14 juillet, 7'avais pu encore y (an Ritz) offrir un dejeuner d

l'obligeant chapelain de Saint-Louis des Francais, mon guide
si prudent et si avise, veritable Eminence grise. En nous mettant
d table, je lui dis : t Mon Revirend Pere nous allons c-lbrer

eensmle un

p
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iuillt't monarchiste et clrical... * je ne sais

si cF.!a fIa entetniu des qu.ilques dineurs qui

itaient

d1.Je devins

imnmediatement le point de mire de I'assistance. Des gens me
/, :':aent des regards turibonds, avairnt une aitiude mona:ante...
SFait,:s attenion me souffia le bon ,hapelain on vous prend
pour Lerroux... Ler:oux . Lerroux ! le depute radical-socialiste!
Que: sc ndale !
(Revie des Deux-AMoides, 15 septembre i 930
pages 283 ; 291-292).

Dimanche 3 septembre. Le cours implacable des v4-

nements ramenc aujourd'hui parmi nous l'6tat de guerre:
nous courbons la tete devant eette rude situation et
nous prions avec le nombre incalculable des bonnes
ames qui souffrent et regardent vers Dieu. Depais quelques jours dejA, des rappels individuels, des convocations avaient A nouveau -voqu6 les l6gitimes apprehensions de septembre 1938. Voir plus kaut, pages 57-58.
En cons6quence, la Maison-M.re revoit l'afflux, le
va-et-vient des rappeles, des mobilises : c'est le branlebas g6nial.
DIjA, depuis quarante-huit heures, la voix est au
canon en Pologne ; e'est d&sormais un hurlenent qui
va retentir A nos oreilles. Pour combien de temps ?
Quelles angoisses ! Quel deluge de souffrances morales,
ces atroces blessures intimes. Sans phrase aucune, dans
le silence, il suffit en effet d'un coeur d'homme pour
comprendre, deviner tout au moins, quel oc6an de tortares poignantes la guerre apporte et traine avec elle.
Compassion chr6tienne et compassion humaine s'unissnt pour nous faire partager ces sentiments de recours
' Dieu, et tout ensemble ce courage et cette fermeth
dont on a tant besoin pour soi et pour les autres.
4 septembre. Dans la nuit, A 4 heures moins vingt, les
sirrnes dopnMent soudain le signal d'alarme : l'alerie.
Dans les tenebres (meme par un beau clair de lune), leur
son lugubre, leur modulation siffiante, reveille la villp
entiere. Leur appel n'admet pas de replique, il faut
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obdir et descendre A l'abri.A la Maison-r-Mre, une partie
dcs caves a 6t6 amdnag6e : quelqucs matelas, des fautcuils de paillc, des chaises, des couvcrtures ; les soupiraux ont, t6 clos ; deux ou trois ventilateurs sont en
place. A titons, dans l'obscurite, ou avcc quelques discrates lampes electriques, on se dirige vers les sous-sols...
Pour cette premiere experience, le rassemblement est
vite complet. On se console aujourd'hui de 1'heure
choisie : un petit quart d'heure encore, et la cloche nous
reveillait normalcment. On improvise une oraison de
guerre, et a 5 heures et demie, on va celdbrer la messe
qu'6clairent seulement ies deux cierges liturgiques:
nous demeurons dociles aux prescriptions de l'obscurcissement de la ville.
5' septembre. Cette nuit, seconde alerle: cette fois, un
peu avant deux heures. La docilit6 a cette convocatiop
brutale se colore de quelques 1gers bougonnements
contre cet appel intempestif. Pour corser I'exp"rienc
et accentuer 1'6vocation de la menace r6dant dans la
nuit sur nos tetes, on entend retentir qtelques coups
de canon : c'est la defense contre avions, la D. C. A.;
ddsormais, I'abreviation nous devicnt familire. On entend un.ronronnement de moteur qui s'amplifie. Soudain, dans le ciel, un gros avion, muni de ses feux, laisse
tomiber un chapelet de forts ballonnrts 6cairaats. Cette
vingtaine de globes Juniieux- chassept 1'qbiscuith et
projettent sur la ville endrnmie et terr6e un violent eclat
rougeatrP... Et c'est toqt...
Sera-ce toqjours ainsi ? H6as ! non. En tout cas
Fexpnrience se conplite d'ung Jlerte en plein jour;
sirjneS, canons... Tout s'arrete, Rois dit-on, d4is 14
rue ; un chacun rejpint dooilegent I'abri le plus procbi,
Actuelles visions de guerre sous le ciel bleu, dans les
rues de Paris, presque chaque porte, ouvrant sur le
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dehors, offre l'inscription voyante et psychologiquement
rassurante A bri. Aux passants surpris par l'6ventuelle
attaque adrienne, un chifre indique le nombre des
places qui, dans les sous-sols de cet immeuble, leur sont
humainement offertes. Dans ce sens, et comme signes
des temps, notons encore le masque A gaz : fidelement,
un chacun le porte partout.D'oiices silhouettes nouvelles
dans la rue : on voit le capucin, pieds nus, porter son
masque en bandouliere ; sur l'autre trottoir, la cotte
bleue de la Fille de la Charit6 est, de meme, barree
par I'Ftui ou la musette : ce n'est plus la marmite et le
pot de jadis, c'est le masque 1939...

14 septembre. Aujourd'hui, dans leurs 6missions reconfortantes et instructives, les programmes de la Radio
diflusent de Ren6 Davenay: Saint Vincent de Paul,
Image d'Epinal.C'est une saynete radiophonique d'urn
demi-heure ; mises en dialogues, voici quelques -scenes
voyantes de la vie de saint Vincent: 1'esclavage, la
Reine Margot, les Enfants Trouves, rcmontrances paternelles Aun frere (ceci d'apres le tome XII, 42-47), etc.
A I'arrire-plan du debit aisk des artistes, un accompagnement de musique souligne le jeu; et saint Vincent
est projet6 par-dessus les toits : bon, charitable, compatissant: sympathique Image d'Epinal.
18-27 septembre. Dans les derniers jours de la semaine
derni&re (du 13 au 15) chaque soir, par petits groupes,
les clercs restant encore A la Maison-Mere sont partis
pour Dax. Evacuation, reorganisation de guerre. Pour
la vingtaine de pretres et les freres coadjuteurs de
chans, voici. a r6confortante retraite annuelle. Dans
le silence et la solitude de la cellule, c'est le cadre traditionnel de ces huit jours de recollection.
26 septembre. En ce jour, la cinquantainede vocation
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de Messieurs Jean-Marie Plan:het et Edouard Robert,
complete la gerbe des nouveaux jubilaires que, cette
annie, la Maison-Mere offre au Seigneur et prdsente 4
saint Vincent. Ainsi, au cours de ce mois de septembre,
le 7, M. Guillaume Meuffels atteignait ses cinquante
ans de vocation, et le Ig, allegrement, M. Jean Parrang
y parvenait A son tour.
27 seltembre. Mort de saint Vincent : Couronnement
de la vie de notre bienheureux PWre. En cet anniversaire, quelle magnifique lecture nous offre ce prcieux
journal des derniers jours de Monsieur Vincent (voir
tome XIII, pages 175-193). Mais saint Vincent qui
acheve sa vie mortelle a longtemps dompte son corps.
A preuve ce soigneux Bulletin de santi de Monsieur
Vincent :
Dis 1650, I'ex-prieurt de Saint-Lazare dtaii devenu, au dire
d'Abelly, une veritable Arche de NoO. Princes, seigneurs, eccLsiastiques de tous rangs, ordinands, militaires, grandes dames
s'y croisaient. Dans ceite foule, n'oublions pas de remarquer,
se diplafant solennellement, des docteurs d chapeau pointx. Nous
les connaissons: cesont MM.de Pimpernelle, de Lorme, Dalesci,
Figeard, probablement MM. Riollant et Vacherot.
Les malades' we manquent pas, et Monsieur Vincent lui-mime,
sur les instances des siens, doit souvent consulter la FacultW...
Des gems d medecines t d remedes, oh ! it les connatt bien. II
garda longiemps sur le caur un petit tour d'apothicaire qui,
des son arrivm e d Paris (I609) l'avait jetl dans de mauvais draps.
Sans doute la situation quelque six mois apris, s'wtait ritablie
avec une leare d'excuses du juge de Sore... Tout de mime le coup
avait e4t rude et ces optrateurs, it ne les prisait guire. l L'on
pense, drivait-il d Louis e Miarillac en 1651, que les mPdecins
font mourir plus de gens qu'ils n'en gurissent... Dieu se voulant
laire reconnattr e Iendecin souverain de nos dmes et de nos
corps, notamment d i'hgard de ceux qui n'usent point de remades. *
De par ailleurs, Vincent qui devait viore jusqu'd So ans, etait
dote d'une robuste constitution de paysan : taille moyense, temperament biliux et sanguin pas mal nerveux ; it pouvait supporter de rudes fatigues et filer 4 franc eitierpar les rudes chemins
de la France d'alors. Car it voyage et sillonne le pays. Regardes-le
aller d Dax, Toulouse, Tarbes, Toulouse, Rome, Perigueux,
Toulouse, Bordeaux, Marseille... et plus tard Avignon, Rome,
Paris, Marseille Paris, Marseitl... On perd souffle, et lui, it
est d I'aise, la fidvrotte except ; it y a touiours Wi4fort sujet. Si
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Ic climat humide des Landes ne lui avail diposi les germes d'un
sorte de malariaa, Chilillon-les-Dombes et. Paris lui auraienl

fail itrenner la fivre quarte ou la fievre tierce.
En 1615, il a dijd Lrois- la mon t de pris et il commence ass
soigner, d prenulre les eaux de Forges (Seine-Infrieure). Towu
se maintient d pen pres, jitsqu'd la cinquantaine (I631), mair
d partir de ce moment ies maux tie iambes eminrp nt. En 1649,
Sszu l'ordre de I'Archevfch' et de la Reine Anne d'Autriche, ii
doi accepter son fameux carrosse, l'ignominie, et s'abstenir do
monter d cheval. Puis les grandes maladies accourent : en 1649.
165x, 1655, maladies graves. L'automne et le printemps de chaque
annie le je'tent dans les indispositions. Lui-mgme, d'ai;lurs,n'a
gurte 4parg•n sa carcassP et ses forces nerveuses, erivan!, fort
avant dans la utit, des lettres qu'il expAdiait aux quatre coins
de 'Europe ei ne prenant que 4 on 5 heures de sommeil sur tn
matplas asset rude. Ajoutez i c ;a les fluxions, les marx d'yeux
les insomnies et les accidents une blessure de jeunes.e,
i:659),
tne ruade et une chutt de cheval (163r-16 3 31, Itmp cuIbIte dains
ia Mavenne (I64.09, un accident de carrosse mettant ses jnwrs
en danger (1658).
Avouoa s qt'ave im• pareil dossier la Faculi pouvait se trouver
embarass&e. Impitoyablement, invariablement, on ordonnaitalors
purgation et saignce. II fallait,bien obhir et recourir d I'arsenal:
pour la fiivre, des purges ; pour les indispositions des purges ;
pour les maux de jambes, des purges. On le purgeait encore la
v'ille de sa mort. (En r66r, en so derniire maladie, Mazarin
fut purgo 60 fois).
El queles purges drastiques ! Elles d-semparaient t'organisme
pour un on deux jours. Les saign6es multiplies soutiraientquaiitA de sang: ainsi Mazarin mourut exsangue : t Vincent de
son e 6t n'aurait pu compter les coups de lap ette qui rafiaiblssaient en mime temps quiils mataient certes son sal, comfme
e notait Melne Le Gras. Et cependant, de la part de sainte Louise,
que de soins ! Que de sollicitude pour celti qu'elle ahpelait Monsieur et .trds honorN Pere. Elle lui nvoyat des des
r
ritsdes
confi4urs, dut bn fasn, hli prdparaitdes midecint7s, iui consedlait de
nouvelies formules de remedes, le confjurait de frcndre soin de luimgme, consultaitlesmeilleurrsnmdecins.DesoncotW, le FtrreAlexandre Vdronne, I'infirmier de Saint-Lazare, se depensaft Iui aussi
pour Monsieur Vvncent. Le FrdreAlexandreetMademoiselietaient
certes ceux qai connaissaient le mniewx hulmanitM de Monsieur
Vincesm. Eux deux furent les meilleurs amis de son corps ; d

eux sain Vinces se liva spicialement par ce pacIe implicite
et mystirieux, passi entre les malades et ceux qui les soignent
oi se prif occpent d'eux. Au. milieu de ses souffrances, Monsieur
Vincent tres dutaesh de lui-mime et malgr ses doideurs, malgri

le misfrabie itat de son

frtre le corps, laissait s'dpanouwi ent so%

dine umn paix, soniante et indifectible comme celle du Christ.

Virtus'Christi.

Fernand COMBALUZIER.

r. *1U est trouv6, 6crit Abelly, III, zz, dans plusieurs prils de mort,
particulirement quand ii fit le voyage de Bretagne, ayant courn deux fois
le danger evident d'etre noye et une iois d'etre assassin ..

-

707 DAX

Le

BIENFAIT D'UN

MOIS SACERDOTAL

Parmi les formes nouvelles de l'apostolat aupris des pritres,
il faut inscrire di et Ii l'institution du mois sacerdotal: apr&s
quelques atnees de minislere, des pritres se replongent pour plusieurs semasmes dans I'atmosphere du seminaire et s'adonnent
aitlgrement A la miss au point de parties dalicates de la doctrine
dhritienne, [leur etude pout une utilisation pratique et actuelle.
Sur scete modalit• rdcente d'une awvre qu'eut favorssde sasnt

Vincen de Paulad cleri disciplinam, voci les reflexions ej observations que vient de publier un Franctscain Canadien, le PAre
Adrien Malo. En auditeur perspicace du mois sacerdotal de
Dax, eI Pive reconaait les divers efforts et les reussites.
Pour mieux comprendre et apprkcier sainement le bien rielisi, il est instrwutif de connaitre cet apergu suggestif. C'est d'ailleurs ce qua toujours nous avons d faire ici-bas : saisir intelligermment les besoins de notre 6poque et travailler pour notre
temps et notre milieu.
Quand nous dchoit la faveur d'une tournie d'enquete en
Europe, les .dsirs instinctifs qui nous montent au cmeur so-t
eeux de connaitre aussi exactement que possible 1'ensemble
des institutions sur lesquelles doit porter 1'enqubte et de les
ordonner en. un itindraire qui, compte tenu des possibilites
hmaiaes-et des facilit6s de voyage, permette les expiriences
les plus nombreuses et les plus compr6hensives.
Le 2z avril de 1'annie derniere r 19 3 83, mes sup6rieurs me
emeittaient 'autorisation 6crite d'entreprendre en Europe un
voyage de trois mois dans le but de visiter les organisations
d'Action Catholique, principalement en F:rance, en Belgique et
en Italie. J'entrevis immidiatement le travail de preparation
requis pour assurer un voyage fructueux et une abondante
moisson de renseignements ; mais en nmme temps je me trouvai
en face de l'impossibilit6 de le mener a bonne fin : le court
espace qui separe le 22 avril du 15 juin environ comprenait
un peu plus que le temps d'ecrire en France et d'en recevoir
une r6ponse. Cette difficult6 ne laissait pas de m'inqui4tequand la Providence vint a mon secours.
Accidentellement, j'appris que M. Pierre Boisard, Vicaire
gbaural de l'archidiocese de Paris et Assistant-Superieur g6ndral
de la Compagnie de Saint-Sulpice venait d'arriver i Montreal,
comme visiteur canonique des maisons sulpiciennes. Rencontre
inattendue, mais combien opportune ! Je demandai un entretien dans 1'espoir d'obtenir toutes les indications n6cessaires
a Pfagencement d'un itin6raire precis. De fait, au sortir du
Grand Seminaire, oi j'6tais al le rencontrer, je pus fixer les
grandes lignes de ma tourn6e que ne modifirent pas les informations subsequentes reoues soit 1 Paris, soit 4 Rome,
soit en cours de route. Jo ne veux pas entrer dans le detail
ciconstanci6 de mon s6jour en Europe; je m'en tiendrai an
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mois sacerdotal de Dax que je d6crirai & larges traits alin de
pouvoir formuler certaines considerations d'ordre pratique.
I. Description du mois sacerdotal d Dax
Des trois mois consacr6s h 1'Action Catholique en France,
en Belgique et en Italie, en reserver tout un A une seule organisation, fit-ce un mois sacerdotal, pourrait paraitre disproportionn6. A cela,'il y eut d'excellentes raisons. Un personnage
ecclesiastique dont les moindres desirs valent pour moi des
ordres, m'avait depuis quelque temps parl6 en termes tres
l6ogieux de cette initiative en faveur du clerg6 s6culier qui,
due k la clairvoyante sagesse et au zele pastoral de Son Em. le
Cardinal Verdier, archeveque de Paris, avait requ 'approbation du Saint-Siege et faisait concevoir les plus nobles esperances. Avant mon d6part, ses paroles avaient rev6tu la forme
d'une insistance paternelle : a Surtout ne manquez pas de vous
informer des exercices du troisieme an !... Si vous pouviez
les suivre ?... Un rapport de visu m'interesserait vivement... *
Ces paroles me transmettaient un ordre, et ma r6ponse fut ce
qu'elle devait tre : Je suivrai un mois sacerdotal. Ayant appris
que pour cette annme Paris n'avait pas organis6 les exercices
du troisieme an, je m'adressai a Son Exc. Mgr de Courreges
d'Ustou, ,vque auxiliaire de Toulouse; il m'annonra que
pour les retres de la r6gion universitaire de Toulouse, le mois
avait tfix6 du z6 aofit au 7 septembre [1938].
En attendant, je me mis a l'oeuvre, peine dibarqu6 sur le
continent europnen: semaine d'6tudes de 1'Action Catholique
d'Italie tenue a Milan, semaine sociale de Rouen, semaine
d'6tudes de la J. O. C. de Belgique , Woluwe Saint-Lambert,
Bruxelles... Chaque jour apportait de nouveaux renseignements, chaque conversation me faisait connattre une ceuvre,
un mouvement, chaque contact augmentait mon imerveillement et me mettait sur la piste d'organisations inconnues
jusque-la. Toutes ces perspectives de 'visites intkressantes,
d'experiences prcieuses, de rencontres profitables qui me seraient permises an cours d'un long mois disponible 6branlerent
un moment ma resolution de suivre les exercices du troisi~me
an.
Un dimanche du mois de juillet, je montai a Bourg sur le
rapide de Paris oii je rencontrai Son Em. le Cardinal Verdier
rentrant a Paris d'un s6jour en Savoie. A titre de Franciscain
du Canada, je sollicitai la faveur d'une entrevue. Pendant
pros de deux heures, la conversation toucha aux sujets les
plus varies d'Action Catholique et de theologie pastorale. Au
sujet du mois, le Cardinal me dit toute la satisfaction que le
Pape Pie XI en avait ressentie. (Euvre providentielle *, avait-il
6crit en r6ponse a un rapport qui lui avait 6t6 adress6, et Son
Eminence d'ajouter: a D6ji nous en sentons les heureux
fruits ! Ne manquez pas de faire cette experience s. Depuis
ce moment ce fut une affaire irr6vocablement fixbe. Sur la
recommandation de Mgr de Courrdges, Mgr Bruno de Solages,
recteur de 1'Institut Catholique de Toulouse, m'inscrivit an
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nombre des participants, et le 16 aofit, je traversais les Landes
si caract6ristiques avec leurs interminables forets de pins, leurs
fougeraies et leurs gemmeurs recueillant la risine.
J'arrive a Dax. (.est au Grand Seminaire des Pretres de
la Mission que je dois me rendre ; les s6minaristes en vacances
laissent disponibles une pieuse chapelle avec ses nombreux

autels, un r6fectoire spacieux, des salles de classe abondamment Aclairwes et aerees, un agreable jardin avec des sous-bois,
des kiosques, des terrasses, des promenades au milieu de la

verdure et des Leurs(ip. A i0oo metres de la gare, s6par6 de la

ville par 1'Adour, le Seminaire jouit d'une reposante tranquillit&. Le personnel comprend le superieur, l'econome de la
maison, le airecteul du mois, le pr.dicateur de la retraite, lea
professeurs et 23 jeunes pratres de la region toulousaine ; un
des dioceses d'Albi, de Bayonne, de Pau, de Tulle, de Carcassonne, de Tunis (Afrique), deux des dioceses de Pamiers, de
Montreal (Canada), trois des dioceses de Bordeaux, de Toulouse
et sept du diocese de Rodez. Certains de ces pretres fourniront

les services de procureur, r6glementaire, organiste, prcbhaotre,
maitre des ceremonies.
Tel que prevu par le programme, le mois sacerdotal debute
par la retraite que nous preche M. 1abb6 Thellier de Poncheville ; commencee le 16 dans la soirie, elle dure sept jours
dont l'emploi est d6termind par le programme suivant:
5.45
6.15
7.
8.15
9-30
2.
14.
15.
17.50
18.45
9r.
20.30

lever.
prime, anglus, meditation en commun.
messes.
petit dejeuner, temps libre en silence, tierce, sexte, none.
premiere conierence.
exajen particulier, dejeuner, xrcreation.
temps libre en silence, v4pres.
.deuxieme coni&rece,'matincs, laudes.
troisieme conference.
salut du Tres Saint-Sacrement.
angllus, diner, recriation en silence.
chant des complies, sujet d'oraison, grand silence.

Pour la p6riode des cours, cet horaire subira trois changements : les deux conferences quotidiennes ont lieu i 9 et I
r. A) Les rcollections nwnsuelles du clerg se font depuis 1920. La maison
s'occupa d'abord de deux retraites seulement, prtchkes A Buglose et a
Notre-Dame du Pouv. Deptis, sous rimpulsion de Mgr Mathieu, les centres
se sont multiplies. Actuellement 5 centres relevent de la maison: Aire,
Mont-de-Mhasan, Saint-Sever. Morcenx et Notre-Dame du Pouy. La moyenne
des pretres est de 30 a 40 a Notre-Dame du Pouy. D'autres centres out
le m&me chiffre ou un peu moins. La retrite du mois au Grand Suminaire
dioc-sain est prechee igalement par un pritre de la maison.
B) so Une retraite de to jours consacree aux exercices de saint Ignace
a lieu depuis 1929 a Notre-Dame et corrprend chaque annd4 de 30 A 60 retraitants. Uls occupent les cellules des etudiants, alors & Pontohevon.
2: Pendant les vacances egeaement so fait, chaque ann6e, le nois scrdatal organisd par Mgr Bruno de Solages pour tl regiou dependant da 'lInstitut Catholique de Toulouse. Le present compte rendu du mois de 1938
donne une idee du travail realise et du bien accompli.
(Note des Annales).
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I5 heures, la lecture spirituelle est donnte tous les jours a
I~ heures par le R. P. Paul Roque, Pretre de la Mission (directeur
an] Grand S&minaire de Perigueux, enfin les r6cr6ations ne
se prennent plus en silence. De faron fort appropride la retraite se termina par une ceremonie d'ordination sacerdotale.
Apres une journie de repos commence la partie intellecTout
tuelle. Elle presente elle aussi une bienfaisante variett.
d'abord elle comprend des causeries sur des sujets d'actualit :
le mouvement j6ciste, I'enseignement du cat6chisme, l'explication de la messe aux enfants, le jacisme, le scoutisme... Tres
aimablement on me demanda de parler du Canada frangais.
Puis il y a des cercles d'6tudes. Le premier porta sur les livres
dont voici les points discutes : Quel est le livre qui a produit
la plus profonde action sur notre enfance ? Quels livres reliscusnous actuellement avec plus de profit et voudrions-nous voir
entre les mains des pr6tres ? Quels livres conseillerions-nous
aux jeunes gens qui veulent faire leur part dans 1'Action Catholique ? Le cercle le plus inttressant 6tudia le problkme de
lentr'aide sacerdotale dont certains aspects alimenterent la
conversation: Constatez-vous qu'il manque d'entr'aide sacerdotale et quelles en sont les causes ? Croyez-vous qu'en cette
matiere une r6action s'impose et laquelle ? Quels services
peuvent se rendre facilement les pretres i Tous les jours la
lecture spirituelle nous apporte un expos6 pratique des diffirentes parties et des rubriques principales de la sainte messe.
Enfin il faut ajouter les promenades des jours de cong6. Organisees par notre procureur, faites en groupe, elles visent ordinairement l'information; c'est ainsi que nous avons visit6 le
sanctuaire r6gional de Notre-Dame de Buglose, le Pouy, Berceau de saint Vincent de Paul dont nous reconstituAmes toute
la vie, les Baignots oi se font les applications de bone minbrale,
Lourdes, les villes frontieres comme Hendaye, Saint-Jean-deLuz... Causeries, cercles, lectures spirituelles, promenades formaient autant de profitables distractions des cours riguliers
qui ne manquaient pas d'int&rat.
Le R. P. Yves de Montcheuil, S.J., professeur & 1'Institut
Catholique de Paris, traita de questions apolog6tiques ; en
cinq cours, il exposa l'origine de la religion : i) probl)mes que
pose 1'6tude de l'histoire des religions; 2) formes primitives de
la religion; 3) origine et dvolution du christianisme; 4) origine
de I'homme; 5) origines psychologiques de la religion.
A M. Jean Brethe de la Gressaye, professeur a la Faculti
de Droit de I'Universiti de Bordeaux, avaient 6t6 r6serv6s les
probl6mes sociaux ; iI se proposa de justifier par les faits les
Encycliques Rerum nwvarum de Leon XIII, Quadragesimoanno
et Divini Redemptris de Pie XI. Avec une maitrise et une
clart6 remarquables, il expliqua la corruption du capitalisme,
le regime du salariat, la 16gitimit6 du profit, les raformes du
Front Populaire en France et le corporatisme.
Avec un int6ret captivant et digne de la matiere, le R. P. Francisque Galtier, S. J., professeur & 1'Institut Catholique de Lyon,
aborda le sujet 6minemment pratique de l'usage du trait6
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des actes humains dans le minist&re de la confession ; les sujets
choisis pour les cinq cours enoncaient les principes fondamentaux qui interviennent dans les moindres questions de morale
et de pastorale : origine et valeur des manuels, morale n6gative, morale desincarnme, 1'involontaire, la bonne foi.
Sur la matiere nouvelle et pleine d'actualith de 1'Action Catholique, Mgr Bruno de Solages donna quatre cours: l'objet
de l'apostolat, une dialectique de I'apostolat, les zones de
I'apostolat, le clerg6 et 'Action Catholique. Le predicateur
de la retraite avait consacr6 deux conferences au mime suje t,
l'une a la formation des militants et I'autre & la p6n6tration
des masses.
Le R. P. Chenu, O. P., regent des etudes au Saulchoir, fit
converger vers la question de la foi les cours splculatifs qu'il
donna d'une mani&re l6evante et prenante ; il parla de la foi,
communion et adh6sion, de la raison et contemplation, de la
revelation dans ses rapports avec l'histoire, de 1'4volution du
dogme, de la foi et des charismes. Exposes h la lumiere des
grands courants d'idees contemporains, ils respiraient un enthousiasme dont on pouvait dificilement se ddfendre.
Deux 616ments soutenaient 1'interet de ces cours. Le premier c'etait I'habile disposition des matieres ; comme exemple
je donne la succession des cours de la deuxi6me semaine
lundi
mardi

mercred
jeudi

vendredi
samedi

29 aodt
30 aoft

3x aoat

9 h.
R. P. Galtier
R. P. Galtier

R. P. Galtier

x septembre

Mgr de Solages

3 septembre

R. P. Galtier

2 septembre

R. P. Galtier

15 h.
R. P. de Montcheuil (5* c.)
Mgr de Solages

Mgr de Solages
cong6

R. P. Chenu
R. P. Chenu

Le second 66lment c'6tait 1'6change de vues qui, sous la direction du professeur suivait chacun des co-rs. Sans contredit,
c'tait une partie tres vivante et profitable ; telle discussion
prolongea jusqu'k midi un cours qui avait commenc6 k neuf
heures, telle autre conduisit a une enqudte sur la pratique
religieuse des populations dont les cur6s suivaient les cours;
pour moi, ce fut une v6ritable ddcouverte.
La retraite et les cours ne contiennent pas toute la description
du mois sacerdotal: il est tout entier marqu6 d'un esprit bien
caract6ris6. Je reconnais bien que si je m'arr6te ici, il manquerait quelque chose a la r6alit6 et quand j'en viens a vouloir preciser ce quelque chose, qu'on I'appelle Ame, physionomie,
atmosphere on selon le vocabulaire moderne climat, milieu, je
dois admettre que je suis embarrass6 ; seuls ceux qui en ont
fait I'heureuse experience peuvent comprendre ce dont il se
compose. C'est la r6union harmonieuse de divers d61ments d'ordre materiel, psychologique et spirituel qui fait de tous ceux
qui participent au mois une vdritable famille heureuse : royale
liberalit6 des Lazaristes qui, sans calcul et sans arridre-pensee,
mirent t. notre entiere disposition tout le S6minaire de NotreDame du Pouy; comp6tence pleine de condescendance des
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maitres qui se sont ing6ni6s a nous communiquer sans reserv
les richesses de leur vaste savoir et de leur pr6cieuse exp6rience; bonth infatigable, conqudrante, j'allais dire maternelle
de notre d6vou6 directeur; prevenance et devouement respectueux des freres coadjuteurs; fraternit6 profonde de pretres
rassemblds pour prier, se sanctifier, s'aider dans leur commune
tsche de ministres du Christ; oraisons silencieuses dans le
calme du matin; messes recueillies cdl6brees dans le rayonnement maternel de la m6daille miraculeuse ; psalmodie fervente
des complies qui assure aux derniers moments du jour la b6nediction du Seigneur; solitude, lumiere, paix, fraicheur de la
maison hospitaliere qui nous abrite tous et oi nous a r6unis
l'amour du Christ.
Aussi n'est-ce pas sans regret que se fait la separation aprbs
les trois semaines du mois sacerdotal ;c'est le moment oh chacun
sent la r6alit6 et la profondeur des liens contractes au cours
d'une si bienfaisante retraite. Je dus quitter quelques jours
avant la tin officielle ; par un sentiment de delicate fraternit4i
mes compagnons voulurent me chanter l'Au-revoir scout:
Formons de wos mains qWus'snlacent,
Au ddiin de ce owu,
Une chains d'amour.
Car Dieu qui nous voit tous ensemble
Et qui va nows biair
Sawua nous reunir.
Deux mois apres, mon concitoyen, peu familier avec les
chants scouts, me rappelait l'impression qu'avaientlaiss6edans
son esprit la touchante v6rita des paroles chanttes et le frappant symbolisme de ce geste fraternel.
II. Considrations pratiques
Un souvenir aussi prenant s'impose malgrd nous A I'esprit
et 1'entraine a des considerations de toutes sortes; je vous
livrerai en toute sinc6rit6 celles qui me sont venues sur I'actualit6, la formule et les eflets du mois sacerdotal
Aucune personne sdrieuse ne saurait m6connaitre la correspondance de l'institution avec les besoins de notre 4poque.
D6ja saint Ignace de Loyola avait impos6 & ses religieux la
troisieme ann6e de probation; placee une dizaine d'annees
apr4s la sortie du npviciat, elle offre la priere, les 6tudes, le
recueillement, les 6preuves aptes a produire un renouvellement
profond. Plus tard l'abb6 J. Timon-David avait souhait6 quelque
chose de semblable pour les pretres skculiers; en 1j53j revenant de Paris, il crivait: q De toute part on s'occupe des jeunes
ouvriers, a Paris surtout. Plusieurs fondent des ceuvres
Metz,
l
. Lille et & bien d'autres endroits. Mais que d'efiorts 6parpille6
que d'essais souvent perdus, de fruits souvent retard6s j iourquoi les pretres zelIs ne s'entendraient-ils pas ensemble pour
se communiquer leurs id6es, leurs experiences ? a'. On rapA. L-han. C. Lecigne, Un %~1e de jeunesse, Marscile, 1923, p. 513.
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porte quo le Cardinal Mercier a maintes fois exprimn le desir
d'une retraite spirituelle et intellectuelle pour les pretres mCi is
par I'expdrience et dont la vie encombrante et encombr6e
s'eloigne forc4ment trop
des sources vives de l'activit6 surnaturello et sacerdotalet . La rapide propagation du mois sacerdotal, la multiplication des retraites de huit et meme de trente
jours en Europe indique nettement les besoins du clergd contemporain.
Un moment de reflexion suffit k faire saisir l'actualit6 du
mois sacerdotal. Je ne veux pas reprendre les arguments qui
ktablissent la n6cessit6 des retraites, bien que le mois sacerdotal
y donne une reponse autrement satisfaisante que les retraites
pastorales ordinaires. Je veux simplement souligner une constatation que le Vieux Moraliste de l'Ami du Clergf nous livre
dans ses causeries. En entrant dans le ministere, le jeune pretre
ne peut se d6fendre contre la surprise de trouver la vie rdelle
oh il exerce son ministere, difftrente de celle entrevue a lI
lumidre des manuels. Ni I'enseignement, ni encore moins la
vie ne portent la responsabilit6 de ce pbhnomene. Le morcellement auquel doit 6tre soumis le rdel pour 8tre aiustd aux exigences d'un esprit discursif et aux m6thodes d'un enseignement rationnel en change quelquefois tellement l'aspect que
lorsque les 6nonc6s didactiques se presentent dans leur forme
concrete, ils restent mdconnaissables aux esprits non exercds,
incapables de reconnaltre sous le fait vital et la formule thdorique les memes rdalit6s, incapables aussi d'appliquer & cela
le contenu de ceci. D'oh resultent souvent la misestime des
principes, I'abandon le l'Ntude, un ministere bas6 uniquement
sur le bon sens, comme on dit, et que sais-je encore. Rien n'assure le reajustement qui s'impose et le rapprochement de la
vie et des principes qui doivent la guider comme le mois sacerdotal.
Si j'avais besoin d'arguments, je pourrais citer les paroles
de l'Encyclique de Pie XI sur le sacerdoce catholique.
l est nicessaire, dit-il, que le pritre mAnme an milieu des occupations
pressantes de son ministhre, et pour bien s'acquitter de celui-ci, continue
P1tude protonde et sdrieuse des disciplines theologiques, qu'il ajoute an

bagage sufisant de science qu'il aura emportA du seminaire, mue drudition
sacree toujours plus riche qui le rende tonjours plus apte i la sainte pre-

dication et i la direction des nmes.En outre, pour I'honneur de la fonctiop
qu'll exerce, et pour s'attirer comwie il convient la confiance et 1'estime
u peuple qui sont si utiles pour lefficacit6 de son <euvre pastorale, le prttre
doit posseder ce patrimoine de connaissances (mmne si elles ne se rapportent pas strictement aux sciences sacries), qui sont communes atx
hommes cultiv6s de son temps, c'est-A-dire qu'il devra Utre saiemeAt
moderne, & 1'exmple de PEglise, qui embrasse tous les temps et tous %I|
mileux, s'y adapte, benit et favorise toutes les saines initiatives'.

En mettant en contact avec les maitres contemporains, le
I. Nouwvele Revue Th•Wogique, 65 (1938) 971.
2. Paris, Versailles, Rennes, Amiens, Dax, Valence, Mouins,

3. Edition de rActiop

opulaire, p. 64,
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mois sacerdotal alimente ou rend possible la vie studieuse doat
Pie XI a rappelW au clerg6 1'imp6rieuse obligation*.
Pour toutes ces raisons le succes du mois sacerdotal est d6sormais assur6 : cela ne signifie nullement que la formule dbfinitive en ait k6t trouvee. Actuellement plusieurs sont mises
a I'essai. II y a la formule bretonne expos6e par M. l'abb6
J. Anger dans un article reproduit par la Semaine ReligieusJ
de Montrial ; il y a aussi deux autres formules dont parle
le R. P. I. Creusen, S. J., et qui a mon avis semblent plutat
deux modaliths assez semblables, d'ailleurs de la m6me formule3 ; il y a enfin la formule que i'on cherche k Paris. A mon
etonnement de ce que le diocese de Paris oiI le mois sacerdotal a fait sa premiere apparition n'en avait pas organise en
1938, Son Eminence le Cardinal Verdier me repondit: a Nous
cherchons une formule plus efficace ».
En effet, la formule du mois sacerdotal doit resoudre plusieurs problemes pour produire son plein rendement; je vondrais en examiner quelques-uns.
A quelle 6poque de la vie sacerdotale faut-il placer le mois
sacerdotal ? En Bretagne, on requiert des participants douze
a quinze ans de sacerdoce ; a Dax, le mois est reserv6 aux
pr6tres qui comptent au moins une dizaine d'ann6es de ministere paroissial. Saint Ignace place les exercices du troisieme
an apres une courte exp6rience de deux, trois ou quatre ans
de professorat on de surveillance. Aussi & Paris desire-t-on
revenir h une p6riode moins longue de ministere. 11 ne parait
guere douteux que dans les villes populeuses oi les occupations du ministere sont absorbantes, le prftre, apris dix annees de ministire est d6finitivement orient& Dans ces cas,
cinq ans pourrait coincider avec le moment favorable. En prircipe, il faut attendre que le pretre ait pris conscience des difficultis du ministire et se trouve dans un Atat de r'ceptivit6
propice a la vie intellectuelle du mois sacerdotal. Cela peut
varier avec les dioceses et avec les pr6tres.
Un autre probleme concerne le recrutement. Faut-il laisser
la libertd ou imposer l'obligation de suivre le mois sacerdotal ?
Depuis 1937, les 6veques de la province eccl6siastique de Rennes
designent d'autorit6 les pretres qui doivent suivre les exercices ;
de vingt-deux pretres qu'ils 6taient quand la participation
restait libre, ifs ont atteint la centaine depuis qu'elle est devenue obligatoire. Faut-il s'en r6jouir ? J'en doute. A Dax,
notre groupe comptait vingt-trois pritres et j'ai 1'impression
que nous aurions pu dtre facileunent quarante, mais guere plus.
fet inconv6nient ne tient pas n6cessairement au caracthre
obligatoire; meme dans ce cas, il reste toujours possible de
limiter. A Paris le mois n'est pas impose, et le recrutement se
fait parmi les vlontaires ; on ne manque pas de constater
i. H. Bounss6, 0. P., Tologic et Sacerdoce, 20 &dit., Chamb•ry,
1939,
157.

pages 15,

2. 97 (1938) 712-718.

3. .ou'mlle Revue Thkologique, 65 (1938) 97-974.
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que ceux qui en manifestent le plus grand besoin, ne figurent
pas toujours parmi les participants. En definitive, meme si la
participation n'est pas imposee d'autorite, les 6veques peuvent
de mille manieres y soumettre unsujet dont la viesacerdotale
ou le ministare pastoral r6clame un renouvellement spirituel
et intellectuel

Le recrutement souleve aussi la question dcs groupements
homogenes ou mixtes; lequel des deux assurera a l'organisation son plus complet rendement ? M. l'abb6 Anger parle
comme si le mois sacerdotal s'adressait naturellement a des
groupes mixtes : le R. P. Creusen mentionne le groupement
homogene ; A Dax, en 1937, le mois avait 6dt sp6cialement
organis6 pour ceux qui s'occupent de !'dducation chr6tienne
de la jeunesse : j'ai rencontr6 des pretres qui l'ont suivi et
m'en oat parle avec un grand enthousiasme. S'il m'est permis
d'exprimer une pref6rence, j'opterais pour l'homogeneit4 des
groupes toutes les fois qu'elle est realisable : elle rend possible
une plus parfaite adaptation des conferences. elle pent recruter
des auditoires qui pr6sentent un 6tat de plus complete receptivit6, deux conditions qui contribuent considdrablement A
l'effcacit6 de l'organisation. En pratique, surtout si I'on se
place sur le plan dioc6sain, il faudra bien se contenter de groupements mixtes.
Aprfs les questions du temps et dn recrutement. se presentent
celles de l'organisation et plus specialement de la place respective qui revient a la partie intellectuelle et a la partie spirituelle. Er- gpneral. les premiers jours sont reserv6s b la retraite celle-ci finie, le reste du temps et occup6 par la serie
des conf6rences. D'aprts M. I'abb6 Anger. 1'une des principales particn'laritds de la fonrule bretonne c'est la continuit6
de !aretraite proprement dite tout le long des trois semaines
avec ]'insertion des conf6rences approprides. Au premier abord.

la difference semble grande. h I'examen elle se r6duit a une
question de formules. Voici le tableau des sujets trait6s a
Rennes en 1938 :
Premiere semaine consacree au dogme: Expose de la doctrine du Corps

mystique du Christ, son rayonnement sur tout le champ de la revOlation ;
son actualite, qui ne permet plus de 1'ignorer; la maniere ce l'utiliser;
le bapt&me et la vie chretienne ; 'Eucharistie et la vie chritienne.
Seconde semaine, de preoccupation surtout morale: la direction des
diverses categories de fidiles; V'enseignement du catechisme; 'onanisme,
ses remedes, surtout la methode Ogino : ce qu'elle dit. Aquelles conditions
et avec quelles precautions on peut s'en inspirer en quelques cas.
Troisikme semaine, tout orientee vers I'Action Catholique, dtudiant specialemeat le militant et sa iormation'.
Si je compare ce tableau avec celui de Dax reproduit plus
haut, si de plus, je considere que les rrcreations.du soir comportent des colloques : si. enfin, je n:e rappelle que notre pregramme indique pour chaque jour la m6ditation en comrun,
i. Sunaine Religieus deleMontr,

i.

c., p.
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i lecture spirituella, les complies chantees, je dois copclure
que la difference rdalle est 4 peine sensible. Se trouve-t-tle
da4 s Is silenue des repas ? Rdguli6rement nous lisions pendant
les repast. except|les iotrs de cong6. Peut-6tre la continuitA
de la retraito enldve-t-elle lanosaibilite des sorties et i'Vchange
de vues apr&s la conf6rence du matin ? Dans cp Cius on sswit
iustement an droit de se demander si c'est un avantage. A
!Pa, les sorties du jeudi, en pratique les seules que nous no•s
soyons permises, visaiont un but d'information et ninme d'kdification cinppe ie I'ai not~ plus haut;
.'Achangede vues facilitait 'assimilation des matijres expos es en conference.
Enfin, comme en toqte chse., il existe dans le mnis sacerdotal un probleme p*cuniaire, an Ioins pour la ,France : e
voyage entraine des d6penses ; la pension, meme rdduite au
minimum comme a Dax oi ille 6tait de vingt francs par jour,
finit par former une jhlie somme enlin le salaire du remplacant. souvent indispensable dans un pays qui soudre de ia
rareto
des pretres, constitue une dette que ne pent certainement pas porter un prTtre qui ne jonit que des reveous ordinaires. Par une enqu6te discrete, jai pu conclure que pour la
plupart de mes compagnons de fDax, les 6veques avaient pris
. lewr compte toutes lee d6penses. Chez nous, cet aspect De
garde pas la meme importance: les remplacants soot moins
n6cessaires. les revenus plus consid&rahles, Si jamais la question des ddpenseS se pose, elle trouvera une solution facile.
Pour autant. le problnie de la fonrule du mois sacerdotal
a'en est pas supprimd. L'experience acquise ijsqu'ici autorise queiques concluhions. 11 semble vraisewblable que la formule variera selon les lieux et les personnes, que I'applicatiou
pratique en parachever le perfectionnement procressif, que
sa verta propre no sortira ses e•tet de renouvellcment que
moyvnnant certaines conditions materielles, psychologiques et
intellectuelles. Ces conditions qui se trouvent implicitement
meationn6ws daas la description formant la premiere partie
de ce travail jouent pour le succes du mois un rdle que nous
aurions tort de m6connaitre. M. I'abhb Anger qui insiste sur
les qualitds du pr6dicateur et dn directeur, sur les dispositions
des retraitants'. ne n6glige certainement pas les questions de
local et de date3 .
Quand je me rappelle les figures epanouies de mes compagunns, leurs Aes rajeunies dans la grAce de l'ordination sacerdotale, leur fraternitt resserrde par l'union de la vie commune,
quand je relis leurs tdmaiguages spontands d'un r6d renouvallement dans le gost pour la pri&e, I'attachement enthousiaste h la personne du Christ, la ferveur du d&vouement a la
cause de l'dvangile, quand je repasse les souvenirs des joies
Z. Las s6ninarists nous ent IU des extr-its interessants d* la via de
Mgr Gibier, de Den Chautard, du I. P. Lfonce de Grandmaison, des artides sr la J. O. C. et la L. O. C.
2. Seaine Religiase d MoJidal, 1938, p. 718.
3. Seanis.e Religiuse d Modedtrd, 1938 p.P713,
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du coeur et de l'esprit que m'ont procuroes cette plong6e dans
une vie d'intimit6 avec Dieu, ces regards prolonges sur le contenu inexhaustible de la rdvelation, cette conviction de l'importance de mon ministere pour 'avenement du regne du Christ,
ie me surprends a d6sirer pour mes confreres dans le sacerdoce
cette institution providentie!le inspirde par ie Christ qui aime
1'Eglise, son 6pouse, adapt6e aux besoins de saintetW et d'apostolat qui se manifestent dans le clerg6, destinbe h iproduire
des fruits merveilleux de renouveau spirituel et sacerdota.
A vrai dire. quel obstacle en pourrait entraver ]a r6alisation ?
Ne possedons-nous pas en nombre les maisons qui se pr6tent
admirablement a la soltude et an recueillement ?. Ne pourrions-nous pas trouver parmi nos pretres, nos laiques et nos
religieux les maitres n6cessaires ? Oserions-nous craindre le
manque d'adhbsions ? A toutes ces questions mon optimisme
pe dicte des r6ponses rassurantes.

A peine arrive au Seminaire de Notre-Damne du Pouy, j'allai
trouver notre directeur, le P. Roque.
- Pourriez-vous, lui dis-je, me procurer un volume sur la
foi, un trait6 des actes bumains, un manuel de sociologic ?
Pour l'Action Catholique. j'ai ce qu'il me faut.
- Vous me prenesz 1limproviste : je ne le pourrais certainement. pas.
- Vous savex, je viens du Canada. at je n'ai pas cru indispensable de prendre avec moi ces volumes: je coipptais les
trouver facilement sur place.
- Vous avez agi avec agesse. d'autant plus que vous n'avez
besoin d'incun de ces livres pour suivre les conf6rences.
- Mais enfin, si nous voulons comprendre, argumenter,
discuter. il nous faut tout de mnme repasser les principes qui
r6gissent les sujets trait6s.
- Croyez-moi, vous vous faites illusion, vous n'avez nullement besoin de volumes...
De confiance j'acceptai cette parole, et l'eXprience me dmontra ae.le directeur avait raison, que j'avai! tort.: les cours
fournissaient un enseignement complet. et nous prrir&.ins pawser les moments libres, non pas dans les livres, mais avec les
professeurs, qui d'ailleurs s'y pretaient de bonne grace. Comment expliquer l'idde inexacte que je m'itais iormne sur la
marc4e de 'organisation ? J'avais pourtant lu des prospectus,
entendu des temoignages. converse longuement avec Son Eminence lo Cardinal Verdier. 'inspirateur de cette initiative...
C est qu'il faut en faire i'eip&rience personnelle pour copprendre
vWritablement le bienfait du mois sacerdotal.
P. Adrien MAL, i0. (F. I9,
Rosemont,
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M.

ROUVELET ET LES DEBUTS DU SgMINAIRE INTERNE

(1881-1894)
I. Brive esquisse de la vie de M. Rouvelet.
Le 27 septembre 1881, M. Fiat inaugurait tn nouveau Seminaire a Dax. C'6tait , la r6alisation d'un vceu
exprim6 plusieurs fois aux Assemblies gndrakes et
adopte par elles ,. L'ouverture de ce Seminaire, Ai dire
du Tres Honord PNre, devait faire < un pas significatif
et decisif vers l'autonomie des provinces ). M. Rouvelet'
fut choisi pour mener A bien la nouvelle oeuvre et tailler
a les premieres pierres de cet 6difice ).
Narcisse-Frangois Rouvelet 6tait n6 le 29 octobre 1842
A Cette (la Sete actuelle) dans une famille de rudes chrbtiens of la vocation religieuse et sacerdotale pouviit
naitre et s'6panouir a son aise. L'une de ses soeurs viendra
dgalement dans la famille de Saint Vincent.
Le cur6 de la paroisse accompagna 1'enfant au Petit
Smiinaire de Montpellier. ((Ce n'est pas un enfant,
dit-il au Sup&rieur en arrivant, c'est d6ja un prftrc
que je vous envoie, c'est un eccl6siastique tout formque je vous pr6sente ». Le S6minaire de Montpellier
(petit et. grand) avait &t6 confie a la Congr6gation en
1844, et M. Corby, son premier Superieur, en avait
fait unemaison modele, tant au point de vue des etudes
que de la pi6t6 et de la discipline. -Ds 1848, cette influence bienfaisante se faisait sentir. M. Truquet, par
exemple, 6crit en cette annie : <Dans cette maison ofi
j'ai dontm les exercices de la retraite deux ans auparaI. Avant de commencer ces quelques lignes, je dois m'excuser. Tous
ceux qui ont connu M. Rouvelet en parlent avec tant d'admiration sincere
que tris certainement je ne saurai retrouver la ferveur de leur accent. Aussi
je me contenterai de rappeler simplement quelques souvenirs, recueilis
ici et Wl.
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vant, j'ai trouve une grande amrlioration sur le rapport de la discipline et de la pietd. Aussi la retraite y
a-t-elle 4et couronne d'un plus beau succes et accompagn6e des plus douces consolations .
Au Grand Seminaire, I'abbý Rouvelet 6tait bient6t
devenu un exemple par son amour de 1'6tude, son obeissance, son grand respect pour les directeurs et sa pit&e.
< C'6tait un seminariste parfait a ne craint pas de dire
M. Fiat, alors professeur et directeur au Grand S6minaire de Montpellier. < Je I'ai connu tout jeune... Des
le d6but il attira 1'attention sur lui par son jugement
droit et son rare bon sens, son maintien calme et froid
dans un pays ofiles tetes sont facilement echauffees et
les passions ardentes ».

M. Rouvelet fut ordonn= pretre le 15 juin i867,puis
apres trois mois de vacances, entra A Saint-Lazare le
26 septembre 1867. II fit les saints vceux en presence
du PNre Etienne deux ann6es apres, le 27 septembre 1869.
Entre temps, apres sa premiere annie de seminaire
(1868), ilavait Wt6 place au Grand Seminaire d'Evreux
o6 il demeura jusqu'A son depart pour Montolieu, septembre 1872. Deux autres stages au Petit Seminaire
de Carcassonne (1873) et A Constantine (1875) 1'ache
mineront vers sa destinde definitive : le S~minaire interne, sous-directeur .Saint-Lazare (octobre 1878-1881)
et enfin directeur A Dax depuis le 27 septembre i88r
jusqu'en 1894. Telle est, tout en chiffres, la vie de
M. Rouvelet : une vie unie, passee dans les petits et
les grands s6minaires.
De ses jeunes annies nous avons un portrait. La vue
est prise de profil. Un visage calme et grave, des cheveux tres noirs, une figure bien pleine. D'autres phototographies ont Wte conservies, en particulier celle qui
se trouve au refectoire de Pontchevron oil I'on peut
constater que 1'ceil droit d&iait l1gerement.
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On voudrait dire en quelques pages dans ce qui va
suivre ce que fut le Seminaire de Pax de 1881 a 1894
et tracer un premier crayon de la belle physionomie
de son dirccteur.
II. La maison de Dax en 1881.
Au moment ou s'ouvrait le Smipaire en x88r, les
jeuoes gens 6taient au nombre de neuf ; quatre d'entre
eqx etaient venus du Seminaire Interne de Paris
- parmi eux notre cher Fr re Delanghe - pour donner
le branle a la vie nouvelle et le boa exemple ; cinq autres
vewaient de la r6gion dclt trQis noms bien connus A
Notre-Dame du Pouy, nos chers Freres Jafosae, Mustel
at Marlats.
Jusqu'en 1881. Dax avait at6 exclusivement maison
4 Misionws, avec toutefois une destination un pen
sp~ iale. Les Missions propremwnt dites ne devaient pas
se faire, la tiche 6tant riserve aux missionuaires diocesaim de Buglose. D'apres les differents contrats, il
devait y avoir trois pr6tres qui aideraient messieurs les
4 precher et confesser, suivant leurs desirs. En
curw
cette anMae 1881, les trois missionnaires Otoiept M. Valette, Superieur; M. Lac&renoe, ancien misSionnaire
de Buglose et M. Mignou, du B1arn. Les deux derniers
parlaient le patois du pays : ce qui facilitait I'apostolat,
an confessionnal surtout.
La decision uie fois prise d'installer un S6xinaire a
Notre-Dame du Pouy, il fallut construire. On Jeva perpendiculairement A la chapelle de 1845-1852 une double
aile, se coupaut A angle droit. La maison des missionnaires, telle que I'avait donnme M m e de LupC, demeura

intacte an nord de la chapelle, D6ormais, le grand
lbtiment b deux ktages etait r6serve au Seminaire, les
missionnaires gardant leur ancienne demeure. Un pen
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plus tard, lqrsque les Etudes seront maintenues Q leur
tour, le plan du nouvel edifice s'6largit. Lee etudiants
jetirent force m6dailles dans les fondations du pavilion
central, c6ti sud (1885). Entre 1886 et 1889, on vit
apparaitre deux autres ailes faisant pendant aux constructions primitives. En gros, la maisoh avait alors la
forme d'un fer a cheval legerement Avas6; elle allait
de l'entree de notre infirmerie actuelle A la grande sacristie A peu pros.
La chambre du Directeur est chose tellement impottante qu'il faut dire ici que M. Rouvelet habitait d'abord
A I'angle du batiment de 1881, entre la salle et la chapelle du Seminaire. Apris 1885, il 6migra & c6t6 du
pavilion central of, depuis lors, les directeurs du sEminaire ont fix6 leur tente.
Le Seminaixe, comme on peut le voir, venait done
s'inserer dans une maison d6jr existante : M. Rouvelet
y aura le titre d'assistant du supiieur. Les seminaristes
qui, pour la plupart des points de leur vie, d6pendaient
du Directeur du Siminaire, avaient a demander un
certain nombre de leurs permissions au Superieur de la
maison : permissions de pauvrete, de sorties en ville,
d'aller au parloir, etc. Les deux autres missionvaires
faisaient partie du Conseil du Seminaire. Nous reviendrons sur ce point qui pouvait n'6tre pas parfait.
Quel but poursuivait-on en ouvrant ce nouveau S&minaire ? II vaut la peine d'en dire un mot, car bien
des on-dit ont eu cours i ce sujet. Dans la pensde de
M1. Fiat, ce devait &tre , un pas significatif et d&cisif
vers 1'autonnmie des provinces, que je regarde, prenait-il
soin d'ajouter, comme n6cessaire, pour donner A notre
administration sa forme compl6te et reguliere, et pour
assurer 1'etablissement et le maintitn de la discipline
qui nous est propre ,. Voil, qui est net et ce ne furent
pas de vaines paroles. Le Conseil de la Province s'oc-
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cupait en effet, depuis ce moment, de toutes les questions importantes du Seminaire : appel des novices,
prise d'habits, etc. Cependant, d6s le d6but, on envoya
& Dax c les petites sant6s » et I'on pensait A I'occasion
qu'un changement de Directeur pouvait contribuer au
progrbs spirituel de l'un on l'autre siminariste ou 6tudiant, ce que certains, avec un peu de malice, appelaient
a 'exil & Babylone ,. M. Valette a fait tout son possible
pour maintenir l'idee primitive et se montra plut6t
hostile & toute autre combinaison 2 .
III. Les debuts du Seminaire.
Les Annales de 1924, page 175, mentionnent a ure
charmante confdrence toute intime , ou I'on d6crivait
les humbles ddbuts du Seminaire Interne. On y pratiquait une pauvret6 tout 6vangelique, beaucoup de
choses essentielles a une communaut6 faisaient defaut ;
on s'ingeniait pour suppleer A ce qui manquait, en faisant appel A tous les talents. Je cueille quelques sou-

venirs. Quand les seminaristes arrivrent dans leur
nouveau quartier, la premiere chose A faire 6tait de se
preparer un gite convenable : le platre et les d6bris de
construction 6taient rest6s sur place. II fallut debarrasser, balayer, 6pousseter pour vivre dans la propret6.
2. M. Valette exposait ainsi sa pense : ' Fin de la maison on de la reconstitution de la Province d'Aquitaine:
z* Qu'il soit bien reconnu que nous poursuivons I'application du principe de notre reconstitution provinciale - sans quoi nous ne savons ce que
nous faisons ici;
2° Que la maison de Dax, qui a 6t6 choisie pour Wtre le siege du S6minaire
et des 6tudes de la Province d'Aquitaine, b6nficie done du principe pose ;
30 Que les vocations tant de frbres coadjuteurs que de freres clercs que
Dieu suscitera dans Ja Province soient dirig6es sur la maison de Dax ;
40 Que les Superieurs des maisons de la Province soient express6ment
invitis A se conduire conformement au principe prec6dent;
5* Que la maison de Dax ne soit pas considdree et traitee comme une
annexe - ou un d6barras - de la maison de Paris. Ce qui ne veut pas
dire que je trouve mauvais qu'elle nous envoie ceux de ses malades ca les
malades d'autres maisons qu'on jugerait devoir se bien trouver de notre
climat
2.
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Les differents soJis de ceci ou de cela avaient fort A
faire pcur se procurer les instruments de leur service.
Au soin de sant4 manquait de quai faire ses tisanes. II
installa sur quatre clous une petite boite de conserve
et sur ce rechaud de fortune put preparer alors ses
ingredients pour le menu troupeau des dix seminaristes.
Pas de tableau d'affiche et surtout, pas de lime, ni de
ciseau. Avec un clou on brUla dans une planche les
ouvertures des jetors. Au reste, ce n'est pas M. Valette
A qui il fallait demander les permissions de pauvretd,
qui aurait g&n6 l'ing6niosit6 des jeunes gens. On rapporte qu'il refusait a pen prOs tout ce qu'or lui demandait.
Sans aucun retard, M. Rouvelet s'attacha A mettre
en pratique tous les points de la regle et il y r6ussit
fort bien. Dans sa fonction de Directeur, M. Rouvelet
a donr6 sa mesure. 11 y 6tait admirablement pr6pare
et se montra superieurwmentioue pour cette cuvre.
Ses anciens s6minaristes sont unanimes a dire:: Nous
avions alors un Directeur diu S&miraire qui etait un
maitre homme ».

IV. Priparationde M. Rouvelet d sa fonction de Directeur.
A Paris, il avait v6cu & Il'cole de M. Chinchon et
de M. Alauzet et eu ses premiers contacts comme sousdirecteur avec le Sfminaire Interne. C'est la qu'il avait
travaillW A la pr6paration de 1'Assemble g6nerale de
1881. Cette Assembl6e s'6tait beaucoup occup6e du
Siminaire Interne. Elle avait prescrit deux ann6es de
s6minaire pur, avec un programme adapt6 au nouvel
6tat de choses. Les travaux corporels y figuraient comme
une nouveaut6. La suite de la vie de M. Rouvelet sera
marquee par ce travail preliminaire, et ses rapports en
transmettent 1'6cho. 1 faut 6clairer, par quelques
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eXemples, cet aspect de son esprit et deviner ainsi l'une

de ses preoccupatiors.
En 18 8 1-1 8 8 2, le Directcur du S6minaire appr6cie
l'ordre de la journ6e preconis_ par 1'Assemble:: a L'explrience du nouvel emploi du temps est en sa faveur,
si je ne me trompe. Je crois que les exercices prescrits,
leur dur6e et leur distribution forment dans leur ensemble une regle bien en harmonie avec la fin qu'on
veut atteindre au Seminaire, d'instruire, d'6prouver et
de former et constituent une 4preuve proportiomi6e
aux forces du corps et de l'esprit de nos jeunes recrues
et A leur dur6e du Seminaire ,.
Ailleurs, M. Rouvelet r6pond A une objection soulev&e
par les adversaires du nouveau systeme. On croyait
qu'un trop long sejour au Seminaire Interne ne pouvait
ktre que pr6judiciable A la formation intellectuelle des
candidats au sacerdoce:
Leurs petits travaux, fait
remarquer le Directeur, sent marquis au coin de l'application ct de la m4thode. Je m'en rejouis, parce qu'ils
s'iritient de la sorte h la bonne maniere d'4tudier et
refutent ainsi, par un argument de fait incontestable,
l'objection de ceux qui redoutaient dans les deux ans
de Stminaire l'atiophie de l'intelligence pour les futurs
6tudiants. )
Une chose que nous ne connaissons plus et qui devait
avoir un charme special, c'est 1'exercice de la conversation sur 1'Ecriture Sainte. M. Rouvelet en dit beaucoup de bien : a L'exercice de la conversation, qui a
lieu tous les mercredis, sur 1'Ecriture Sainte, ne manque
pas d'int&ert et donne lieu A de bonnes, pieuses et parfois d'heureuses interpr6tations 3. L'heureux temps !
Les choses avaient I'air moins compliqu6~s qu'elles ne
le sont aujourd'hui oi les 6leyes, et parfois les profes3. Rapport de 1887.
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seurs, evoluent malais6ment dans le didale cx6gotique.
II est vrai qu'alors on n'en demandait pas tant.
L'unique classe d'Ecriture Sainte tait souvent reservie
au dimanche soir ou au jour de cong6. En 1894, une
circulaire devra meme intervenir en faveur de l'etude
de la Bible 4 .
Au cours des premiers ans de Dax, M. Rouvelet fera un
travail encore bien plus prdcis et d6licat : la redaction
d'un cahier uniforme des regles du S&minaire Interne.
Les premiers jalons avaient Wte poses, lors de l'assemblWe de 1881. Dans la suite, il fit venir de differentes
provinces de la Congregation un exemplaire des regles
du Seminaire. Chaque province A peu pros avait ses
rgles propres, ainsi Madrid, l'Italie, Paris ; en Pologne,
Vilna et Varsovie offraient des divergences A l'interieur
du m6me pays. M. Rouvelet se mit A recapier ces cahiers
avec l'aide de ses seminaristes. II annota, confronta,
mit A l'6preuve chaque point de la regle. II alla en Espagne pour voir ce que I'on faisait et comment on le
faisait. En 1887, le travail 6tait A point. M. Fiat r6unit
une commission, (c un congrgs a, dit M. Rouvelet,) qui
comptait, outre MM. les Assistants, des reprisentants
de diff&rents S6minaires internes : Paris, Madrid, Dax.
M. Rouvelet avait soigneusement precise sa pensee et
fixe un plan de discussion et de defense. Son tableau
4. 6' qustioet. -

* En dehors de la pr6paration des professears, voyez-

vous quelque modification Aapporter dans nos s6minaires A I'enseiguemnt
de 'Ecrituxe Sainte ?
Cette questioa a 6tW I'objet d'une tr#4 secitse
discussion et a donn6
lieu A un &change de vues qui ont abouti aux conclusions suivantes:
i° Ne point fiter Ia classe d'Ecriture Sainte au jour de cong6, mais lui
assigner un autre jour plus convenable ; on pourait r4erver pour le
mercredi la classe d'eloquence sacree ;
2° Si des circonstances particuhieres empkchent de iaire an jour ndiqu6
I'une des classes d'Ecriture Sainte, la transierer A un autre jour design6
d'avance, de sorte qu'il y ait 3 classes ce jour-l4 exceptionnellement;

3° Pour s'assuerque les Mves lisent la Sainte Bible, le professeur d'hernmneutique leur demandera compte en classe des chapitres dont la lec.
ture leur aura ete prescrite, etc...
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Ssynoptiquw a nous est restb : c'est un moddle de pens6e
lucide et 6quilibrie5 .
Dans les reunions du u congris ) tout fut pass6 an
aible de 1'examen et de la discussion. On compara les
habitudes des diffnrentes provinces, on collationna les
cahiers des regles et coutumiers des diff6rentes provinces, ie cahier de M. Bonnet, le cahier de 1652 et on
vota pour le cahier de Varsovie, de Madrid, de Vilna,
d'Italie ou de Paris, selon la meileure teneur on la
nuance d'esprit primitif mieux accuse. M. Rouvelet
notait sur son cahier le sens du vote de chacun des
membres du ( congres ))a propos de tout point de rggle.
Quand le travail de la commission fut achev6, il restait
A ridiger le texte definitif. C'est peut-6tre M. Rouvelet
qui s'en chargea. Le Pere Fiat dira en effet aux s6mi5. z Un se a et mme cashier du swimaire intnt4e.
Avant tout, rappeler les principes incontestables et incontesths. C'est:
i* Que, s'il est necessaire de garder runiformit6 en un point, c'est dan
la formation des n6tres;
so Que les regles 6tant le moule dans lequel les 6minaristes doivent dtre
formns, nos sminaires internes doivent avoir les mmes r&gles et pratiques;
30 On reconnait nanmoins qu'une identit6 absolue n'est pas possible;
que les circonstances locales ncessitent que les moeurs do pays imposent
certaines particularits ;
40 Mais ii est A souhaiter que ces particularit6s faisant exception, soient
group6es
part et distingu6es en un cahier special: le couumier, aprýs
avoir 6t6 vis6es et dfurent approuvdes par qui de droit et acquis en consequence une certaine fixit et inviolabilit qui ne permette pas au premier
Directeur venu de les modifier de sa propre autorit6;
50 De cette sorte, le cahier du sAninaire se trouve compos6 exclusive
ment de ce qui se fait partout de la mEme mani&re, suivant les memes
instructions.
Pour arriver A la pariaite identit6, ii ne reste plus qu'a noncer dans le
m•me ordre et dans le m6me style ces regles cu pratiques et instructions.
Le Tu satem, c'est de prouver que ce bien et ce mieux, est moralement

possible.

On reconnaltra d'abord qu'on y peut arriver par degr6s et obtenir lidentit6 des r#gles et pratiques en elles-memes, avant d'obteoir I'identit6 de
la foame.
Or, pour obtenir I'identite des regles et pratiques, nous avons:
zx A discerner les regles des coutumes;
20 A vrifier les coutumes.
Pour discerner les rgles des coutumes, plusieurs critris
:
zo Les regles communes;
2* Les regles du Directeur du 6minaire inttere ;
30 Les manuscrits de x652 et autres manuscrits anci.ns;
40 Les cahiers de nos S6minaires des Provinces s'acco•dant sur certains
points avac le S. d. IL.
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naristes, en 1894 : - C'est encore lui qui contribua grandement A la r~daction des regles du Seminaire. Ce petit
cahier que vous avez entre les mains an Seminaire est
done en grande partie son ouvrage 6.
En 1881 probablement, M. Rouvelet avait 6tabli le
rapport sur les textes 1gislatifs de la Congr6gation. Ces
textes devaient Utre publihs conformement a 1' Instiltuum des Peres J6suites. A 1'6nonc= bref et sec du
texte l1gislatif, comme il se trouve par exemple dans
le 4 Codex Juris Canonici D, on prdfera la transcription
du texte integral'.
6. - V•ugi-ciaq as de Vie fratrmelle , pages z63-1647. a) Compl6ter la collection des d6crets par la publication de ceux
qui a'ont pas encore part, pour se conformer aux vaeux on
la decision
de PAssembla e genQrale de 1874;

b) Faire entrer ces decrets non encore publiks dans un ouvrage qui donnerait aux confrtres, principalement aux Suprieurs, et aux membres de

nos Assemblees, une grande facilite pour consulter, 6tudier et connattre
a fond les rigles et la discipline, et par A l'esprit primitif et traditionnel
de la petite Compagnie.
Tel est. si je ne me trompe, le but que voudrait atteindre notre Trs
ilonor6 Pare.
Le moyen est A d6terminer et la question paralt devoir se r4sumer en
ces tenres: Quel plan convient-il 4'adopter pour reunir en un seul corps
d'ouvrage :
i Les rgles communes; 2° Les constitutions gnerales; 3* Les rogles
d'office; 4* Ls d6crets des Assemblees generales; 5* Les oraonnances,
reponses aux assemblees provinciales, instructions disciplinaires on spirituelles des Superieurs g&neraux de la Compagnie.
Aprs s'etre reunis et concertes, ceux que Notre Tres Henord Pire a
bien voulu consulter ont ete unanimement d'avis :
z* Que le meilleur plan itait celui que les Pres Jesuites oat suivi dans
leur Inshitutum.
Notre Tres Honore Pere sait que l'Institraum des Peres J6suites renferme, cmndenses en un seul corps d'ouvrage, les diflerentes parties qui
constituent le droit disciplinaire ou directif de leur Institut, selon Pordre
de leur autorit6 au point de vue canonique..
A cet ensemble de la discipline de 1'illustre Compagnie, qu'on pourrait
appeler le corpus juris, s'ajoute un index grnraltris pr6cieux contenant:
a
I Des resolutions (resolutiones ouformulesextraites des regles et decrets,
etc.) qui font connattre immddiatement A qui consulte Pindex, le point sur
lequel ii veut s'instrure ;
20 Des questions ou indications qui lui penmettent de trouver sans peine,

dans le corps de I'ouvrage, I'objet de ses recherches.
Dans la premikre partie, nous trouvons:

io
Le texte authentique des regles;
0

2
belle
3*
avec

Les zrgles y sont presenties avec leur magnifque ensemble et leur
unite ;
Chacune des dispositions disciplinaires peut etre iue et comparie
le contexte.
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Aprbs une telle pr6paration, M. Rouvelet pouvait
se donner A son ceuvre. II ajoutera A sa preparation
ses qualitis naturelles et la confiance entiere de 31. Fiat
qui avouera, apres la mort du Directeur de Dax : a J'ai
aimb beaucoup le Smminaire de Dax, son premier Directeur. II est un de ccux qui ont le mieux compris mes
desseins et qui sont le mieux entres dans ma pens&e ,.
V. Quelles fwrent les grandes igneis de la direction de
M. Rouvelet et sa mrthode ?
On peut facilement degager quelques id6es maitresses,
simples mais vivantes, et comme incarntes en M. Rou-

velet.
Notre Directeur avait la regle non seulement en

estime, mais en v6neration. C'etait une prew&ire pierre
de touche dans la formation qu'il donnait. Dans la
pratique de la regle, il ne faisait pas de quartiers, mWme
pour les malades on faibles de sante. On relive dans
Dans la deuxiene partie, 'index pr6sente un moyen tris facile de
consulter et d'etudier les regles, de connaltre I ond la discipline at P'e4
prit traditionnel de la Coupagnie.
L'union de ces deux &lmentsdans un seul ouvrage rend plus expeditii
Pusage de 1'Index et la verifcation de ses resolutions ou formutes.
i mnw4if tire de la nature mimne de l'Institutam qui vient d'Ztre expos ;
a motif : Suivre un plan nettement determine puisqu'il est r6aloss, un
plan"approuv6 et sanctioma par une autorith tres respectable, celHe d'une
compagnie remarquable par son esprit d'organisation, singuliremiet e>timde par Notre . ienheureux P6re, offre des garnties poor la bonne
rdussite du travail d I'eds qu'une autre maniere de proc6der e nons
do•oera pas.
30 Nous avons dans Flnstiili.m tel qu'il est realis, les evantages des
autes systemes qu'oa pourrait prepoer, le pur sommaire, et e dictionnaire, sans les inconvdnients.
Les awzaages : Llndex est un excellent dictiomnaire, et en mime temps
un so~maire.
Sans les inconvidients: L'inconvinient du dictionnaire on collection alphab6tique des reeles, est:
I, De les mutiler, les privant de cette unitd dans la distinction et diversiti des parties qui les composent, d'oh rdsulte leur beaut ;
2a En les mutilant, de presenter les regles isolees du contexte, doat 1'examen est souvent utile on nieme n6cessaire pour en expliquer le sens et en

p6n6trer les raisons, en mesurer la portee.

Un sommaire pur et simple pour etre adoptC dans la pratique comme
un ouvrage officiel et servir aux fins auxquelles on le destine, doit presenter
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ses notes sur les s6minaristes des jugements de ce genre :
« Sant6 laisse beaucoup A d6sirer et vous inspire des
craintes; suit les exerciccs D, La petite incise ne manque
jainais. Un jour que le Frere Barrcau fut pris d'un violent mal d'estomac, il demanda au Directeut de ne pas
assister A un exercice du soir. M. Rouvelet k prit doucement par le bras et lui dit : a Je suis bien mal aussi ce
soir - il souffrait de fait beaucoup de 1'estomac venez, mon Frtre, si nous tombons, nous nous soutiendrons l'un l'autre ,.Les r6pugnances naturelles trouvaient M. Rouvelet assez rtsistant quaad il s'agissait
de dispenser de la regle. Le meme Frere Barreau n'avait
rien de plus contraire que le cafe. Aussit6t pris, son cafe
avait disparu de sa personne. Le Directeur ne jugea pas
le cas assez serieux avant experience pour crier ui prdcedent ou permettre uie derogation A I'uniformit6. Au
Seminaire, il faut insitruir, p, ouver, former ,. Le
Frere Barreau en 6tait a I'epreuve, . AlMlez-y, mon cher
A touside garanties 6videntes 4'esactitude et de pr6cision, offrit dans
. ses formules beaucotip de clartd.
Or, it te p•alt pa, poraleroeat possible de garanttr A un sanmatire ceq
qualites pourtant necessaires. Car pour le pur sommaire, il ne faut reprpduire, ma' abrdger reu PArimum- la partie dispositive des rgles, decrets,
etc. Or, cette partie dispositive des r·yjes est ridigee avec une telle opbridte de mots et une si grande dconomie de phrases qu'il ne paralt pas
posiable 'en mioiliQer et abrbger les iormules sns pri•jdie pour la clarte
et en un mot, faie un pur .ommaire.
o l'1exactitude. En d'autres termnn,
c'est entreprandra une nouvelle ridaction Ses regles at des decrets, travail
delicat, pdrilleux et timeraire.
Le sommaire qui compose rIndex n'offre pas les mnmes inconvenients,
car e'st l'insertiost dan I'lndex du texto de la regi acac•pague des ipdications qui serveat A en v6rifier l'exactittide dans le texte int6graL
4* Si nous adoptoos le plan de PInstitutum, il ncus est facile dans rexvltion, de proecder A la minaike de Notra .eahe'irmru PNre, s~lon ]a
tradition de la Sainte Compagnie, aflant A notre fin lentement, par progr4s et conme par essai.
L'InSti:utu4
se cowpaxse deux parties, cequte j'appe1e k Copus juris
et l'Index. Nous posstdoas tous les i6ments de la premiere partie dans
d6rets, etc. Avgnt de lee ;•Oles Ac , les ComstaWtiow, r4glea d4'oQfce,
denser 4ans un seul ouvrage, on ferait un essai d'lnder. Je dis in\essa,
car le premier travail, maligr le temps et les soins qu'mo li donnerait,
leaconudles sdieux qu'it pourrait subir, te laiserait pas que d'avoir beaucoup de lacunes et de d6fauts. Ces lacunes et ces d6fauts, PFtude [l suitd

»3»a»«q],
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Frere, lui disait M. Rouvelet, avec un pen de bonne
volonte, vous vous y habituerez ». Et pendant deux
mois le brave Frere se contenta d'un billet aller et retour
pour son dejeuner. Ce n'est qu'apres ce temps qu'on lui
permit de prendre un peu de chocolat le matin. M. Rouvelet n'etait pas pour les exceptions et les regimes, en
g6neral.
La regle. - I1 n'est peut-ctre pas de point sur lequel
le Directeur du Seminaire de Dax se soit montr6 plus
intransigeant et jusque dans le d6tail. M. Valette avait
introduit un rite qui n'etait pas conforme A la tradition
de la petite Compagnie. Au moment de la visite canonique, M. Rouvelet soumit le cas a 1'autorit6 comp6tente. Je le laisse parler, il le fait avec tant de sinc&rite :
SMonsieur le Superieur a introduit ex abrupto et en
quelque sorte ab irato (il devait aimer ces entrefilets
de textes latins) sans avoir pris 1'avis de son Conseil et
demand6 1'autorisation au Visiteur I'usage d'attendre
que le Superieur plie sa serviette pour plier la sienne.
La pratique de notre maison de Paris est contraire
i cet usage, et conforme d'ailleurs aux prescriptions
des anciens cahiers, d'apres lesquels chacun dolt plier
sa serviette lorsqu'il a fini.
M. le Sup6rieur g4naral a regrettW cette innovation,
et d6sire que sous ce rapport, comme sons d'autres,
nous gardions l'uniformit6. Si M. Valette &tait dispos6
A y revenir, il trouvera un biais, et au besoin je pourrai
lui en sugg~rer un *. On admirera la precision des r6frences et les precautions prises pour faciliter le retour
A la bonne manicre de faire.
M. Rouvelet connaissait A la perfection les moindres
prescriptions de nos rgles et coutumes. n1 cherchait A
faciliter la meme connaissance a ses confreres; la connaissance du devoir n'est-elle pas dejA une invitation
A l'accomplir ? Au cours de la meme visite canonique, il
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suggere ce moyen : a Lorsque N. T. H. Pare itait assistant de la maison A Paris, et qu'on n'avait pas de question A resoudre au Conseil, il fesait (sic) donner lecture
des regles des offices. Cette pratique, ici, aurait beaucoup d'avantages. Chacun serait mis comme en demeure d'apprendre son devoir et provoqu6 a l'accomplir. On serait moins expos6 A substituer ses idees propres, et quelquefois ses fantaisies A nos regles. Le Superieur trouverait en outre, dans cette lecture, un moyen
facile de procurer 1'exacte observance des regles et de
savoir au juste oi 1'on en est, par rapport A cette observance x.
C'est la meme preoccupation de regularitW qui faisalt souffrir M. Rouvelet quand I'entourage du Smniinaire pouvait offiir matibre A moins bon exemple. Il
deplorait:
On cause haut dans les corridors, A la
cuisine et dans le jardin hors du temps des r&crations %.
Et plus loin : KDans une maison comme la n6tre, ]'uniformitd dans la pauvret6 des chambres est n6cessaire
pour I'exemple plus efficace que les paroles. ,I ne faut
pas que les s6minaristes puissent pens r, lorsqu'ils
entrent dans nos chambres : autre est la pratique, autre
1'enseignement ; autre la regle, autre l'usage et le fait P.
Certains points de regle 6taient pratiques dans toute
leur verdeur premire. Un quart d'heure strictement
regle pour les visites au parloir ; un second quart d'heure
passait pour chose extraordinaire. Les jours o0 I'on
allait au Berceau, pas de fusion, meme avec les anciens
professeurs. II arrivait a M. Valette de conseiller a un
s6minariste, pour observer le reglement, de ne. pas accepter une permission obtenue du T. H. PWre. Et pourtaut, l'entrevue avait 6t6 menagde par une tante, Fille
de la Charit4, et devait occasionner la reconciliation
avec une mere et un oncle archipretre contre le gr6 desquels on 6tait entr6 dans la famille de Saint Vincent.

-- 734 Une autrc pierre de touche dans la direction de
M. Rouvlelt etait la pratique de 1'obeissance aux avis
donxs ct aux decisions prises. Prenons encore quelques
souvenirs. Une chose pn-ible parfois, au S6minaire,
c'est le depart de ceux qui, pendant des mois, peut-etre
cote de vous. On avait appris,
des annMes, ont vecu
sur les indications du Dirccteur, ; garder le silence le
plus absolu et le plus respectueux. Do son c6te, 1'autorite agissait rondement ; rien ne transpirait jusqu'au
moment oii tout 6tait en place pour le depart. Oser
critiquer en pareille circonstance aurait et6 toucher
M. Rouvelet A la prunelle de son eil : il ne tolerait pas
un manque de respect A 1'autorite. On a garde le souvenir d'une intervention sensationnelle pour delit d'irrespect. En classe de chant, deux s nminaristes discutaient sur un point d'ex6cution de chant gregorien.
M. Rouvelet fut interpellt au passage- par l'un d'entre
eux ct abonda dans le sens de ce dernier. D'oi la jubilation de l'int6ress qui lanSa un vibrant : ( Ah ! merci,
Monsieur le Directeur ! %Apres la classe de chant, I'interpelateur est appelV chez M. Rouvelet et s'entend
tenir ce langage : i Vous ne fercz plus la classe de chant
et vous cirercz les souliers de vos frrces en attendant
Que s'6tait-il passe ? M. Rouvelet avait cru comprendre
qu'ou s'6tait moqu6 de lui et insuffait de la sorte le
respect de I'autorite. De 1'autre c6t6 de la barriere, ce
fut la consternation dans ce petit monde qui n'y comprenait goutte et n'osait rien dire, car les decisions du
Directour 6taient indiscuties. Quelqu'un finit par s'enhardir et expliqua ce qui s'6tait passe. Alors, le samedi
suivant, a l'ob6issance, M. Rouvelet fit sortir le Frere
Larroque, fit son
floge
devant ses condisciples parce
qu'il avait accepte la punition sans rien dire. Quand il
fut de retour ala salle du Seminaire, M. le Directeur
lui octroya, en recompense, un supplement de huit
.

'.
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jours A cirer lea souliers de ses freres puisqu'a ii le faisait

si bien .
Une autre preoccupation capitale dans Ie S6minaire
de Dax, A partir de i881, ce fut la charit6 fraternelle.
On est tout 6tonnrt quand on lit : AVingi-cinq ans de
vie fraternellU du ton affectueux des allocutions du
PKre Fiat et de la tendre sensibilit6 avec laquelle lui
r6poadent 6tudiants et srminaristes. Les hommes ne
sout-ils doan plus les menas, (a l'odeur du moade a-t-elle
tellement chang6 ? o L'explication me semble plus
simple. C'est M. Rouvelet qui a cr66 cette atmospb4re
parce qu'il a seme la charite fraternelle dans ces Ames
jeun.s et vibrantes en mime temps que le respect pour
I'autorite. A propos du caractere de ses s6minaristes,
les qualitCs pour ou contre la charite fraternelle - qui
le sont du reste aussi pour ou contre l'apostolat en
g6nral --- sot analyses avec insistance : . Je lui re-

connais un excellent coeur, qui lui donne un tres bon
esprit. Avec ses freres, il est gai et de bonne humeur ;
SI1 montra un bon caracti&e doux et gai, fort loigna
de la susceptibilit i ;
< II doit se mettre en garde contre les saillies qui
saisissent vite les ridicules et les travers P;
( Gai, spirituel, un reu railleur en conversation P...
Vif et un peu brusque ;
AErgoteur par nature et fort dispose par nature A
la riposte et A la r6plique, car il a l'esprit primesautier ».
La charitd fraternelle doit 6viter quelques dangers,
la camaraderie, l'amitid particulicre et 1'aversion.
M. Rouvelet veillait a obvier A toutes ces a complaisances pour I'homme ,,.

RWgularite, obissance respectueuse, charit6 fraternelle semblent les traits fondamentaux de la direction
de M1.Rouvelet. 11 faudrait ajouter, sans doute, l'uniformiti de tous et de cliacun au rnme programme. Pas
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de cavalier seul en rien, fit-ce A l'occasion de la piet6.
Tout fit-il parfait par ailleurs, le manque d'uniformitm
sera un defaut. De tel frere, par exemple, il dira : %Sa
pidt6 est de bon aloi, mais il a tendance A exag6rer les
formes exterieures de la piete m.
Ces grandes preoccupations, M. Rouvelet les regardait
se developper et s'6panouir dans la piete et le desir de
grandir. II le constate avec bonheur : 4 II a un grand
esprit de foi, remarque-t-il, dans lequel il trouve l'6nergie
necessaire pour etre uniforme, exact et ponctuel aux
petites choses, obeissant et charitable ; ou encore:
une vraie pit&. donne vie A sa conduite x. Il est grand
u
dommage que nous ne poss6dions plus ses lettres et
conferences A ses seminaristes : elles nous auraient d&voile plus intimement quelle forme de spiritualite il
enseignait A ses disciples.
Avec attention, le Directeur suit les progres de ses
s6minaristes, leur desir de toujours mieux faire : c I1
est tres conscientieux (sic), il a fait de constants et
s6rieux efforts pour etre ob6issant et regulier, pour surveillei et corriger les tendances defectueuses qu'on lui
a signales ou qu'il a de lui-m•me'reconnues P. - a H
a reconnn en lui ce petit travers ci-dessus designe et
il travaille avec quelque succes A s'en rendre quitte >.
VI. Quelle nmJtode M. Rouvelet suivait-il pour instuire,
t
Oprouver, former a ses euwes ?
11 lui suffisait d'abord d'etre lui-mzme : ses qualitis
naturelles, son exemple, prkchaient 4 la bonne nouvelle ,
ia S6minaire. On a admir6 souyent en lui deux qualit6s
qui font le bon Directeur : 4 la nettet6 dans la decision
et une facilitd merveilleuse de lire dans les ames x. Nous
sommes d6jA renseignes sur le premier point : rien ne
manque en precision, en nettete, aux mesures qu'il pr6conise A propos de la bonne marche de la maison. II
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faut bien entendre a sa facilit6 merveilleuse de lire dans
les ames M. Rouvelet avait une psychologie fine et
penetrante, mais il la faisait jouer A bon escient et avec
perseverance. Si on interroge ses rapports, on voit qu'il
se faisait lentement son jugement sur quelqu'un et
remettait a plusieurs fois son appreciation sur le metier.
Qu'on lise plut6t : KJ'ai donn6, sur ces trois derniers,
des notes assez g&nerales, pour contr6ler par la reflexion
et de nouvelles experiences les appreciations que mon
'.

esprit me suggere A leur endroit 8*.-Encore ces expe-

riences renouvelkes 6taient-elles corrigdes d'incidentes
prudentielles: a Si les reflexions de mes confreres et
mes observations personneUes sont exactes»,'et d'autres
de meme nuance.

Sop exemple avait de quoi entrainer. M. Delanghe
qui, plus que tout autre, avait pu juger M. Rouvelet
a sa vraie valeur, avait pour lui un veritable culte. 11
admirait en son ancien Directeur 4 un homme plein
d'esprit surnaturel et poss&dant A un haut degr, les
vertus qui font le vrai Lazariste a9. Sur son image-

souvenir, on a reproduit cette belle parole qui est I'exact
reflet de son Ame tout entiere a Dieu : - Priez, priez
toujours ; la priere ne me fatigue jamais D.On pouvait
Otre sir avec lui qu'il ne demanderait pas A autrui ce
que lui-meme ne ferait pas. II allait bien au delA. Les
seminaristes qui finissent par tout savoir, avaient remarqu6 qu'a certains moments ses joues 6taient enfides
et bril~es de fievre. M. Rouvelet se donnait la discipline
avec une lanire de cuir qui lui labourait pariois la
figure. La fin de sa vie fut tr&s dure. Son estomac n'aurait pu absorber que de rares aliments et il n'a jamais
rien demande de particulier.
M. Rouvelet intervenait aussi positivement et don8. Rapport de 1887.
9. Anakls, t. 89, p. zo56.
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nait de sa personne. On le voyait en r4creation avec ses
sermiaristtestmO16e eux, vivant de leur vie, surprenant
leur aime et leur tiansfusantla sienne. Maisqu'on n'imagine rien de severe et de compasse. On vit un jour certain sxminariste se rouler dans les plates-bandes du
jardin, tellement leur Directeur etait comique, quand
il racontait les hauts faits de M. Gadrat.
Cette connaissance personnelle lui permcttait de ae
riea laisser passer en fait d'irrngularit6 on d'imperfection. Comme tons les Directeurs, il avait ses procOdis
de rappel a l'ordre. On a vu M. Rouvelet abaisser I'iudcx
du haut de sa chambre au coin de la maison et rappelcr
aux fabiicants de godets pour la classe de physique, que
Dame Pauvret6 ne dispensait pas de la ponctualit6
aux exercices prescrits. Un de ses gestes familiers etait
de poser le crucifix des vcux A I'eadroit precis de la
RWgle ofu se trouvait le corps du delit pour qu'il iit
facile au revenant de trouver le chemin du repeatir et
de la p1nitence. Pour porter a plus de ferveur, il aimait
a rappeler aux premiers sdminaristes les promesses qu'ils
avaient faites au moment de la fondation d'etre des
modeles, c les pierres prkcieusts et vivantes sur lesquelles on allait elever le nouvel edifice »1o. On dirait
Saint Vincent prlant aux premiers memtbes de la
petite Compagnie. M. Rouvelet, comme les regles lui
en rappelaient le devoir, exercait un contr6le erieux
sur la correspondance,'les visites, les commissions des
s6minaristes : il savait exactement ce qui se passait dias
son S6minaire.
11 faisait partager A ses seminaristes son amour de la
liturgie et do tout ce qui touche au culte de Dieu.
Quelle devotion pourrait tre mieux plac.e que ceUle-l ?
%Malgri le petit nombre, rapporte le PNre Fiat, it voulut
lo. Annades, t. Jg, p. X75.
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meme, d&s la premiere annie, qu'on charntt la messe
et qu'on s'exer9At aux c6remonies. II avait I'amour du
culte et il a su rinspirer aux autrcs ». Aux messes du
dimanche oi M. Rouvelet officiait, il se faisait apporter
le livre de chant apr6s les oraisons pour chanter au
moins une partie du Graduel et de 1'Alleluia. Les servants 6taient r6duits a la plus simple expression: un
cer~moniaire faisait fonction de tout : acolyte, thuriferaire et a l'occasion apportait son concours aux voix du
cheur. II lui arrivait meme d'avoir A se charger d'autres
fonctions. Une demoiselle du voisinage avait pris l'habitude d'accompagner en sourdine le chant des seminaristes. Un beau dimanche, le c1e6brant appela le c6rdmoniaire et lui dit :

Allez dire

.cette

demoiselle de se

taire. DM nme avant Ie Motu propria de Pie X, M. Rouvelet etait contraire au systeme des chceurs mixtes.
Mais qu'on s'imagine le pauvre cr6emoniaire, rouge jusqu'aux oreiles, allant porter son intr6pide message.
On peut suivre au long des annees les manifestations
de cet amour du culte de Dieu et de ses saints. Prafet
d'eglise, il sut orner la chapelle avec bon goit et lui
donner un cachet religieux. II y intircssa A l'occasion
les snminaristes de facon concrete. Une sceur avait coutume d'envoyer des bonbons aux s6minaristes. Sur la
suggestion du Directeur, ils firent remarquer que la
chapelle 6tait bien pauvre et qu'au lieu de bonbons ils
pref6reraient quelque chose pour leur chapelle. Depuis
lors, quelque tapis ou autre chose remplaca la boite
de bonbons t
Pour le bon ordre, il savait rappeler, en temps voulu
et devant qui de droit, les prerogatives et obligations
de sa charge : « J'ai vu avec peine qu'on s'occupait des
choses de 1'Eglise, comme banquette, etc., sans se concerter avec celui qui, de fait, remplissait les fonctions
de prefet d'Eglise ,.Il remettait en m6moire ]a bonne
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maniere de dire le breviaire : a Au breviaire, l'hebdomadier doit reciter la 9e legon et non 'homelie. Ainsi fait-on
A Paris, conformnment a I'ordre 4tabli par M. Pierron,
et aussi, si je ne me trompe, aux bonnes regles de I'office au choeur. Ainsi devons-nous faire ici .
'
Toute une serie de grandes cedrmonies vinrent mettre
en honneur cet amour du culte. La Vierge, patronne
de la maison, devait figurer en bonne place. II fut decide
qu'elle surmonterait la maison. Une statue en bronze
de plus de 2 metres fut benie par le PWre Fiat. Pendant
linauguration, un incident se produisit : pendant qu'on
la hissait sur son haut pikdestal, elle glissa et retomba
par terre, sans s'endommager cependant.
Le Calvaire, an fond de la grande alle de la colline,
fut &rigW tres solennellement. Porte sur les 6paules de
8 jeunes gens, il fut transport6 en procession au fond
de l'all6e, b6ni et &rig. Ii forme A la fois un beau fond
dans cette allde et lui donne un air religieux.
La cour, debarrassde des arbres qui 1'encombraient
sans grande sym6trie, fut ornee de la statue du Bienheureux Perboyre. Enfin, une statue du Sacr,-Ceur fut
placee au bas de l'escalier du pavilion central, entre le
r6fectoire et la salle d'oraison.
Une fois la direction generale imprimue, et parallelement A cette direction, M. Rouvelet travaillait chaque
sfminariste individuellement. II les connaissait tres bien,
avec leurs ressources et leurs defauts. Ses notes a leur
sujet sont de vWritables croquis d'apres nature. ]I parle
de leurs qualites et defauts d'intelligence, de leur piete,
de leurs aptitudes, de leur conduite, de leur caract&re,
de leur tenue enfm. II prisait fort a la politesse et les
bonnes manieres ». En pen de mots, sans minutie inutile, il depeint son homme.
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VII. Quels f/rent les rsultats de cette direction ?
Dans 1'espace de treize ans, 78 jeunes gens out pass6
au Seminaire de Dax. A premiere vue, le nombre est
relativement petit, mais il faut se rappeler qu'il ne pouvait pas en 6tre autrement, Dax n'Wtant en principe
que le Seminaire de la seule Province d'Aquitaine. II
semble bien que 1'on soit d'accord pour reconnaitre
que les jeunes gens formns par M. Rouvelet repondaient
& l'esprit de la petite Compagnie et que tout avait Wte
fait pour eux par,un veritable homme de Dieu, tout ce
qui, humainement, pouvait se faire.
Feuilletons quelques rapports qui nous apprennent
l'impression donnxe par les s6minaristes au cours de
leur s6minaire. Celui de 1881-1882 est ainsi libelle :
K Le seminaire, jusqu'A present, marche dans la bonne
voie de la r6gularitC, de l'obeissance, de la charit6 fraternelle, de la modestie.
KLes s6minaristes me paraissent, autant qu'il m'est
permis d'en juger, bien disposes A 1'gard de leurs sup6rieurs. Je ne vois entre eux rien qui ressemble a la camaraderie, A une amitik particulibre. Je n'ai pas constat6
d'aversion. Je crois pouvoir affrmer que le respect, uni
a une simple et franche cordialit6, se montre dans leurs
relations.
SJe desire vivement qu'ils d6pendent de leur conscience, de leur conscience bien formte, et m'efforce de
les soustraire aux influences du respect humain (crainies
de l'homme on complaisances pour 1'homme) « tun ad
oculum servientes D.

" Autant qu'il m'est possible de le savoir, ils ne font
que s'affermir et croitre dans les bonnes dispositions
dans lesquelles ils sont arrives.
i La regle du silence me parait bien observie.

a On s'accuse au Chapitre, et on s'avertit de la bonne
fagon.
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e Les avis g&ndraux et particuliers sont, me semble-t-il,
ratione habita kumanae miseriae,bien recus et fidltement
suivis

).

Le rapport de 1887 est moins blogieux, mais bien difiant malgr6 tout: « 11 me semble, qu'au point de vue
de la pi6et, de la regulariti et de l'obbissance. de la
modestie et du silence, de la charite mutuelle, nos s&minaristes pr6sentent, dans leur ensemble, une movenne
satisfaisante.
( Je constate avec bonheur que, fiddles aux traditions de leurs devanciers, ils tiennent A 1'Mcart de leurs
entretiens ce qui ressemblerait A la m6disance on A la
critique...
4 Leurs recreations laissent voir dans la gaieto
et
I'6panouissement qui les caracterisent, 1'innocence et
le contentement de l'Ame ; sans prejudice toutefois
pour la pi&et qui assaisonne les entretiens s.
On lit avec respect, presque avec devotion, de pareils
billets 6crits par un homme de boa sens et nullement
rempli de lui-mime. C'est un paradis terrestre en miniature, une oasis de piete, de r6gularit6, de cbaritC,
de respect et soumission filiale

.

l'autoritM, ou la gaie

et franche cordialit6 s'unissent au desir d'avancer vers
la perfection avec toute sa bonne volont6 et le concours
charitable des autres. On s'explique cette parole d'un
ancien : ( Nous &tions heureux et I'on s'aimait bien D.
M. Rouvelet a form6 aussi ses deux succe6seurs,
M. Delanghe n et M. Dardans. On a dit que M. Delanghe
n'avait pas les qualit6s exceptionnelles qui faisaient
de M. Rouvelet tun maitre dans 1'art de la direction ).
M. Dardans estimait beaucoup la direction de M. Rouvelet, tout en apportant i la mi-me ceuvre un autre
ix. Voir notice dans Annales 19z4, pages 162-179, 1055-1067; 1925.
pages 356-365, 751-759; 1926, pages 87-96.
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temperament. Pour rendre complktement justice a
M. Rouvelet, il faudrait sans doute ajouter que, pendant de longues annees, son esprit' a continu6 a planer
sur la maison de Dax et son muvre continue ia s'exercer
par le petit cahier des regles du s6minaire que tous
nous avons en 1'occasion de recopier au cours de nos
annies de s6minaire, de nos mains, et que l'on a cherch6
Afrealiser dans sa vie.

VIII. Le Siminaire dans la maison des missionnaires.
Nous connaissons le personnel de la maison et la
marche generale. M. Rouvelet cheichait autant que
faire se pouvait a mettre en harmonie l'esprit et les
preoccupations des deux maisons. Tout n'atait pas
parfait du premier coup, mais il y eut quelque chose
de remarquable, c'est que jamais sdminariste ne put
se douter que des ameliorations auraient Wtd d6sirables
sur un point ou un autre. Chacun 6tait bien A sa place
et on les gardait bien jalousement A s'occuper uniquement de leur formation. Il pouvait y avoir des diflicultis d'un c6td venant des ordres donnrs a la fois par
le Directeur et par le Sup6rieur. II est toujours desagreable d'entendre dire qu'un ordre, en sens contraire,
a dejA etd donn6. La division des juridictions mit ordre
a cela. Un autre inconv6nient venait de la composition
du Conseil du Sdminaire. L'office des missionnaires,
n&cessairement, occasionnait des absences frequentes
et donc, suspendait les Conseils. M. Rouvelet signale
1'inconv6nient. Avec les Etudes, le personnel augmentant, par le fait meme une solution partielle intervenait.
M. Valette, si l'on en croit M. Lacre.nne, 6tait un peu
trop sv&re et tout saint homme qu'il 6tait, rendait la
vie parfois difficile; il quitta la maison.
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IX. La maison et ke acseil poviai. Le but de la nouvelle maison ccmportait des relations friquentes avec le Visiteur de la province qui rIsidait alors au Berceau de Saint-Vincent de Paul. Toutes
les questions importantes relevant du Seminaire ou des
Etudes, bons propos, saints veux, prise d'habit pour
les petits frbres coadjuteurs, etc., 6tait reglM au Conseil
Provincial. Le Suprieur de Dax et M. Rouvelet faisaient partie de ce Conseil. Une correspondance frquente entre les deux maisons, mettait an point l'examen des questions A traiter et fixait les dates de r6union.
M. Valette, M. Dienne, M. Vernire, accompagnis de
M. Rouvelet, prenaient piriodiquement le chemin de
la maison voisine. Depuis 1883, les visites canoniques
se firent tous les deux ans' 2.
X. Le commencement des Etudes.
Apres les deax prermixres anaees de seainaire, Ia
question restait ouvcrte si, oui m anon, on abebirit
les Etudes B Dax ? Sur les bords de 1'Adour, on le d&sirait. Lorsque en 1883, le Pre Fiat viat faie sa visite
annueHe, les s~minaristes 'imviteient a ume s·ance de
projections. Entre autres vues, il y avait les potographies de tons les anciens Suprieurs de la naison et
quelques ecextes tapes de I'histoire de la maison.
Commet avant-dernkiee vue, Om avait rxserv hmplae de
za. Fon4de en 1845, la Maison de Dax naaait eu qu -cia eis la vwite
en 38 ans. La premiere visite avait 6et passbe par M. Bourdarie en juillet
x853. La seconde an juillet 186 pw e n tr2
e N., SwourAd
. La tanwiisa
en 1859 par M. Fabre. La quatribne en x863 par le mame M. Fabre. La
cinquitne par M. SoUchPn an X879. Et en8n, la sixi
~site
ie
a en lie
le 5 juin x883.
*" risite: i8 jtillet 1853, par M. Bourdarie, Albi.
20 visite: x juillet zIa6 par M. Bourdarie, Albi.
30 Visite: 4 aofit 1859 par M. Fabre, Angoul6De.
40 Viit : 31 j•iBet 1863 par M. Fabre, Angouiame.
5' visie: 28 juillet 1879 par M. Souchon, La Rocbaee.
6* visit*: 6 juin r8s3 par M. Pemarin, Bescean . frAivar
t* DarJ.

la future maison des Etudes, enfin l'inscription : 4 Fia
A Paris, les avis 6taient partages, car peu de temps
avant la fin de 1'ann6e, un Assistant g6neral, de passage A Dax, souhaita un heureux <au revoitr) a tous
ceux qui viendront bient6t faire leurs 6tudes Ala MaisonMere. En 'occasion, M. Rouvelet faillit se facher. Des
qu'it eut appris le souhait de bienvenue, ii sonna la
clochette du skminaire pour dire que I'on veuille bien
tenir provisoirement la chose .comme non avenue. On
eit pu voir Je coin de ses lvres se serrer un pen nerveusement : ce qui n'arrivait que dans les grandes
circonstances. Quand on prit definitivement le parti
de garder les Etudes aDax, it fallut des professeurs.
M.Delanghe devint a prkfet de philosophie et s'occupa
des sciences. 11Ifut question A un moment de M. Valette
pour faire les deux classes d'Ecriture Sainte. M. Ronvelet restait en attendant Directeur des 6tudiants comme
des seminaristes. Soninfiuence formatrice continuait A
s'exercer sur eux et les bones habitudes ne pouvaient
que gagner en profondeur. Je n'ai pas A envisager cette
noevelle perspective. Qu'il soit simplement permis de
ment-onner comment ot faisait A 1'gard de a ceux qui
auraient pu faire les saints vcux sans le service militaire . On leur faisait une grce: le Tres Honor6 Pre.
leur donnait o les regles et le crucifix
XL Le dernier voyage... Pontchevros.
En E894, M. Rouvelet 6tait A bout de forces. Sa maladie d'estomac I'avait amen6 A cette extremit. On
crut que, peut-4tre, une cure le remettrait. Pendant
le voyage a Vichy il s'arrxta quelques jours a Albi oa
it fut soigne avec beaucoup de delicatesse affectuense
par I'un de ses anciens siminaristes. 11 avait I'air tellemrent minable qu'une compagne de la scur Rouvelet
recommandait A rlconome d'Albi de ne pas le faisser
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partir parce qu's il portait la mort en lui ,. La bonne
fille de la charit6 ne se trompait pas. La cure ne changea
rien A l'6tat de sante de M. Rouvelet qui mourut peu
aprss, A Paris, le 8 juillet 1894. Ce fut un grand deuil
pour Dax, d'autant plus sensible que le vindr6 defunt
reposait a Paris, d Montparnasse, et non dans le petit
cimetiere, au pied de la colline, ou sa place eft 6t6 si
naturelle. Son souvenir, toutefois, n'est pas mort: trois
ans apres la mort de M. Rouvelet, M. Delanghe put faire
l'achat d'une proprietcdans la commune d'Oeyre-Luy,
le 27 aoft 1897. Jusqu'alors les s6minaristes et etudiants
Sallaient d Gentilly ; cela consistait A faire un tour
de la ville de Dax apres la lecture des points de l'oraison.
S'il restait du temps, ils tournaient et retournaient dans
le jardin public de la ville. M. Rouvelet avait laiss6 son
avoir personnel pour faire acheter , une maison de campagne ou ils pussent aller, les jours de cong6, prendre
les divertissements de leur Age et, durant les vacances,
le repos bien merite apres le travail de l'annee N.13 A
Pqntchevron, le souvenir de M. Rouvelet est visible un
peu partout : A 1'entree se trouve la statue de son saint
patron ; la petite chapelle, Saint Francois-Xavier domine I'autel; M. Rouvelet se trouve au refectoire et
son prenom: Franfois-Xavier figure encore sur la
cloche qu'en 1936 on a donneea lamaisori des etudiants,
A cote du prenom d'un autre grand bienfaiteur de notre
maison de campagne' 4.
Dax, aout 1939.

Etienne DJEBOLD.

13. Apakles, t. 89, pages zo65-o166.
14. Cette campagne de Pomc4evron collabore elle aussi aux ricolections

et aux mwres diverses qu'assure la maison d'itudes de Dax: No•tr-Dame
do Powy. La note suivante, en sa concision, le prouvera nettement.
A) Po"kchewvo, A peine abandonn6 par nos chers Freres 6tudiants, est
occupe par differents groupements de retraitants: io Les 4tudiants catholiques de 1'UniversitM de Bordeaux font prc&6der d'une retraite leur
annie universitaire. Depuis une dizaine d'annaes plus de 200 jeunes gens
ont passe par Pontchevron; en moyenne is sont de zo a 2o; s- Jacislsa
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et Jocists du diocise d'Aire et de Dax font leurs retraites fermies a notre
maison de campagne depuis 1934. Voici quelques chiffres et Patmosphkre
de ces journ6es decrits pour 1939, par leur aur6nier, M, le Vicaire g6neral
Bordes.
Des chijres : leur progression.
1934 x retraite : 25 retraitants.
25 retraitants.
1935 i retraite
1936 2 retraites: 55 retraitants.
1937 4 retraites: 113 retraitants.
1938 5 retraites: xx5 retraitants
L'atmosphire des retraites jacisles. Le mot de l'aumanier : Quel mot voua-vousque fjcri•e entte de ces lignes sinon celi qui depuis un mois revint
sans cesse suw mes iv4res et qui me poursuitcomme use bienshereuse obsession: Pontchevron.
Dans Is leare que chaque retraitanta reque avant son dipart de cher Iui,
j'avsis 1crit: t Quand une auto est snpanne, on I'amine as garage. LA on
examine le motenr, on regonfle les pneus, on remplit les riservoirs,on recharge
Les accumulateus, etc... Pontchevron est le garage des ames P.
Faisantallusion a ceLte letre, un Jaciste me disait, pendant la retraie:
SVous avie raison. En arrivant icij'iuis 4 plat... Aujourd'hui, je suis
gon/Rlibloc. (a va gazer.
Mais il S'y a pas que les retrailantsqui aiest bineidciide la retraite, ity
a aussiles Pridicateurs,it y a l Directeur. C'est de lsi que je roudraisparler.
Lui aussi sent parfois le besois de recharger ses accus. Or, nuile part plus
et mieux que pendant ces Retraites Jacistes ur Pritre ne pant reno•eler ses
Provisions de confuance et de ioie.
Matgre leurs iniitables et d'aillers medpisables fatigues physiques, car
cinq retraites ot di pour moi le plus pricis•u des ricoforts. De voir cas
u5 beaux et bons ieunes gens, ces magnifijues paysans landais dont on avait
taut admirias Congris de Tours en 1934, doim on admirera eacore bienld
a Parisle 23 avril [19139, I'dLdgance et la solidit, de constater lear bo esprit
et aw bon caser, d~tre letimoin de ler geinrositi et de lear piii,cela je
le considere comme aue grdce de choir dont je n cesse de remercier l bon Di*s.
Certes, je connais depuis longtemps les jeunes Landais. Je sais, les ayant
vns de tris pris, srtout pendant la guerre, que sons des apparaneesd'iif-n
firence, d'ssouciance et parfois mnme de ligireti, ils cachent des trisors dililigence, de foi, de bonti. Jamais cepedant je n'auais ea de toutes ces qualits, autant qu'd Pontcheron, la bienhenreuse rivilation.
LA, dans I'intimiti des Cercles d'dudes dont plusieurs out dure plus de
deas iures, ces jesues agriculteurs setant bien qu'ils avaient tous raiment
commeunen, s implement, sans cramnte et sans pose. out rivilW celi
use dSme
dme. Qu'elle est done belle ctte Ame de baptisi et de paysan landaisqui pors
•alle a divine ressemblancA de notre Grand Frirele Christ e les traits csractiristiquesde cette race gasconne a laquelle le monde doit saint Vincent
de Paul.
Dans son Histoire Litteraire du sentiment Religieux en France, I'abbi
Brdmond A propos de saint Vincent de Paul a dit de ses compatriotes : * Dans
ses Landes natales, les humbles ont bien de la finesse. Ils ont surtout une
facilit6 extreme a prendre le ton et les manieres des milieux qu'ils traversent,
mime des plus hauts s. Plus loin, I'abbe Brimond parlantde la distinction.
de M. Vincent * Gentilhomme * ajoute: a On n'imagine pas jusqu'ofl allait
sa 4llicatesse. Pour etre charitable il ne suffit pas d'avoir bon coeur. I1
faut une imagination vive et precise .. Comme notre grand Saint a di prendre
plaisir d se reconnaftre dans lesjeunes Landais qu'il recevait chez lni.
Car nous tions cheklui. Pontchevron est la maison de carupagne des Laweristes et c'esi saint Vincent de Paul dont le portraitest A la place d'honneur,
as rifetoire, qui prisidaitd nos repas et A nos ricriationsdu soir.
C'dtai pour moi surfiert et une joie, pendant que nos retraitants,le soir,
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LIMA
MWDAILLE l'OR REMISR A SCEUR LANATA. VISITAkýRiC'

Au soir du 3o juin 1939. M. et M

m e

Le Saulnier de Saint-Jouan

ouvraient leurs salons de la Legation FranCaise A plusieurs
invites de marque, aux membres de la colonie, A des religieux
et religieuses. A de nombreuses Filles de la Charit6. Dans cette
reunion tout intime, Ai. le Ministre de France au PWrou devait
remettre A Sceur Elisabeth Lanata. une Medaille 4'or.
Lesens decettemanifestatione+ddecettecordialef6tedeam ille,
prit son plein relief dans les paroles prononcees par M. Roger
.e Saulnier de Saint-Jouan, ami dclare des Lazaristes et des
Filles de la Charit6 depuis les jours oh, dans les missions du
Levant, il leur donna sympathie et appui.
Ma Rivirende Mire,
C'est pour moi un grand honneur et ute vive satisfactionque
de vou remettre ce soir la Midaille de re classe que le Ministere
des Affaires Etrangeres vient de vous conffrer.
Vous m'avez recommand&de donner d cette cdremonie le caractire le plus simple, et ous n'y avons en effet cowM:i que vos
Scars en religion et des collaborateurs ou des amis de vos auvres.
Vous m'avez fail aussi prier d'y parler le moins,jossible de
vous-mgme et je respecLerai ce disir, car tout ce quefe pourrais
dire risquerait de trahir le sens d'une ve volontaireient consacrie d rhumilite et au renoncement. Permette-moi seulement
de digager en quelques mots la signification de ceate reuniot.
Votre som, ma Rivirende Mere, est disormais inscrit sur une
trs longue liste, celle des Filles de Saint Vincent de Paul qu'a
distingules le Gouvernement Araniais. Parmi tart d'ordres rligieux %is dans noire France, iln'en est pas qui soit restS ches
nous, d travers les vicissitudes de notre kistoire, plus vienri,
plus populaire. II n'en est pas non plus qui nous inspire, quand
nous le retrouvons au deld de nos frontiJres, autant de reconnaissance et de fierr. Partout on a vu, sous tous les climats, au mslieu des races les plus diffdrentes et jusque des religions les. plus
hostiles, vos blanches cornettes imposer de suite le respect, gagner
I'admiration, puis la sympathie, obtenir enfin raide at la collaboration. Et, sans doute, est-il juste de reporter le merite
od'un
succEs aussi itonnant et aussi constant 4 la pratique des plus
hautes versus religieus, au rayonnement de la foi et de la charit chritiennes. Nous aimons cependant, nous, Franfais, d y
joindre une explication plus humaine, d voir en vous es filles
de notre Grand Silcle, ipoque inegalUe de la mesure t de I'4quilibre, comme aussi les saurs de la Franfaise que connaisient si
peu notre littrature,notre thdire et le touriste superficil, de la
Francaise que nous avons cependant tous connue, qui nous a
tous tlevis, femme d'ordre,femme de ftle qui, sans sortir de I'ombre
prote.-trice du foyer, indiffdrente d'ailleurs aux apparences mais
non pas aux realitis, possAdant d la fois le don de la;persuasion
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st e god de I'autoritd, lient ses comptes a• rigle, •n se s~pare
pas de son trousseau de cks, gouverne sa famille et administre
la maison.
El certes, s'il itait un pays oA les filles de Monsieur Vincent,
venant tout droit de France, taient assuriesde trouver un accuei

empresse,

c'tait bien le Pirou, si unanimement, si intenssment

catholiqu que tar.nt de similitudes et d'affinitis rapprochent de
nous, qui partage nos habitudes familiales et notre conception
de la ckariti. Aussi les Sociites de Bienfaisance, qui constituent
ici un des plus beaux legs du passe, ont-elles fait appel d vos
services. Dans la capitale mime, la Sociiet de Bienfaisance - st
je liens a remercier -M. le Dr Lino Cornefo, son President, ainsi
que les Dames du Comilt, et aussi Son Exc. M. le Dr Aramburu,
Ministre de la Justice et du Culte, d'avoir eu I'aimable attention
d'honorer cette crdrmonie de leur prlsence - vous a confil neuf
itablissements qui sont pour la plupart de la plus grands importance. Dans huit autres villes de la province, vous desservez leur
k6pital, leur &cole populaire, et souvent leur orphelinal. Et, en
meme temps, vos rangs s'ouvraient d des vocations nombreuses.
Vous comptez aujourd'hui 74 religieuses pfruviennes qui se
confondent avec vous, non seulement dans la pratique de la vie
religieuse, mais aussi dans leur attachement pour le pays qui
vil naftre saint Vincent et sainte Louise de Marillac.
Bien que la proportion des Frangaises diminue ainsi pea. d
peu, elles sont encore cependant oI sur 210. Et je tiens d ajouter
ici une autre statistique. Si les Sa'urs de Charitide nationalitW
francaise forment pris de la moitig de L'e/fectif de leur Ord4e,
slles repr.senient un pet plus du cinquiime de noire petite colonie
franfaise. Ce qui veut dire qu'un sur cinq des FranqaisAtablis
aujourd'hui au PLrou, porte 'habit des Filles de la Charitd et
consacre sa vie aux pauvres. aux malades, aux petits enfants

pfruviens.

SLe Gouvernement Franfais n'ignore pas ce fait st peu connu
et vraiment si touchant. II vous sait gr2, Mesdames, dei contribuer
ainsi, de la manihre la plus discrite et la plus effacle, mais cependant la plus efficace, d maintenir, en les resserrant encore,
les liens de comprlhension r-ciproque et de sympathie traditionnelle qui existent entre nos deux nations. Et il a voulu vous donner
un lemoignage de sa reconnaissance en distinguant dans le rmme
eeste votre Visitatrice et l'une de vos doyenwes, la vinerable Supýieure de l'H6pital d'Arequipa.
I! y a vingt-six ans, ma Riverende Mere, que vous aves abandonnl notre pays et votre famille pour vqpir trouver au Pbrou
une seconde patrie ; il y a quinze ans que vous dirigez la Maison
de Santa Teresa, quin•e ans aussi que ,uous ites Visitatrice de
toutes vos Saurs. En me chargeantde vous remeltre cefle MIdaille,
oi brille sous nos trois couleurs I'ao de la charit, le Gouvernement
de la Ripublique m'a confil en mime temps le soin de rous exprimer
sa gratitude pour les service., ainsi rendus d l'amitil franco-pruvienne, pendant tant d'anndes pleitws assurement de soucis et
de peines, mais si dlbordanles aussi de rdalisations et de bin&dictions. Jamais hommage n'aura paru plus miriti d tous caux
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ei its sont si nembreux que cett LUgwtio me pewrait s/
n
pour vous qu'aqff#tion, , econlisconre)
- qi no vessentd
sauce et respect.
A ee diseors. M. Louis Felhoen, Directeer des Files de la

Chartd, rtpondit par un sincxre et aflectuex reemneieent
qmi venait tout droit de Sa~ur Lanata et de toutes see Swurs,
confuses d'otre si honor&es.
Monsieur le Ministre de France. An nom de St•ar Elisabeth
Lanata, madre Emilia, Fille de France, File de aI Charitt,
Visitatrics des Filles de la Charite en lear prowe e hduPirou,
qui fait suivre son n m d'un litre : humble servante des pauvres
malades, il me fatt prononcer un mot de remercitemet.
Vows Ie rtcuserez peut-elre aussi6t ; car nt dirce-vous pas
ais qui veun, lui, prendre ts
que c'est le Gouvernement Frae
avances, et lui-mtme, tout le premier, recontnaftr et remer er.
Caoimmn
ne pas relever cependant !'attenion Jidicae d'uie
.Ilidaille d'or offerle par le Ministbre des Aff•ires Elrtngires,
et le geste gracieux qui cAoisit, pour 'en distingue'r. ue religieuse
Francaise qui est entrie el qui se mett, depuis de tres longues
ntees, d la ftie, i4i, de plus de 2oo de ses compagnes. dc.as le
haut damaine de la ChaitU du Chtist, explord .son tour par
Saint Vincent de Patu, par Saint Vincent de France ?
L'un de nos cantiques de famille chants, etn n vers de farme

accent :
Aimer est un devoir, et servir un hoaneur.
Devoir d'aimer... hors des vagues et vaines. et m.me des tlus
t~gitimes tendresses. Aimer, de charitM ; et c'est alos, comme Ie
dit Vincent: aimer a la sueur de son front. A la force de ses
bras. Devoir d'aimer bien accompli.
Honneur de servir et de se d6vouer... d plus petit que sai, p4nse
d'abord le monde cn jetant un regard sur la plebe et le pauare;
-' d plns grand qze sai-mtme, rpomnd Monsieur Vincent quand
i! invite ses premieres Filles de la Chariti A r houneur de servir
nos seigneurs les pauvres.
Le &eur magwanime de Saint Vincent n'a pas change dans
le cawr de ses ileas. S~ur Elisabeth Lawata vett sans douie
igorer sos mirites. Elle accepts tout de mime, •nue es recoanaissants, ce4 omimage de la patrie. Elle en reporte I'anneur d Dieu
d'abord. Et elie redit dans son cawur le souhait ds aicu : Dien
prolage la France.

Elle invile 4 le faire avee ell& -

en mAne

temps wq'ellf les

remerie - taos eeux qui ant bien owul s'associaraux homwmges
d eie dicsrsBs aujourd'hi : Et d'ahord, la oblue autofrii eccUsiastique diedsaiie, Sa Grandeur Mgr Pedro Paseual Farfan,
si bixhwMilout 4 pr•ager la f!mille resigieusp de Saint Vi@cet
do P
l;: les coammunaus religi•mses fraWapisos qui
tonrtt;;'
Iss membres de tl conmie francaise, mos compatriotes,.mprssis
d la filicir
; les hautes personnalitis de I'E t a d w~
mnd
a
de
la Bielfaisames au Pero., qui priagent aves ell ie s•oai des
panmres.; at vots-mtme. Moasieur Is Mi*istre qai a•iveg, ae to
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represeunta
armsi nus, kes destinies de la France immorelle,
et qui toujours aver voulu le nom de la Framce chrlieuna plus
6libres

st nirltx aeim.

AprAs ces deux allocutions si pkines de seas et de legons,
a reunion s'acheval dans une atmosphere de gratitude, heureuse de se manifester et de prouver, en cette occasion, toute
'adniration des cceurs pbruviens, devant la vocation et le
divouement des Filles de Saint Vincent de Paul.
Louis FEILHOEN.

ELISABETH-ANNE SETON
A propos de la Causs de Bdaiification et Canosuisatio de la
Servantnde Dieum Elisabeth-Anne Seton, Fondarice de la Cogrigation des Saurs de la Chari*t de Saist-Josaph, en Ame"ique.
Relation sommaire pris~etie d Son Em. Ie Cardinal Ckarles
Salolli, Prifet de la Sacrie Congregation des Rites par le Rivirendissime P. Rapporteur Gniraalsur o documentation relative
& la Cause.
... Le soussign4 se permet de presenter h Votre Eminence
RWverendissime une Relation sommaire sur la documentation,
dans le but de pouvoir proceder immi diatement, si Votre
Eminence le juge opportun. a la discussion pour I'Introduction
Pcsiticn d'office
de la Cause. Ainsi sera ensuite achevee la P
pour les progres ultericurs de cette m6me Cause. Un procd6
anal6gue fut 6galement pratique pour la Cause du Serviteur
de Dieu Jean-Baptiste de St-Michel Archange, qui se trouvait
dans les memes conditions.
Les documents utiles pour la Cause de la servante de Dieu
Elisabeth Seton peuvent etre divis6s en deux grands groupes :
1. Renseignementsicrits par des contemporains et timoins oculaires (de visa) ; II. Ectits de la servante de Dieu.
Premier groups : Renseignemcnts crits pardes contemporains
et timoins oculaires.
°oNotes ea souveOirs crits par Mgr Simon Brute, Euique de
Vincennes (mort ea x839).
Simon-Gabriel Brut6 naquit a Rennes, en Bretagne, en 1779,
d'une noble famille. II itudia d'abord la mbdecine, et entra
ensuite a St-Sulpice. II fut ordonn6 pretre en 18o8 et fut aussitat
1'enseignement de la thdologie au SSminaire de
applique6
Rennes. Mais peu apres, en IYSo, il partit pour I'Am&rique
comme Missionnaire. Homme d'une pidt6 remarquable et de
qualitds dminentes,.il fut Olu en 1834 premier Ev que de Via.
cennes, dans 1'Indiana (Etats-Unis) (aujourd'hui Indianopotis),
oh il mourut en 1839. (Cfr. M. S. Godecker, Simon Brute 44
r. Le lendenain, on en trouva de sympathiques tchoý et compte rendu,
dans la Prensa et El Commercio de Lima.
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Romur, first Bishop of Vincennes. St Meinrad, Indiana, 1931,
I vol. in-8O de pp. XLITI-44).
Le jeune prttre Brute, peu apres son arriv6e en Ambrique,
rencontra la servante de Dieu : et depuis lors (18zI) jusqu'a la
mort de la m6me servante de Dieu (1821) ii conserva avec elle
d'dtroites relations. A partir du mois d'aoit I818 et dans la
suite il fut encore son confesseur. Ces renseignements nous les
tenons de Mgr Brut6 lui-meme qui dcrivait aussi A la date do
5 juillet 1821 : a Je l'ai connue (la servante de Dieu) de 18xi
& 1821. Je l'ai vue tres habituellement pendant mon s6jour au
Mont Sainte-Marie de 1812 & 1815, outre les lettres que le suprieur de Saint-Joseph, qui croyait en voir le bien nous permettait. Cette correspondance continua . mon retour de France,
pendant que j'4tais president du Colege & Baltimore de 1815
& 1818. De 1818 (aofit) A 182r, 4 janvier, sa mort, j'ai 4td le
confesseur de la maison de Saint-Joseph et le sien s. (Du manuscrit original, photographie. La traduction anglaise de ce
meme texte se trouve &ditee dans : Mother Seton [1884]. p. 82;
la traduction italienne dans le Summarium, p. 9).
II s'agit done d'un temoignage de premier ordre, soit par
sa condition d'information, soit par ses qualitds morales qui
nous en garantissent la v6racite. Les souvenirs ecrits de Mgr
Brute sur la Servante de Dieu sont igalement trop fragmentaires, mais assez abondants, et se rapportent pour la plupart
h la derniere p6riode de la vie de la Servante de Dieu (1811-1821),
avec des d6tails importants sur la maladie et la mort.-Ces souvenirs furent en tres grande partie imprimes, pour l'usage priv6
des Sceurs, en 1884, en un petit volume in-i6o de 311 pages
intitul6 : Mother Seton. Notes by Rev. GabrielBrutd, Bishop of
Vincennes. Not to be communicated to externs, 1884. Une partie
considrable de ces Souvenirs fut ins6r6e dans le Proces ordinaire ; mais dans la a Position , pr6parde par les commissaires
on n'en a reproduit que quelques extraits.
Outre ces Souvenirs dont nous avons parl6, on possade, du
meme Mgr Brute, beaucoup d'autres notes relatives . la Communaut6 de Sceurs dirig6es par la Servante de Dieu (exhortations et conseils), et aussi une sdrie de lettres adress6es b la
Servante de Dieu et h d'autres Sceurs qui furent en relation
avec elle. Ces documents furent encore publics en grande partie
pour l'usage particulier des Soeurs, en un petit volume in-i60
de 559 pages, sous le titre : Rev. Simon Gabriel Biutd in his
Connection with the Community, 1812-1839. Not to be communicated to externs, 1886.
Dans l'ensemble, ces ecrits de Mgr Brute, autant qu'on peut
en juger par un examen sommaire, constituent une source
tr~s importante pour la vie et les vertus de la Servante de
Dien ; mais 6tant donn6 leur caract&re fragmentaire et-dispers6,
ils devront etre 6tudids avec beaucoup de soin. La Section Historique a ddjb exig6 et obtenu les photographies de ces manuscrits; et sur leur base, il sera possible de les 6tudier a-fond et
de donner encore une edition soignpe des parties qui se rapportent A la Cause.
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20 Relations : a) de Saur Cicile sur la derni&re maladie de
la Servante de Dieu ; b) de Smur Sievre sur sa mort. Ce sont
deux t6moins oculaires et tout ce qu'ils ecrivent est sobre
et int6ressant. Ces deux relations sont 6ditees dans le petit
volume plus haut cit6 : Mother Seton (1884), pp. 32-47, et furent
4galement ins&rees dans le ProcEs Ordinaire, fol. 803-8x1.

30 Lettres adresses d la Servants de Dieu. On a conserv6 de
nombreuses lettres adress6es a la Servante de Dien. Certaines
ont un caracthre intime ; d'autres, au contraire, se r6f6rent
A son activit6 religieuse et contiennent des donnaes tres importantes. 11 faut signaler en particulier les lettres de quatre
Eveques: Mgr Flaget, Mgr Cheverus, Mgr Caroll et Mgr du
Bourg, et de meme les 33 lettres de deux honnetes Messieurs
Livournais : Philippe et Antoine Filicchi. Autant que je sache.
il n'existe pas de ces lettres une edition complete. Quelquesunes ont et6 publiCes dans les deux volumes de M. Robert Seton
(un arriere-neveu de la Servante de Dieu son aieule, n6 a Pise
en 1839, nissionnaire pendant vingt ans en Amirique, Olu
Archevque titulaire d'Heltopolis en 1903 et mort en 1927):
Memoir, Letters and Journal, of Elizabeth Seton, convert to the
Catholic Faith, and Sister of Charity. Edited by Right Rev.
Robert Seton, D. D. Prothonotary apostolic. New-York 1869.
D'autres lettres sont citdes et reproduites int6gralement on
en partie dans les Vies de la Servante de Dieu 6crites par White
(1856) et par Madame de Barberey (1868).
Pour les lettres de Mgr Cheverus (16 lettres), de Mgr.Du Bourg
(4 lettres), de Mgr Carroll (7 lettres), et des Messieurs Filicchi
(33 lettres), la Postulation nous a fourni les copies photographiques. II sera des lors facile de se rendre exactement compte
de ces documents et de donner une ddition soign6e de tels
extraits qu'on estimera utiles pour illustrer la vie et l'activit6
religieuse de la Servante de Dieu.
40 Les Renseignements contemporains ou equivalents sur Elizabeth Seton sont a rechercher encore dans une s6rie de manuscrits
conserves dans les archives de la Communaut6 de Saint-Joseph
a Emmitsburg (Maryland). De ces documents parle le t6moin X
du Proc&s Ordinaire (fol. 4 99-512), Sceur Gervaise Pouiol, Secrtaire de la Sup6rieure de cette m6me maison. Dans sa d6position elle rappelle les manuscrits suivants qui se trouvent dans
ces archives : i) Annales of the Community (Annales de la
Communaut6) ; 2) Talks (Conversations). II semble que ce
soient des souvenirs sur Elizabeth Seton recueilis par Soeur
Loyola Law, Secr6taire, d'aprss les r6cits faits par des Soeurs
contemporaines de la Servante de Dieu); 3) Souvenirs of old
Times (Souvenirs des temps anciens) ; 4) Notes on deceased
Sisters( Notes sur les Soeurs d6funtes).
N'ayant pas encore ces manuscrits, il est impossible de se
faire une idee exacte de ce qu'ils contiennent, mais il doit y
avoir 1A sans doute de l'utile matibre, comme il apparalt d'apres
les quelques citations qu'en fait le t6moin plus haut nomm :
Soeur Gervaise Pouiol.

- 754 La Postha~ion s'est d6ji charg6e de nous procurer au plus
tat les photographies de ces textes. lls scront done examines
et utilises dans la mesure ndoessaire pour la Position d'offe.
Des recherches particulieres seront enco•e faites A Baltimore,
soit dans les archives du S6minaire de Sainte-Marie anquel
fait allusion le texte XIV (Summarium, page x6), soit dans
les Archives de l'Archevkchi. Dans celles-ci on va surtout chercher & voir, si parmi les papiers de Mgr Jaoques Roosevelt
Bayiey, neveu de la Servante de Diea, mort archev6que de .e
sidge en 1878, comue parmi les papiers laissds par testament
a ces archives par le Dr White, auteur de la premiere vie d'Elizabeth Seton, ne se trouvent pas des 6crits encore inddits, on
en quelque fagon non encore acquis h la cause et qui seront i
examiner.

Dewxicme groupe : Ecris de la Srva;at de Dieu.
Parmi les nombreux 6crits de la Servante de Dieu, dont nous
possedons un recueil complet dans le Processiculo supe perquisitione scriptorum, ceux qui ont un sp6cial interat biographique
sont les Lettres et le Journal.
i. Les Letttes. On possede bien 8Io lettres &crites par la
Servante de Dieu. Chronologiquement elles vont de 1796,
quand la Servante de Dieu avait 22 ans, jusqu'k sa mort (4 Janvier 1821) ; et plus de 13o parmi ces m6mes lettres sont anthrienres A sa conversion an catholicisme (1805).
L'ensemble de ces lettres offre une moisson trts riche de
donn6es positives pou la vie et I'activit& religieuse de la Servante de Diea, d- sorte que toutes les biographies, k
commencer par celle de White qui est la premisre, en font un
tres large usage.
2. Le Journa. Aussi riche et important est le Journal crit
par la Servante de Dieu elle-mme et publi4 en grande partie
dans les deux volumes cites de M. Robert Seton: Memoir,
Letters and Journal of Elizabeth Seton. Le renseignement le
plus ancien est de 1799 ; mais, malheureasement, le rdcit procede geniraleinent par bonds, avee des lacunes plus on moins
vastes, parlois meme d'ann6es entires ; mais les periodes principales de la vie, specialement depuis la mort de son mar
(1804) sont reprlsenties. Ce texte est contenu dans plusieurs
cahiers autographes, lesquels, dans la copie annex6e au Procis
sur les ecrits, forment an volume de -32 pages dactylographiees.
Ces crits, c'est-I-dire les Lettres et le Joutm l, non seulement fournissent une quantite bnorme de renseigneaents positifs
pour la vie de la Servante de Dieu, mais nous mettent encore
en contact plus intime avec ele, nous •couvran: les ebt6s
plus caches de sa grande
oame.
Conclusion. - D'un examen sommaire de toute la documentation que nous possedons de•a, et qui, si on ne pent encore
la dire absolument complAte, en est certainemeat la partie
principale et la plus importante, il me sembae que l'on peat
conclure qu'une telle documentation, par sa quantit6 et as
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qaalit, est suffisante paut mettre en pleine luminre la vie,
V'activite religieuae et les verts de la Servante de Dieu. Je
puts encore ajoWYr que, autaot qu'il w'a 6et possible d'ea
jbger par an examen rapide, ane tele documentation ne revele
ea son contenan auua obstacle grave on, comme on dit, peremptaire, pour 'introduction de la Cause.
Telle est. au moias, la modeste opinion que je me suis ilaamie
et que je soumaets, maiteaant avec mon respectueux hommage,
an savaat jugenaeut de votre Eminence Rverendissiume.
OMa 28avil 1x939.
Fr. F. AiTONELLu, 0. F. M.
Rapporte

Genedral.

(Traduit de I'italian) : Sacra Ritum Congregatio, Sectio historica [S. Hist. n. 40). Baltiworen. Beatificationis et Canonizationis Servae Dei Elisabeth Annae Seton, Fondatricis Congr&ga~ionis Sarorum a Charitate S. Joseph in America. Reioazame
sonariapresentaa all Emo Signor Card Carlo Salatti, Prefeto
dela S. Cougegatioedei Riti dal Rmo P. Relatoregenerale sulw
documentatione relativs alla CGasa. Typis Polyglottis Vaticania
MDCCCCXXXIX.

ACTES DU SAINT-SIEGE
Le 26 mai 1939 le cardinal Louis Maglione a
Cmwdina protecter des Dames de la Charit.

th nomrn6

Le 3 juin 1939, a W6tapprouvee par le Pape la nomination
de M. Salvatore Pane, comme Prefet apostolique du Tignji
a la place de M. Barthlemy Bechis, danissionnaire.
Le 4 juin 1939 le d6cret de tuto pour la beatification du
bienheureux Justin de Jacobis. - Cf. Ada apostolicae sedis,
1939, pages 273-276.

Les 4iiduums -en 1honnear du bienheureux Justin de Jacobis:
Rigles iturgiques et privilsges.
Sacra Congegatio Ritmaum

C 581939

Beatissimo Padre, n1Postulatore generale dellaCongregazione
della Missione, prostrato ai piedi della Santita Vestra, implora
umiimente la facolth di potere celebrare in tutte le chiese ed
in tutti gfi oratori sia publici che semipublici dei Preti della
Missione e delle Figlie della Caritk, nonchj in altre chiese ed
in altri oratori pubblici da designarsi per mezzo dei rispettivi
solenne triduo in onere del nuove Beate Giustino
.n
OEdniai,
de Jacobis, caa i privilegi indicati nell' Istruzione emanata
da"a Saca Cogregaziona di Riti il 25 marze 1925, NO 4394
CaumeogatiO Missionis.

Sacra kibmn Cnegegatia, vigore facultatum sibi specialter a Sanitim. Doemi[ o yestro Pio Papa XII tribhtarum,
bus dinbs a Sauepetitum Indultum pro aidnanis feMtivitag

-756riore respectivae domus rite designandis in honorem Beati
Justini de Jacobis Confessoris Pontificis e Congregatione Missionis inecclesiisseuoratoriispraecipus PresbiterorumCongrgationis Missionis et supradictae Societatisnecnon etin aliis Eccle.
siis seu publicis oratoriis ab Ordinario designandis quando congrue in supradictis Ecclesiis solemnia peragi non possnnt,et cam
privilegiis Missae de eodem Beato et Indulgentiae Plenariae et
Partialis in forma Ecclesiae consueta lucrandae benigne concessit. Servatis rubricis aliisque servandis una cum Instructione
Sacrae Rituum Congregationis huic Rescripto annexae.
Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 26 junii 1939.
Carolus Card. Salotti, S. R. C. Praefectus.
A. Carinci, S. R. C. Secretarius.
Instructio Sacrorum Rituum Congregationis super privilegiis
quae in triduo vel octiduo solemniter celebrando intra annum a
Beatificatione vel Canonizatione per Rescriptum Sacrae ipsius
Congregationis a Summo Pontifice concedi solent.
1. In solemniis, sive rinduanissive octiduanis, quae in honorem
alicuius Sancti vel Beati celebrari permittuntur, Missae omnes
ob peculiarem celebritatem dicantur cum Gloria et Credo, et cum
Evanglio S. Ioannis in fine, nisi legendum sit aliud Evangelium
iuxta rubricas.
II. Missa solemnis seu cantata, ubi altera Missa de Officio
currenti celebretur, dicatur cum unica Oratione ; secus fiant tantummodo commemorationes de duplici secundae classis et omnes
aliae quae in duplicibus primae classis permittuntur. Missae
vero lectae dicantur cum omnibus commemorationibus, occurrentibus, sed orationibusquae in Missis de tempore secundo vel tertio
loco dicendae sunt, et collectis exclusis. Quoad Praefationem serventur Rubricae Missalis ac Decreta.
III. Missam cantafam impediunt tantum Duplicia primae
classis, eiusdemque classis Dominicae, nec non Feriae, Vigiliae
et Octavae privilegiatae,quae praefata Dupliciaexcludant. Missas
vero lectas impediunt etiam Duplicia secundae classis, e eeiusdem
classis Dominicae, nec non Feriae, Vigiliae atque Octavae quae
eius modi Duplicia primae et secundae classis item excludant.
In his autem casibus impedimenti, Missae dicendae sunt de occurrente Festo, vel Dominica, aliisve diebus ut supra privilegialis,
prouti ritus diei postulat, cum commemoratione de Sancto vet
Beato et quidem sub unica conclusione cam prima Oratione. Haec
tamen commemoratio omittatur, si occurratDuplex primae classis
Domini primarium universalis Ecclesiae, praeterquam FeriaeII
et III Pasclhaiset Pentecostes, in quibus ea permittitur.
IV. In ecclesiis, ubi adest onus celebrandi Missam quamlibet
Conventualem, ejusmodi Missa nunquam omittenda erit.
V. Si Pontificalia Missarum de Sancto vel Beato ad tkronum
fiant, haud Tertia casenda erit, Episcopo paramenta sumente,
sed Hora Nona : quae tamen Hora de ipso Sancto vel Beato semper
erit, eaque, ad implendam divini Officii obligationem, substitui
non poterit Horae Nonae de die currenti.
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VI. Quamvis Missae omnes, vel privatae tantum, impediri
possint, semper nihilominus secundas Vesperas de Sancto vel
Beato solemniores jacere ticebit absquc :ila commemoratio-ne, quae
Vesperae tamen de novo Sancio vel Beato pro satisfactioneoneris
divini Officii recitandi inservire non poterunt.
VII Aliae functiones cclesiasticae, praeler recensitas de Ovdinarii consensu, semper habere locum poterunt. uti Homilia inter
.Missarumsolemnia, vel vespere Oratio panegyrica. analogae in
honorem Sancti vel Beali fundlndae preces, et maxime solemnis
cum Venerabili Benedictio .Postremo vero tridui vel octidui die
Hymnus Te.Deum cum versiciits Benedicamus Patrem..., Benedictus es..., Domine, exaudi..., Dominus vobiscum... et ortihone
Dens, cuius misericordiae... cum sua conclusione nunquam
omittetur ante Tantum ergo... et orationem de Ssmo Sacramento.
VIII. Ad venerationem autem et pietatem in novensiles Sanctos
vel Beatos impensiusfovendam, Sanctitas Sua, thesauros Ecclesiae
aperiens, omnibus et singulis utriusque sexus Christifidelibusqui,
vere poenitentes, confessi ac Sacra Synazi refecti, ecclesias vel
oratoria pub.ica, in quibus praedicta triduana vel octiduana
solemnia peragentur, visitaverint. ibique iuxta mentem eiusdem
Sancitatis Suae per Wdiquod temports spatium pias ad Deum
preces fuderint, indulgentiam plenariam in forma Ecclestae
ionsuela, semel lucrandam, applicabilem quoque animabus igne
piacuiari detentis benigne concedit: Uis vero qui. corde saltem
contrito, durante tempore enunciato, Zpsas ecclesias vel oraoria
publica inviserint. atque in eis uti supra oraverint, indulgentiam
par~ialem centum dierum semel unoquoque die acquirendam,
applicahi!em pari modo animabus in purgato:io existentibus,
det.
indl
Die 22 maii 1912.
La fite du bienheureux Justinde Jacobis Utendue aux iglises et
oratoires des Filles de la Charit.
Sacra Congregatio Rituum

N C 86 /9-9

Congregationis Missionis
Josephus SCOGNAMILLO. Congregationis Missionis Procurator generalis. Sanctissimum Dominum nostrum Pium Papam
XII, suppliciter exoravit. ut festum novensilis Beati Justini
de Jacobis Episcopi et Confessoris, ejusdem Congregationis,
celebrari valeat in Ecclesiis et Oratoriis Filiarum a Caritate ;
sicut ibidem celebrantur et alia festa propria ipsius Congregationis.
Sacra porro Rituum Congregatio, vigore facultatum sibi
specialiter ab Ipso Sanctissimo Domino nostro tributarum,
benigne annuit pro gratia juxta preces ; servatis de cetero
servandis. Contrariis non obstantibus quibuscumque Die
r 9 augusti 1939.
A. Carinci, S. R. C. Secretarius.
S. Mattei oflicialis.

BIBLIOGRAPHIE
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Siiri JUVA. Monsieur Vincent. Evolution d'un Saint.
Bourges, Imprimerie Andre Tardy, 15, rue Joyeuse.
1939. 426 pages (16x25).
Le 16 septembre 1939, i Turku, en Finlande, Mue Siiri Juva,
professeur de su6dois, soutenait brillamment son importante
these : Monsieur Vincent. Evolution d'un Saint. Ecrit et prosenti en francais aux observations du jury finlandais, ce travail scientifique est rempli d'une profonde v6n6ration, d'un
culte v6ritable a 1'endroit de Monsieur Vincent. Cela ne fait
pas de doute et demeure surabondamment prouvC.
Cet homme d'Eglise, dit la courte priface liminaire, cet homme
d'Eglise qui se range parmi les pierres d'angle de I'amuvre sociale,
est encore intiressant comme une riche personnalii•... It est... un
des grands icrivains et orateurs du xvne silEe ex France. Nous
allons nous appuyer davaniage sur sa qualit de fondaieur des
Filles de la Chariti- itablies en collaborationavec sainte Louise
de Marillac - que sur celle de fondateur des Pritres de la Mision : c'est qu'il y a eu des ap6lres aupararant,mais des Srurs
de la CharitM, proprement dites, il n'y en a que depuis saint Vincent de Paul.
Nous ne pourrons nous passer de 'ceuvre sociale de saint Vincent, fruit plincipal de sa vie. Mais c'est grdce 4 ses letires et A
ses conferences, beaucoup plus que par son aeumr pratique, qa'it
nous a permis de pinetrer dans son ame : c'est I'homme entier qui
sera l'oblet de L'eiude prisents.
Monsieur Vincent - comme il aimait d se faire appeler luttait en sa vie d'instinct, pour sa joi en le moi. Les crises de
ses annies d'apprentissagepassees. it sera appelU, par son infuition, au front des valeurs altruisles et thoocentriques.
. Le voild mene d la longue voic de la sublimation, a voie de la
sainteti. La mre - Iaimee - le Vierge Cleste : voild les phases
d'volution qui font le viritable de la vie et de I'vcuie de Monic.:-r Vincent.
Tel est le but de la these, car these Il y a. La vie de saint
Vincent est parcourue, ses 6crits sont scrAitis et interpr6tis
dans le sens indiqu4. L'enfance ; itudes ; le coureur d'aventures ;
le problime d'(Edipe ; dl forge intrieure ; ches Dame le Monde ;
'Eve candide ; sous la banniere de la chari• ; Is rival d'ut
Ministre; Mattres littiraires: maitres coinemporains : Btrulle,
rivalitis ; Saint Franfois de Sales ; Sainte Louise de
oMa*illac;
la cadette.
Tels sont les titres 6vocateurs des chapittes ot I'auteur a

verse quantlt6 de donn6es et le risultat de nombreuses rt
cherches courageusement poursuivies...
Evidemment on ne peut ici, en quelques lignesi reprendre
et resumer dans le ddtail un tel travail. digne certes de fdlicitations acad6miques. On ne peut 6galement annoter ici un
tel ouvrage qui souleve quantit6 de problemes et des plus
d6licats... La these en effet un mot la caractdrisera suflisamment: elle est intrlpidement et sans peur en fonctions des
pures thories freudienna. Des lors, c'est dire nettement que
cet ouvrage n'est pas du tout un ouvrage de lecture spiriauell.

Salvatore PANE. II beato Giustino de Jacobis, Palermo, 1939. 122 pages.
En f6vrier 1939 M. Pane entreprenait la redaction d'une

biographie de Mgr Justin de Jacobis. Le 3 juin 1939, M. Sai-

vatore Pane dtait nomme Pr6fet Apostolique du Tigr6.
Le 25 juin 1939, Justin de Jacobis

6tait

solennellement pro-

clamd bienaeureux. Ce simple rapprochement explique suffisamment la parution de cette nouvelle biographie du premier
Vicaire Apostolique de 1'Abyssine. Inutile au surplus d'ajouter que ce travail a 4t6 entrepris, poursuivi et publi6 Con amore.

Enrico LUCATELLO. II Padre dell'Eliopi ii Beate
Giustino de Jacobis. Roma, 1939. Via XXIV Maggio:
266 pages.
La b6atification du Pre de t'Ethiopie a naturellemert multipli leS biographies de Justin de Jacobis. Baske sur une sdrieuse bibliographie (pages 263-264), voici une Vie du Bieiiheureux Justin de Jacobis dont on doit reconnaitre I o que c'est
toujours une fortune d'avoir rencontrl une telle plume pour
I'1crire et 20 que pour nous la pr6senter ainsi, agr6ablement imprim6e et agr6mentie d'illustrations classiques, c'est la formule heureuse de la Collection Caritas dont nous tenons ici le
numbro i2.

Maria Bolgeri PIEIRABISSU. In laetitia. Suor Giu-

seppina Nicoli, fglia della Catita (276 pages: collection Caritas, volume XV). Roma, 1939. Propaganda
liturgica missionaria, via XXIV Maggio, 1o.
Le front d6gag6, le regard candide, Soeur Gi seppina Nicoli
noussourit joyeusement in lalitia,non seulementdanslarayornante couverture du volume', mais encore en toute sa biographie. Nde le 18 novembre 1863 h Casatismo;' Josephine fit A
i. Dans l1'rgante illustration du voluine, en souriant, on se demandaf
pourquoi oat kti si artistement retoxchies les inscriptions de la gravure,
pages 8o-8x.
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Turin, son postulat de Fille de la Charit6, acheva a Paris son
temps de seminaire (aoit 1884). Placee a Cagliari, Suplrieure
a Sassari (1899), elle fut i Turin quelque temps, Soeur Econome
de la Province, puis Directrice du SSminaire. Des 6preuves de
sant6 la ramendrent & Sassari, puis a Cagliari, ob elle s'6teignit
le 31 octobre 1924, dans le baiser du Seigneur... Mais les saints
me meurent pas : ils agissent par-deld la tomsbe...

Padre Amadeu Huc. Mds de Maria de Nossa Senhora
do Rosario de Fatima. (Traduction de Berta-Leite), 1939.
164 pages.
En mai 1939, en I'gglise Saint-Louis des Francais A Lisbonne,
M. Amtide Huc, Lazariste, donnait les traditionnelles pr6dications du mois de Marie : il choisit comme sujet de ses entretiens. les apparitions de Notre-Dame de Fatima. De ces manifestations qui ont rendu c61bre le pelerinage protugais, l'orateur tira de reconfortantes legons. Ce sont ces entretiens, lectures et rfl.exions, qui sont ici traduites; Mois de Marie de
Notre-Dame de Fatima.

Valkre RONDELEZ, Missionnaire en Mongolie. La
chritienti de Siwantze. 144 pagesi (sans lieu ni date
d'edition).
Ces pr6cieuses notes sur un centre d'activit6 missionnaire
en Mongolie interessent I'histoire de la Congregation et, pour
une part, retracent I'apostolat des Missionnaires Lazaristes
qui, avant 1861, se d6pensbrent en cette oasis spirituelle de
Mongolie; la belle chr6tient6 de Siwantze.

NOS

DtFUNTS

MISSIONNAIRES
Idoate Canut, coadjuteur, decddi le 22 jnillet 1939. a
Madrid ; 73, 50.
4 I. Heinz Mathias, coadjuteur, dcide le 28 juilleti Schleiden ;
84, 6o.
42. Handzel SBbastien, pretre, ddc6d6 le 14 aoft A Courbevoie ;
40.

29, 13-

43. Milner Jacques, pr6tre, d6cede ie 21 aoiut a P
nkin37, 13.
44. Teng Paul, pretre, decede le 27 fevrier A Changshu; 57, 3545. Tuohy Patrice, coadjuteur. deced le 13 ao•it a Bathurst;
76, 50.
46. Finney Patrice, pretre, deced le 6 septembre a Perryville ;
65, 46.
47. Selic Mathias, pretre, d&cd6&
le 4 septembre i Celje ; 64, 43.
48. Wang Mathieu, pr&tre, d&dcd le 22 septembre i Fikin;
53, 41.
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49. Poret Gustave. pretre, d~ede le 4 octobre &Amiens ; 78. 59.
50. haln Nicolas. pritre, d&c6d6 le 5 octobre a Paris; 34. 15.
51. Tchang jean, pretre, d6c6&d le 4 octobre a Tonglu ; 46, 24.
NOS CHERES S(EURS
Juliette Giraud, liHpital de Lujan (Argentine); 54, 31.
Mathilde Jeanty, Maison de Charit6, Muno; 63, 40.
Agnes Peiry, Maison de la Providence, Fribourg; 38, 15.
Saidd Boujaouede, Maison de Charit6, Calffa; 58, 37.
Catherine Caffrey, H6pital de Buffalo (Etats-Unis); 66, 45.
Jeanne Arias, H6pital Espagnol, Buenos-Aires; 58, 26.
Alexandrine Rodrigues, College Fortaleza (Br6sil) ; 79, 55.
Maria de Rogatis, Maison Centrale, Naples; 86, 59.
Rosa de Francesco/ Maison Centrale, Naples; 84, 59.
Concetta Eletti, Alii6ns de Sienne; 74, 51.
Maria Fink, Maison de Charit6, Ljubljana; 47, i6.
Lucienne Ondo; Institut Saint-Vincent, Oradea: 50, 30.
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Da LA CONGRAGATION DE LA MISSION

(1632-1932) (Suite et fin)
ROCHEORT-SeU-MEki,

Samiaire de la Marite (68

3

-R6vo-

lItion).

RocaiHU

(L&), Smdsiaire (i 7 61-R6volution) et 1851-1903;

Missios (1894-1903)RODEZ, Grand Smisair# ( 1 7 6 7 -Rhvolution).

Ros= (Notre-Dame de la) & Sainte-Livrade (Lot-et-Garonne),
Missions (1637-RR6oltion).
SAmT-Bxmoc.

St•siswir

(x6

7

-Rivolution).

SAINT-CLOUD, Paroisse, ckapieU

du Due d'Orans (1688-

Rhvolution).
SAiNT-CYR. Aum6nrie (i6go-R6voIution).
(1916); Petit Siminairs
SSINT-EUGuNE (Alg&ie), Shemsiairs

(18O5-1878), transfert & Kouba.
SAINT-FLouR, Grand Sniinaire (1673-R6volntion) ; Grand
SYoinaire (18-o-9go3); Petit Sdninaire (1827-1846; x862).
/ SAINT-JEAN-D-MAURVNNE, Sdmuiair, Missions (17 20-R&/volution).
SAINT-M.ks
(Ile-et-Vilaine), SEmisire (i6 4 5-R6volation).
SAINT-PoL-DE-LON,

Sminaire (r689-R6volution).

SAiN-PoNs (H6rault) ; Petit Siminair (1865-1903).
SAINT-SERVAN, Petit Sdminaire (71z2-Rvolution).
SAINT-WAIFROY, Missions, ptE•J
ge (x868) ; transfert des
Missions de Reims (1889-1903).
SAhTEs, Seminaire, Missions (x644-R6volution) ;
Mission (1857), cure de Saint-Eutrope (1871-18I).
SARLAT, MissionU-Sminaire (i684-R6volution).
SEDAN, Paroisse (164 3-R6volation).
SENs, Shminaire (I673 -R6volution) ;
Grand Siminire (18 39-1go3).
SolssoNs, S6minaire (1772-RI6volution); Sdminire (g188) ;
Grand Shnminaire (x858-1886); Missions (1886); Petit Semi-

naire (1859-1886).

SOLESMES
(Nord), Srminairo (1886) transe6r6
(1901-r903).

& Cabrai

STRASBOURG, Sifaiwre interational (1921).

TEPPE (LA), Missions (x863).
TOUL. Cure et Missions (x635-R6volution).
ToULOusE, Mssions (7o7-R6volution) ; Stminaire (1752R6volution) ; Missions (892).
TOURS, Grand Sniinaire (x68o-R6volution); Grand Siminamre (1850-1903); Petit Simisaire (69go-R6volution); Pe t
Seminaire (1858-1886) ; Missions (837).
TOURSAINTE, Missions (1862) ; PeAlinage (1882).
TREGUIER, Seminaire (i648-R6volution).

TROYES, Missions {1638-RAvolution).
Grand Siminaire (1876-1903, 1921).
TuNIS, Missions (645-R6volntion) ; Missions (1913).
VAL-DES-BOIS, Missions (1873-1875).
VALFLEURY, Missions (i686-Rvolution);
Missions at poisse-pdlerinae (1802).
VANNES, Siminaire (Io70-Rvolution).

VERSAILLES,
Rivolution);
R6volution).

Grande paroiss,
Le Parc aIu

Notre-Dame,

cure (1674-

Carfs. Saint-Louis, care (1727-

VIcYv, Missions, paroisse (858) ; paroise abandonnme en

dcembre 1897.
VuLLasaRACHE-DU-RouERGUB,

SebO•iair

(1723-R6vol1utin).

Vi'CEnNES, Ecole militaire, aum6&erw (4753-754). L- GaO:
BSmorr JOLY.

31as. - Imp , La Smause
itampe (S.-et-O.) Frane. - 29pj

T. H. P. CHARLES-LEON SOUVAY
ji

Jcembre

ii;o.

-

Naissance et

bapteme

a

Saulxures-sur-Moselotte.

zz

mat iS95. -

V1eux dans la Congregat;on de

la Mission.
3o ,nai lA96.

-

Ordination sacerdotale par Mgr

Gdraud Bray.
29

jaullet

t193.

,8 Jicmnbr6e 199.

-

Elu Supcrieur General.
-

Mort a Paris (Maison-M.re.)
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